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LA MAISON-MERE PENDANT LA GUERRE
1? NOVEMBRE

i" novembre. -

1914-I"

AVRIL 1915

Nous reprenons le journal des 6v6-

nements qui interessent la famille de saint Vincent.
On nous demande de partout ce que l'on fait a la
Maison-Mere. C'est pour r6pondre Ace desir legitime
que nous 6crivons les lignes suivantes.
A la Maison-Mere done, on se lIve toujours a quatre
heures; il y a toujours l'oraison en commun; malheureusement, les stalles sont bien vides par suite du
depart des jeunes gens; a la chapelle, nous avons
comme servants de messe, au moins pour le second
tour, les petits enfants de l'orphelinat Saint-Louis; et,
il faut avouer qu'ils ne servent pas mal, et surtout
qu'ils disent et articulent bien ces malheureuses priires
si souvent maltraitees; une particularit6 de ces messes,
c'est que beaucoup portent un vetement qui n'est pas
prevu par le Missel, le pantalon rouge; nous recevons,
en effet, un certain nombre de pr&tres, confrires on
non, qui, mobilisis, sont tout heureux de pouvoir c616brer les saints mystires chez nous.

-6Les dimanches ne se distinguent plus des jours de
la semaine; il n'y a plus de grand'messe, sauf aux
fetes solennelles; nous avons b6n6diction du saint
Sacrement tous les soirs; on y recite le chapelet; on y
chante les morceaux les plus faciles; 1'0 salutariskostia
est de circonstance: Bella premunt kostilia, da robur,
fer auxilium. ( Les ennemis nous font la guerre, donnez
nous la force, venez B notre secours. D
On croira peut-etre que nous sommes les premiers a
interpreter les paroles de I'hymne sacre dans le sens
de la guerre, comme celle que nous subissons; il n'en
est rien.
Louis XII, voyant son royaume menace par les ennemis, supplia les 6veques de faire chanter, tous les
jours, a l' levation de la sainte messe, la strophe si
consolante :
0 salutaris kostia,
Qua cali pandis ostium;
Bella fremunt hostilia, ,
Da robur fer auxilium.

Le chceur est formA par les quelques pr&tres qui sont
aux stalles et par les fideles. On ne chante pas du
Palestrina;ce n'est peut-etre pas aussi beau qu'autrefois au point de vue artistique; c'est peut-&tre aussi
bien au point de vue chr6tien; car nous sommes assures
qu'on vient chez nous pour prier, pour chanter simplement, pieusement, et non pour Bcouter de beaux chants.
A tout prendre, le nom de Dieu doit etre autant sanctifie chez nous par ces saluts, qu'il l'est dans les eglises
ot un petit groupe execute de beaux chants sans que
les fideles y participent.
Un nouvel exercice, non privu par les regles, r6unit
un groupe nombreux, tous les soirs, apres le souper;
on lit le u communique officiel n. Saint Vincent d6fend

-7sans doute, dans le chapitre VIII, paragraphe 16, de
s'entretenir de la guerre, mais il nous amontr6 par son
exemple et par ses paroles comment il fallait entendre
ce paragraphe. II donnait souvent des nouvelles des
guerres oix nos confreres ktaient mel6s, particulibrement de celles de Pologne; or, nos confreres sont
intimemnent melts a la guerre qui se poursuit; de plus,
saint Vincent a fait des dimarches actives aupris de
Mazarin et de Richelieu, pour hater la paix; nous
n'allons pas si loin, nous nous contentons de faire des
prieres a ce sujet et pour rendre nos prieres plus ferventes, nous lisons le communique.
6 novembre. - On cilbre a Notre-Dame un service
solennel pour les victimes de la guerre. La plupart des
congregations religieuses y sont representees; la vaste
basilique est pleine, et elle le sera chaque fois qu'une
ceremonie patriotique aura lieu.
Son Iminence parle : elle remercie les repr6sentants du president de la R6publique et des ministres,
les generaux, sinate•rs, d6puts qui sont pr6sents, et
puis elle commente d'une facon touchante la belle
parole : a Ne pleurez pas comme ceux qui n'ont pas
d'espirance. n
Et nous songeons a nos confreres et freres a qui
sont peut-6tre tomb's, foqdroyes en plein coeur, d&chiquetis par les obus », et quand nous pensons a
( ces vies fauch6es, ces affections brisies, ces esp6rances d6truites, leurs parents desolss » nous pleurons
sur eux, mais la foi vient secher nos larm'es, et ces
cheres victimes, nous les voyons c dans la grande
maison de famille des enfants de Dieu a dans la mission du ciel u dans la patrie iternelle qui ne connait
pas d'ennemi ,.

Io xovembre. - Son Iminence le cardinal Amette
visite l'ambulaxce qui est itablie a notre maison de
campagne de Gentilly. M. Rigaud en est I'administrateur,M.Dujardin le comptable; il a 6t6 remplac depuis
par M. Crapez. Les infirmiers sont : M. Lev&que, de
Zeitenlick; M. Regnez, de Liege; M. Bozec, d'lngelmunster; le frere Speir,de Bebeck; et les freres Joseph
et Huleu; 5 soeurs de la charitc et 5 infirmiires laiques
aident.au soulagement des blesses qui occupent tout

le bitiment neuf. L'ambulance a commence a fonctionner, le 7 octobre. Elle a soigne, depuis cette
ipoque, jusqu'au ij" avril, 120 malades; il yen a habituellement 5o.
Son Ilminence a parcouru toutes les salles, a dit un
mot i chaque bless6. A la fin, elle a daign6 poser devant I'appareil de photographie, pour se faire prendre
et nous laisser un souvenir de sa visite. Les soeurs,

connaissant les regles dela Communaute, se retiraient,
mais Son Eminence a insiste pour qu'elles restassent,
et elles ont et& prises comme les autres.
L'ambulance de Gentilly a re<u beaucoup d'autres
visites : les Superieurs des deux families de saint
Vincent; le marquis de Vogue, president de la Soci6t6
de secours aux blesses; M. Boutiron, sous-secretaire
g6neral de la meme Socite. M. le maire de Gentilly,
socialiste unifi,, est venu plusieurs fois et il se fait un
devoir de suivre le cercueil chaque fois qu'il y a un
dics et d'assister avec ses conseillers an service chante
dans la chapelle. La commune a vott I ooo francs pour
l'ambulance. Nous sommes heureux que notre maison
de campagne soit un lieu de soulagement pour nos
vaillants soldats. Nous y retournerons avec d'autant
plus de joie aprbs la guerre, que nous nous rappellerons qu'elle a 6t6 le theatre du d6vouement des n6tres,
une vraie maison de charit6; et aussi une maison de

-9mission, car, bien que libert6 absolue soit laiss6e aux
bless6s pour les exercices religieux (notre religion ne
.voulant que des volontaires, leur a dit M. Rigaud),
-cepeadant ils remplissent fiddlement leurs devoirs, ils
rigniarisent leur situation morale.
Notre petite chapelle a vu 2 baptemes, 5 premieres
communions, 5 mariages; nos bons troupiers ont une
dCvotion particulibre a la sainte Vierge; on fait briler
des cierges devant la statue de la bonne Mere; 1'initiative en est venue de l'un d'entre eux qui a etd prot6ge
manifestement par la Reine du ciel. Ils sont trts reconnaissants pour les bons soins qu'on leur prodigue.
Ils ont tenn & c6l6brer dignement la fete de leur
administrateur, M. Rigaud. Ce jour-la, on pouvait lire
au rifectoire une inscription qui portait ces mots :
c Au Phre des soldats. , I1y eut des chants militaires,
des compliments bien tourn6s et un souvenir heureusement choisi pour exprimer la fid6lit6 qu'ils garderaient envers leurs bienfaiteurs. La sceur Agnes eut,
elle aussi, sa petite fete.
il novembre. - Son eminence fait a l'ambulance de
la rue du Bac le meme honneur qu'" celle de Gentilly.
II est recu par la soeur Chesnelong; quelques missionnaires, en particulier, MM. Louwyck, Verdier, et les
deux aum6niers de l'ambulance, MM. Vidal et Barros,
accompagnent Monseigneur dans sa tourn6e de charitC
a travers les salles. L'ambulance est installie A I'infirmerie du seminaire. II y a ordinairement trente a
quarante malades. M. Goyan en est 1'administratenr.
Monseigneur, avec son amabiliti habituelle, dit un mot
de consolation a chaque soldat, et il distribue a tous
cigarettes et chocolat. Il y a des musulmans, des juifs :
tons sont de braves gens, dit Monseigneur, et lorsque

-
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Son Eminence donne la benediction, en s'6loignant,
tous s'inclinent on s'agenouillent.
iS novembre.- Notre-Dame ouvre encore ses portes;
cette fois, c'est une assemblie de chariti en faveur des
Belges; le souvenir de nos confreres et de nos soeurs
qui sont restes en Belgique nous invite a y prendre
part; l'hospitalith que la Belgique a toujours montrte
pour les religieux a attire ces derniers en grand
nombre; le P. Janvier plaide la cause des pauvres
Belges avec des accents qui arrachent des larmes et
ouvrent les bourses; nous prions pour nos confrires et
nos sceurs qui sont a Ingelmunster, aLi6ge, a Froyennes,
a Rongy, a Anvers, k Bruxelles, a Bruges, a Gand, a
Louvain, a Verviers, etc., etc.
En ce meme jour, nous c6elbrons, pour la derniere
fois, la ftie de la Didicace a Saint-Lazare, a moins que
notre chapelle ne regoive la consecration. Peut-tre le
retour du corps de saint Vincent, apres la guerre,
vaudra-t-il cet honneur a notre sainte chapelle; nous le
d6sirons de tout coeur.
24 novembre. - A l'examen particulier, le Tres
Honore Pere nous annonce que Saint-Lazareva devenir
une maison de refuge pour les pauvres habitants du nord

de la France et de la Belgique qui n'ont plus de chez
eux. Le Tres Honore Pere fait remarquer que saint

Vincent, en pareil cas, se serait fait une grande joie de
recevoir ces pauvres gens, lui qui a tant fait pour les
Lorrains.
Quarante r6fugi6s arriverent le 26 novembre, veille
de la fete de la M6daille miraculeuse, tout transis de

froid et abattus par les fatigues, physiques et morales,
qu'ils avaient d6 supporter. En quelques mots, M. I'As-

sistant leur souhaite la bienvenue, disant qu'ils seraient

-
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-

traitbs comme en famille. Us sont logis au 93, et
chacun d'eux a sa petite chambre. Dans la journee, ils
peuvent se rendre a la salle de thoologie, oi des jeux,
des livres, des journaux sont mis h leur disposition. ls
mangent au petit rifectoire aux memes heures que la
Communaut6.
Le dimanche, apres la messe de onze heures, ils
assistent i une petite conf6rence religieuse, qui leur
est donn6e par M. Payen. Un inspecteur de la pr6fecture de police, &tantvenu faire une visite, d6clarait que
nos hommes etaient des privilegi6s, a tous points de
vue. Is le savent bien eux-m&mes et ils ne craignent
pas de le dire; et cela se salt jusque dans le midi de
la France. Qu'on en juge par cette lettre, reque le
17 f6vrier 1915, et que nous citons int6gralement sans
en changer 1'orthographe :
MONSIEUR,

Ayant entendu parler par des amis blesses et evacues du
Nord comme moi qui sont allds a Paris passer la durie de
leur conge de convalescence a cette maison des Lazaristes... Je
vous serai tres reconnaissant de bien vouloir me renseigner
s'il est possible que moi qui est seul et n'ayant aucun parent
qui puisse me recevoir, 4tant de Lille et ayant six mois de
cong6, d'y aller passer ma convalescence. Je suis bless6 au
bras et a lPoccasion je pourrai me rendre utile pour certains
petits services.
Dans l'attente d'une bonne rdponse et des certificats
necessaires,
Recevez; Monsieur, mes salutations empressees.

]videmment, les amis dont il est question dans la
lettre que nous venons de citer n'ont pas du dire beaucoup de mal de notre maison, pour qu'un inconnu nous
kcrive ainsi.
Puisse la gC6nreuse hospitalith que recoivent les
r6fugi6s chez nous ttre salutaire a leur ame et a leur
corps.
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26 novembre. - Ce que femme vent, Dieu le vent;
:surtout lorsque ces femmes sont des swarsdu simisair
de la rue du Bac. 11 parait que ces derniires, qui itaieut
as Berceau depuis le mois d'aoit, out priA pour etre,
au moins quelques-unes, a la Communauti, pour la fet
du 27; elles ont dit a Notre-Seigneur, que la sainte
Vierge, qui ftait apparue autrefois i 1'une d'entre
elles, en i83o, serait fort dFue si quelques-unes de ses
-chrespetites soeurs du Seminaire n'y 6taient pas pour
I'anniversaire de l'Apparition, et Dies a et oblige de
vouloir; aussi, trente sceurs sont revenues dn Berceas
et les autres vent revenir bient6t.
27 novembre. - Son Eminence a la bont6 de c6lbrer l'Offcepentifical dans la chapelle de I'apparition.
A la grand'messe, les ceremonies rev&tent un caractere
particulier : les officiers ne sont plus les 6tudiants et
les s6minaristes; on voit dans le cl ceur des petites
tetes blondes - les yeux ne savent pas encore -ce

que c'est que la perfection de la modestie, et parfois,
un petit espiegle ne peut retenir une manifestation de

joie un peu bruyante. A part cela, tout est bien, tout
est gracieux. A deux heures, M. Verdier donne la
Conference; il parle da renouvellement de 1'esprit de
saint Vincent et de 1'extension de la Communaut6, les

deux fruits principaux de I'apparition, pour la Compagnie des Filles de la Charite.
28 novembre. - Le 17tr Honor, Pere Vitette part
pour Rome avec MM. Veneziani, Misermont et Robert.
Pour que les generations futures connaissent les
difficultes que 1'on 6prouve a voyager en temps de
guerre, nous dirons ici les demarches que dut faire un
des trois confreres mentionnes plus haut, pour obtenir
:son passeport. II va se presenter au commissariat de

-- 3 -

police poor obtenir un premier papier. - Ce papier
remis a Ia pr6fecture de police a'est pas juge suffisant ;
- il fant aller a lh6tel des Invalides oin se trouve le
commnandant de la place qui compl6tera le papier. Le
commandant de la place, ou plut6t son representant,
renvoie aun capitaine de recrutement qui dclare, que
la prefecture de la Seine est seule compktente pour la
piece demand6e. A la prefecture de la Seine, un
aimable employe declare que, le confrbre 6tant inscrit
h Bordeaux, la piece est de la competence de la pr&fecture de la Gironde. Comme Bordeaux est un pen
loin et que le d6part a lieu le soirle confrere demande
si l'inscription ne pourrait pas se faire a Paris, afin
que l'affaire fit de la compitence de la pr6fecture de
la Seine. (t Parfaitement,dit 'employi, allezvous faire
inscrire a lamairie du VP arrondissement, rapportez-moi une attestation officielle de cette inscription et je
vous delivreraila pice. , Une lueur d'espoir brile a
l'horizon. Le confrere se rend A la mairie dau VP
et se fait inscrire; mais voii que de nouveaux nuages.
viennent assombrir le ciel; 1'employ6 de la mairie
ne vent pas d6livrer d'attestation officielle; le confrsre faitremarquer qu'a la pr6fecture de la Seine on
exige cette attestation; l'employi, sans se troubler,
d6clare qu'il n'en a jamais delivr, qu'il n'en dlivrera
pas et ii rentre dans son cabinet. Cette fois, ii n'y
a. plus. d'espoir, le voyage de Rome est manqu6. Le
confrere retourne cependanct
la prifecture de la
Seine. a Si le Bon Dien veut quej'y aille, dit-il, il saura
bien changer les dispositions de cet employ6; s'il tient
entre ses aains le coeur des rois et s'iI les tourne oi il
lui plait, il ne lai est pas plus difficile d'agir sur le
coeur des employds de la Republique. » Le confrere se
preseate done, le sourire sur les lwvres, et il raconte
son aventure. L'employe n'est pas sans pitib comme le

-
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gendarme de la piece : " Ah! on n'a pas voulu vous
donner d'attestation, dit-il enriant, Ca ne fait rien; j'ai
confiance en vous, vous avez bonne figure; je vais vous
donner ce que vous desirez. » La piece est libellee
seance tenantc. Il faut la porter a la pr6fecture de
police. On ridige immidiatement le passeport; il n'y
a plus qu'a le faire viser au ministere des Affaires
etrangeres, qui, moyennant i franc, y place un cachet
rouge, puis le porter au consulat d'Italie, qui demande
5 francs pour y apposer un cachet bleu, et le confrrre
a sa feuille : ( Au nom dupeuple Francais, nous, prifet
de police, requirons les autorit6s civiles et militaires
de-la R6publique franqaise et prions les autoritis
civiles et militaires des ttats unis ou allies i la France,
de laisser passer librement M..., pretre lazariste, et de
lui donner aide et protection en cas de besoin. u
Voila un petit specimen des precautions prises
actuellement pour empecher la fraude ou Iespionnage.
Nous approuvons fort ces mesures et nous nous y soumettons joyeusement pour le salut de notre chere
patrie.
13 dicembre. -

C'est la solennit6 de l'Immacule-

Conception, f&te bien chere A la double famille de saint
Vincent. Les cardinaux franjais nous invitent a
honorer notre Mere d'une facon sptciale, en ces temps
de calamite. Ils nous disent que , cette fete doit nous
Etre particulierement chEre, parce que la tres sainte
Vierge a choisi notre pays, pour y glorifier le privilege
de sa puret6 sans tache, par les manifestations et les
prodiges de la M6daille miraculeuse n. Aussi, c'est de
tout cour, que, dans la chapelle oi la tres sainte Vierge
est apparue, 1~ oi elle a promis son assistance speciale
a la double famille de saint Vincent, la oh les rayons
symboliques sont tomb6s particuli&rement sur la

-

5 -

France, 1l ou le coeur immacule de Marie nous a 6tC
montre, sur le revers de la medaille, nous nous consacrons, nous et notre pays, au coeur immacul de Marie
suivant la formule qui est r6p6t6e dans toutes les
6glises, mais qui ne peut l'etre avec autant de droit que
dans la chapelle de la rue du Bac. A Notre-Dame,
Son kminence a fait 1'histoire du culte de Marie en
France; il a insist6 sur la manifestation du 27 novembre 183o, gage de tendresse de notre Mere.
15 dicembre. - Le Tres Honore Pire Villette rentre
en ce jour a Saint-Lazare aprbs avoir achevi, non sans
fatigue, son pilerinage k Rome.
18 dicembre. - Le bon M. Girard, apres soixantequatre ann6es de vocation, passees en grande partie
dans le confessionnal, s'en va dans le ciel retrouver
les milliers d'imes sur lesquelles il a r6pandu si souvent le bienfait de l'absolution.
Le r6fectoire de Saint-Lazare est
21 dicembre. presque'plein. Que font tous ces jeunes gens? vont-ils
suivre les exercices de quelque retraite? sont-ce des
postulants? Ce sont des apostoliques de Wernhout et
d'Ingelmunster qui, n'ayant pu rejoindre leurs 6coles
respectives, vontpartirce soir pourleBerceau-de-SaintVincent-de-Paul. Nos corridors sont encombr6s de
valises, de livres, de paquets; bient6t la voiture de la
Communaut6 va transporter tous ces colis et tout a
l'heure, a la tomb&e de la nuit, un bataillon sans armes
va se glisser dans les rues de Shvres et du Bac pour
partir a la conquete, non pas de 1'Alsace et de la Lorraine, mais de la vertu et desconnaissances n&cessaires
pour faire de bons missionnaires, si telle est leurvocation. Nous les accompagnons de nos prieres; ils nous

-
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sont doublement chers, car, apres la guerre, il nous
faudra des missionnaires nombreux et puissants en
parole et en ~uavre.
24 dicembre. -Nous

6tions tranquillement occupis

a savourer les pieuses consid6rations de l'auteur denos
miditations, lorsque tout a coup, vera cinq heares du.
matin,M.l'Assistant, nous annonce que le Tres Honor6
Pere Villette qui avait &t6 fatigue, hier apres-midi,
est devenu plus malade dans la nuit; il le recommande
Snos priires parce que l'6tat est assez grave. Nous
nous faisons un devoir d'adresser nos supplications
les plus ferventes pour la consaevation de notre Tres
Honore Pere. La Communaut6 se joint a nous.- Des
prieres publiques sont commencies; .ue
neuvaine de
messes est c6l6br6e, a l'autel de la Vierge puissante;
des reliques de la vinerable Mere sont appliquees sur
la tUte du malade et nous avons le bonheur d'apprendre
que tout danger est conjurr;. le Trs. Honor& Pere
a gardi le lit trois jours, la chambre quinze jours; il a
requ la communauti pour les souhaits, le 2 janvier, et,
le 4,. il est allh remercier la tris sainte Vierge et
la v6n6rable Louise de Marillac sur son tombeau.
Depuis, le mieux est alli toujours en s'accentuant et
grace a Dieu, Ie: Tres Honor6 Pere est compl em-ent
ritablih
25 diembre. - Nous n'avons pas eu l'incomparable
office de la nuit,. avec le chant des matines et des
laudes; les jeunes filles de la maison des Sceurs de
Saint-Salpice sont venues chanter, et c'est avec plaisir
que nous avons entendu ce Minuit, chreiens, si. impo-

sant, que nos*braves soldats entonnaient, A la m&me
heure, dans leurs froides tranch6es,,

la Laeur des

htoiles, avec !'accompagnement des canons.

[IF
II

I

IA

"'V

NOTRE TRES HONORt PARE VILLETTE

Sup6rieur g6naral de 1a Congregation de la Mission
et de la Compagnie des Filles de la Charith.

;1
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29 dicemube. - Le Tres Honore P're Fiatrevient de
Dax apres une absence de cinq mois; il lui en coite

sans doute de quitter la chere jeunesse de Notre-Dame
da Pouy; mais les nouvelles alarmantes du Tres Honori
Pare Villette l'ont trouble; il a'y tient plus; il veut
etre a Paris pour t6moigner la part qu'il prend a la
douleur de tous.
i" jawvier. -

L'annee s'ouvre sous les auspices du

Sacrb-Coeur. A Montmartre, douze cents hommes ont
passe la nuit en priere; nous ne sommes pas de ces
privil6giEs; nous nous contentons le matin, i la messe,
de souhaiter de loin, une bonne et heureuse annie
e
tons ceux des n6tres aui, soldats, ont les pieds dans
l'ean des tranchkes; infirmiers, roulent sur Ies chemins
de fer ou soignent les bessis; brancardiers, les trans-

portent loin de la mitrailke; sceurs, se d6vouent jour
et nuit; - nous levons la saime hostie vers le ciel pour
leur servir de paratonnerre.
3 janvier. -

C'est le jotr des prieres nationales. On

chante les litanies des saints. Nous ajoutons rinvocation

r

saint Vincent

friez four noas i k la longue enu-

miration des litanies.
Nous nous rappelons que son creur est apparu noir
de tristesse, en I83o; it compatit a nos malheurs et
nous aimons a nous ressoavenir de ces paroles consolantes : ( Le cear de saint Vincent est un pen consoli
parce qu'il a obtenu de Diea, par la mediation de
Marie, que ses deux families ne periraient pas ax
milieu de ces malheurs et que Dieu s'en servirait pour
ranimer la foi. , Aujourd'hui, commence Ia neuvaine
Ssaitne Genevieve: fidiles aux recommandationsde saint
Vincent, beaucoup d'entre nous gravissent la sainte
montagne. Saint Vincent disait, en 1652, que l'ennemi
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,tant aux portes de Paris, ( il ne s'est jamais vu plus
grand concours de peuple, ni plus de devotion ext6rieure iasainte Genevieve. Or, pareille constatation
est faite en 1915. Il ajoute que l'effet de cela a ete
qu'avant Ie huitieme jour, I'ennemi a d6camp6; il conclut sa lettre, qui est du 21 juin, en disanta l'on
espPre d'autant plus de la bonti de Dieu, qu'on tiche

d'apaiser sa justice, par les grands biens qui se font
maintenant dans Paris, a 1'6gard des pauvres honteux
et des pauvres gens de la campagne qui s'y sont refu.gi6s. On donne chaque jour du potage i quatorze ou
quinze mille qui mourraient de faim, sans ce secours;
de plus, on a retire les filles en des maisons particulibres, au nombre de neuf cents.
« Enfin, on nous envoie c6ans les pauvres curis, vicaires et autres pretres des champs, qui ont quitte leurs
paroisses pour s'enfuir en ville. 11 nous en vient tous
les jours; c'est pour Atre nourris et exerc6s aux choses
qu'ils doivent pratiquer. Voila comme il plait i Dien
que nous participions a tant de bonnes entreprises.

Les pauvres Filles de la Charite y ont plus de part
que nous, quant LI'assistance corporelle des pauvres.
Elles font et distribuent des potages tous les jours,
chez Mile Le Gras, a treize cents pauvres honteux et,
dans le faubourg Saint-Denis, k huit cents refugi6s et
dans la seule paroisse de Saint-Paul, quatre on cinq de
-ces Filles en donnent a cinq mille pauvres, outre
soixante on quatre-vingts malades qu'elles ont sur les
bras. II y en a d'autres qui font ailleurs la meme
chose. )

La phrase qui termine cette lettre sera l'excuse des
Anxales-, si on leur reproche de citer, dans ce num&ro,
tout ce qui a &t4 fait par les enfants de saint Vincent,
-en 1914-91 5. Lcoutez notre bienheureux Pere :

( Voilk bien des nouvelles, Monsieur, contre la
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petite maxime oi nous sommes de n'en point 6crire:

mais qui pourrait s'emprcher de publier lagrandeur de
Dieu et ses misericordes? n - ABELLY, Vie et (Euvres
de saint Vincent de Paul, t. I, p. 287.
6 janvier. -

C'est le cinquantenairedu sacerdoce du

bon M. Angeli, le venerable sous-assistant de la Maison-Mire, le digne directeur de l'ceuvre du bienheureux Perboyre, qui a fait tant de bien par les confessions et par les petites brochures J. M. A., si pieuses

et si instructives.
En ce m&me jour, Son Eminence a la bonte de venir
prendre des nouvelles du Trbs Honore Phre Villette.
20 janvier. -

Grande innovation

a la Maison-Mkre !

Depuis quelque temps, on voyait circuler, dans la
maison, des hommes graves, accompagn6s de M. I'Assistant; que viennent-ils faire? Sont-ce des inspecteurs
de la police qui cherchent des espions? Sont-ce des
commissaires qui veulent encore nous donner des
r6fugiss ? Ce mystere est bien vite d6voil6; ce sont des
architectes qui viennent prendre des plans pour installer chez nous la lumiere Alectrique. Et voici qu'en ce
jour historique, 20 janvier 1915, le regne des bougies
et des lampes a huile a cess6 pour faire place a la
dynastie des ampoules 6lectriques.
3o janvier. - Nous avons la douleurde perdre le bon

M. Dumas. II 6tait a I'infirmerie depuis plusieurs
ann6es, paralyse d'un bras, a la suite d'une attaque
qui lui 6tait survenue a Gentilly. A la conference qui
fut faite sur ses vertus, on rappela les faits les plus
6difiants de sa vie. Ses anciens 6lTves de Meaux et de
Tours nous apprirent que, lorsqu'il 6tait ptofesseurdans les petits seminaires, il punissait fort pen et qu'il
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priparait toujours ses classes avec un soin scrupuleux,
ce qui n'est pas un petit 6loge. On vanta son obbissance, sa chariti, la fidelit6 avec laquelle il demandait
pardon de ses impatiences et surtout son grand amour
de la.priire. Une grande partie de son temps l'infirmerie, se passait a prier soit pour les superieurs, pour
les directeurs, soit surtout, c'etait sa grande devotion,
pour les diacres de la Maison-Mere, afin qu'ils devinssent de bons pretres. Aussi le Tres Honor6 Pere Fiat,
parlant de lui et de feu M. Vercruyce. disait en faisant allusion a leurs prieres pour la Compagnie : Hi
sunt duae olivae et duo candelabrain conspectu Domini
terrae stantes. (Apoc., xI, 4.)
2 fevrier. - M. Angeli a donne sa dimission de
sous-assistant de la Maison-Mbre; il est remplac6 par
M. Gleizes qui cede sa charge deprocureura M. Hertault.
4 fivrier. - Une autre nomination nous arrive de
Rome. Nous apprenons que M. Fontaine, superieur de
la Maison internationale, vient d'etre nomm6 consulteur de la Congrigationde la Propagande.
5 fevrier. - Ce soir, se. termine a la Maison-Mere
la Retraite de I'archiconfririede la Sainte-Agonie. Tous
les jours, deux exercices ont r6uni les fidles: le matin,
a huit heures, messe et meditation; le soir, a trois
heures, chapelet, sermon et salut. Le nouveau sousdirecteur, M. Baros, a tenu a pr&cher les instructions.
On trouvera le compte rendu de la retraite et l'analyse
des instructions dans le Bulletin de la Sainte-Agonie
tmars-avril I915, p. 33 sqq.)
7 fevrier. - Le Souverain Pontife a demand6 que ce
jour ffit consacr6, en Europe, i des prieres spiciales
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por la paix. Comme saint Vincent serait entri avec
ardeur dans les intentions du Pape!
Nons prions devant le saint Sacrement expose; nous
demandons, conformnment aux explications de notre

ven6r6 cardinal, ( une paix solide et durable qui,
selon la parole de nos saints Livres, est '1!uvrede la
justice, la paix qui suppose le triomphe et le regne du.
droit

)).

Comme le raconte la Semaine reiigieuse de Paris,.
a I'antiqae basilique de Notre-Dame, qui a connu,
depuis Ie -commencement de la guerre, tant de belles
ojurn6es, n'ea a pas en de plus belle an point de vue
de l'ardeur et de la continuit de la priere ,.
Ii fivrier. -

Fite de Notre-Dame de Loudes. Par-

une graciense et touchante pensee, tous les enfants
de France soat convoques a prier la Vierge Immacul6e.
Son Eminence invite, a Notre-Dame, u les enfants

des institutions de Paris -qui, ayant une chapelle
et wn aum6nier, ne suivent pas d'ordinaire les exercices paroissianx ,.

C'6tait le cas pour un grand nombre d'orphelinats
dirig6s par les Filles de la Charit6; malheureusement,la place manquant, on ne put accueillir tous ceux qui
se presentirent. Son ~minence, dont une des qualites,
est certainement 1'a-propos, se mit a la port6e de cespetits et leur parla en termes touchants. Ensuite, la.
procession se d6roula, comme a Lourdes, et I'on chanta
les cantiques populaires: Sur cette colline et I'Avemaris Stella des pelerins de Massabielle. Nous 6voquions alors ce fameux congrks eucharistiquede Lourdes
qui se tint juste avant la guerre; alors tous les peuples"
6taient unis dans un seul amour, aux pieds de Marien.
on s'occupa des moyens de faire arriver le regne sociaL
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de Jsus-Christ; et Dieu, dans sa providence, riservait
un moyen terrible, mais efficace, la guerre, qui ramene
tant d'Ames a J4sus et a Marie; le pape Pie X avait
dit : 4 Jesus-Christ va se rencontrer avec sa MWre, a
Lourdes, et vous verrez qu'il fera des siennes pour la
France. ) Nous voyons la realisation de ces paroles.
Ce n'est pas sans emotion que nous rappelons ce Congres de Lourdes vso, du reste, les enfants de saint
Vincent eurent une petite place, puisque Mgr ClercRenaud y lut un rapport et puisqu'une partie de la
maitrise du Berceau-de-Saint-Vincent-de-Paul ut 'insigne honneur d'etre invitee par Mgr Schoepfer.
12 fivrier. - Ce soir, commence I'Adoration perp&teelle du saint Sacrement, a Saint-Lazare. Le predicateur est M. Courdent; il ravive notre foi et notre
amour par ses pieuses exhortations. Bien que les
jeunes gens ne soient pas la, grace A la bonne volont6
de tous, on trouve, sans difficultd, des adorateurs pour
les trois jours et les trois nuits. Coincidence curieuse :
juste A cette epoque, paraissait, dans les Acta, une
lettre du cardinal Gasparri A l'ceuvre dioc6saine de
1'Adoration nocturne, ou I1'minent secr6taire d'etat
disait de Benoit XV : a Nombreuses sont les Pglises
de Rome qui le virent, jeune pr6lat, apres des journes
bien remplies, apres les labeurs de sa charge, passer
la nuit, aux pieds de I'h6te divin de nos tabernacles,
expose solennellement a l'adoration des fidles. Durant
les annbes qu'il passa A Bologne, en qualit6 d'archevbque de cette illustre cite, il eut grandement a coeur
de promouvoir ici encore, par 1'exemple et la parole,
cette pratique si simple et si salutaire. tilev6 enfin a
la dignit6 supr&me de chef de l'lglise universelle, Sa
S a intet6 jeta ses regards de complaisance sur les
membres de ladite Association, sur ceux de Rome,
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en particulier, qu'il voulut bien admettre i assister a
sa sainte messe. "
14 ftvrier. - Dans l'importante maison de la rue de
1'Abbaye, dirig6e par les Filles de la Charite, il nous
est donni d'assister a une reunion extremement int6ressante, c'est I'Assemblie gineraledes syndicats professionnels fiminins. La seance est pitsidee par Mme la

comtesse Jean de Castellane, assist6e de plusieurs
autres dames. Dans l'auditoire, ind6pendamment de
la respectable sceur Chesnelong, qui repr6sente la
Tres Honoree Mire, nous remarquons, en particulier:
M. Raoui Jay, l'6minent professeur de droit, qui prendra souvent la parole en cette assembl6e, et qui le
fera toujours avec une grande opportunit6 et compdtence; M. le chanoine Couget, sous-directeur des
ceuvres dioc6saines, dont la pr6sence atteste la bienveillance de l'archev&chi pour cette ceuvre. Les Filles
de la Charite sont nombreuses, et la pr6sence des cornettes, en cette r6union, oi se discutent des questions
de justice autant que de charit6, montrent que les
soeurs de Saint-Vincent-de-Paul sont dignes de leur
PNre, qui a6crit cette belle parole: i N'oubliez pas que
la vertu de justice passe avant la vertu de charit6. ,
Les Annales ont parl6 plusieurs fois de cette ceuvre
,de la rue de l'Abbaye, ettout le monde sait combien le
v6n6r6 M. Milon s'y intiressait : son successeur s'excuse de son incompetence et reclame l'indulgence pour
le compte rendu dont il est charge.
Une premiere impression qui se d6gage de la lecture
des rapports que nous avons entendus, c'est la puissante vitalit6 de I'ceuvre; elle est vraiment une ruche
oh des abeilles nombreuses et diligentes produisent le
miel et la cire. Les abeilles sont nombreuses d'abord;
1 149 institutrices, 3214 employ6es du commerce et de
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1'industrie, i 8ooouvrieres de lhabillement,956 femmes
de maison, 104 gardes-malades, cela fait un total
de 7223; c'est un bel essaim. Les abeilles sont nombreuses; elles sont aussi tris diligentes, ardentes a leur
ouvrage. tcoutez plut6t le bourdonnement que produit leur empressement au travail; je ne parle pas de
leur activite, chacune dans sa profession; cela 6chappe
a nos regards et n'est guere vu que de leurs compagnes
et du bon Dieu; je parle de leur zile a suivre les cours
professionnels qui se donnent a la rue de l'Abbaye;
si nous comparons ces cours i des fleurs oi nos abeilles

viennent se poser, nous pourrons dire avec le bon
La Fontaine :
Sur differentes fleurs, 1'abeille s'y repose
Et fait du miel de toute chose.
(Fab. x, t.)

I1 y a, pour les institutrices, des cours d'instruction
religieuse, des cours de pddagogie, des cours de litt6rature, des cours de sciences et zmme, qui Ie croirait?

des cours de latin, donn6s par des pr&tres. Le syndicat
des ouvrieres a ses cours du soir, ses cours de coupe, qui out &te fr6quent6s soit au siege social, soit dans
les sections par 328

6eves, - ses reunions mensuelles,

ses cours de propagandistes, sa demi-journee d'6tudes.
Le syndicat des employ6es du commerce et de l'industrie a ses cours d'anglais et d'espagnol, fort apprkcies
et r6gulierement suivis, dit la rapporteuse; il a de
plus ses cours de stinographie (455), de dactylographie (490), de francais commercial (262), de comptabilit6 (21o) et m&me de solfýge. Dans plusieurs sections,
on a signal6 des cours de mandoline, et, comme plusieurs s'en 6tonnaient, M. Jay a fait remarquer avec
beaucoup de raison que la mandoline et autres instru-
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ments de musique, quand on n'en abuse pas, e~vent
l'ime au-dessus des bassesses de la vie; on pent ajouter
qu'ils la consolent des d6boires et des disenchantements, qu'ils chassent souvent les esprits malins
comme le faisait la harpe de David par rapport a Saiil.
Le syndicat des gardes-malades a ses cours professionnels,<lonnes, le jeudi soir, par M. le docteurAudollent. 11 y a des cours de raccommodage, de repassage,
de cuisine pour les el6ves de I'4cole minag6re. Bref,
les fleurs ne manquent pas, pour les abeilles de la ruede 1'Abbaye.
Voyons maintenant quel niel et quelle cire elles produisent. Au point de vue materiel, ces syndicats realisent des effets appreciables; ils procurent des emplois
a leurs soci6taires sans place; en 1914, on a plac134 institutrices, 178 ouvritres, 449 employies,
858 femmes de maison, 18 gardes-malades, c'est appriciable, surtout si l'on songe qu'une jeune fille sans
place est une jeune fille bien exposie; les syndicats
fixent un tarif minimum, un maximum d'heures; ilsassurent le repos du dimanche, ils exigent des locanx
salubres, ils obtiennent des escomptes; I'Abbaye, on
a serviaux syndiquies, en 1914, 35 565 repas; le foyer
syndical abrite 80 professionnelles internes; ou envoie,.
moyennant certaines conditions, aAvernes, Voulaines,
Pornichet, Pen-Bron, celles qui ont besoin de la brisede la mer ou du bon air de la forkt; en 1914, 6o out
recu, pour cette intention, une bourse de 75 francs; la.
guerre est venue paralyser bien des ceuvres; quelques
alvooles de la ruche ont souffert; vite les abeilles ont
construit d'autres g~teaux de cire pour les ch6meuses:
un atelier syndical de-hbmage, - oh l'on donne i fr. 5o
par jour, - des ouvroirs de guerre ou 1'on travaillepour
nos soldats; le syndicat des institutrices a obtenu du.
ministre de l'Instruction publique, grace a la bienveil-
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lance du ministre du Travail, que les institutrices,.
puissent faire la classe aux garnons; on s'occupe a
procurer des places de secr6taires dans les organisations nees de la guerre; on se remue, on s'agite, non
pas comme la mouche du coche, mais comme la moucheA miel. Pascal a dit quelque part : a Les ruches des
abeilles 6taient aussi bien mesuries, il y a mille ans
qu'aujourd'hui; a ia ruche de 1'Abbaye n'a pas cette
immobilit, des ouvrages produits par 1'instinct; elle
admet les perfectionnements des oeuvres intellectuelles
et l'une des principales fns de l'assembl6e, A laqoelle
j'avais l'honneur d'assister, 4tait prcis6ment d'tudier
les transformations ou les ameliorations qu'on pouvait
apporter A l'ceuvre. Deux choses surtout attir-rent
i'attention : la crainte de I'avilissement des salaires et
la resurrection de Ia Revue des syndicats. On &changea
differentes idees,on prit des risolutions eton se sipara
pour travailler apris avoir parlk. Ce rapport serait
incomplet si je ne disais rien de la reine; car, ii n'y a
pas de ruche sans reine: mais it est difficile de parvenir jusqu'A la reine dans les ruches ordinaires; or, cellequi preside A la rnche syndicale, mene si bien la vie
cachee que je veux respecter sa modestie; i sufit desavoir que c'est une Fille de la Charit6.
21 flvrier. -

Le P. Janvier commence a Notre-Dame

ses conferences sur les effets de Ia charit6. Avant la
premiere, il recommande A la gen6rosite des innonbrables auditeurs I'euvre Louise de Marillac de la
paroisse Notre-Dame; ainsi fera-t-il pour des oeuvres.
similaires au debut de chacune de ses conferences; aussi
verra-t-on des seurs de Saint-Vincent-de-Paul recueillir,
dansleurs escarcelles, les premiers fruits de ces conf6rences si 6mouvantes. Un grand nombre de passagesm&riteraient d'&tre cites dans les Annales et seraient de:
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nature a affermir les Filles de la Charit6 dans l'amour de
leur vocation: la place nous fait defaut; nous nous contentons de rapporter ces quelques lignes oi nos bonnes
soeurs verront avec plaisir la comparaison que 1'l6oquent dominicain 6tablit entre elles et les sympathiques
sergents de ville de Paris : ( Je vous le dis, a vous qui
poss6dez, parfois avec tant d'6goisme, a vous qui
legiferez, avec tant d'imprudence, a vous qui commandez, avec tant de vanit6, les Scurs de Ckariti, les Freres
de Saint-Jean-de-Dieu, les etres g6enreux et les chretiens qui rivalisent de charit6 sont les vrais gardiens de
la paix dont vous jouissez et dont trop souvent vous
abusez. Si tout a coup, ces ames, heureusement innombrables, renongaient a leur tache, si, a force de pers6cutions et de vexations, vous reussissiez a paralyser
totalement leur action, vous verriez accourir, en flots
houleux, la foule affam6e. Vous verriez sous les fureurs
de cette foule &chevelie tomber la Bourse, le PalaisBourbon, le Luxembourg, l'filys6e, tous les temples
de 'or et de I'autorite. C'est la charit6 qui vous protege contre ces agressions parce que c'est la charitt
qui suppl6e, pourla pacification sociale, a l'insuffisance
de la justice. n
25 ftvrier. - C'est aujourd'hui que se tient a Rome
la congregation ant6prbparatoire pour la cause de b6atification desSaeursd'Arras.Une dipechenous annonce
que le cardinal ponent paraissait trbs content a I'issue
de cette congr6gation; cela nous donne bon espoir.
3 mars. - M. Beaufils dit aujourd'hui la sainte
messe pour la vingt et un mille six centieme fois environ; la Maison-Mere fait a notre cher confrere les
noces de diamant qui sont compatibles avec le temps
de la guerre.
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1o mars. - Congrrs diocisain sur les euvres de la
guerre. Cela nous interesse, puisque missionnaires et
seurs prennent une part si active a la guerre; je me
rends done rue des Saints-PNres, 76, pour m'edifier,
m'instruire et en meme temps 6difier et instruire les
lecteurs des Annales. La s6ance commence Aneuf heures
et demie. Elle est presid6e par Son Iminence, qui est
vraiment infatigable et qu'on retrouve, tous les jours,
en tete de toutes les manifestations patriotiques et
religieuses. Des personnalitis eccl6siastiques et civiles
entourent Monseigneur sur l'estrade. M. Laudet, directeur de la Revue hebdomadaire, parla le premier. Sa
parole riche, emouvante, pleine de flamme, souleve les
applaudissements et arrache des larmes. II parle des
CEwvres pour les combattants. Elles sont innombrables :
CEuvre du secours national, CEuvre pour le front,
Ligue patriotique, la Goutte de cafe, le Tricot du
combattant, l'CEuvre du vetement du soldat, les Cheminots, l'Ampoule d'iode, le Noel des arm6es, etc., etc.
La France offre actuellement le spectacle d'un peuple
dont tous les membres sont devenus de bons Samaritains. L'orateurnomme,avec reconnaissance, lespeuples
qui aident les oeuvres pour les combattants et il place
au premier rang les etats-Unis. II dit la reconnaissance des petits soldats, il cite des extraits de leurs
lettres et ces extraits sont touchants; je voudrais
pouvoir les donnerpour r6jouir tous ceux d'entre nous
qui ont collabore A ces oeuvres et pour les engager
a continuer, en particulier, les maisons de sceurs, les
ouvroirs de guerre diriges par les Filles de la Charite,
oi l'on confectionne, pour nos soldats, chandails et
chaussettes, chemises et vetements. (( C'est surtout la
chaussette qui regna, s'ecrie M. Laudet, et qui regne
encore, regne ephembre dont il faut assurer la dynas-,
tie. » ,t Les medailles que les jeunes ouvrieres et
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orphelines ont glissees discr&tement dans les paquets
leur font autant de plaisirque les chaussettes, 6crit un
commandant i M. Laudet., Des lettres d'oficiers et
de soldats reaferment des mots ravissants : a Dans la
distribution, 6crit un colonel, j'ai pens6 • ceux qui
n'avaient plus de mere. Merci, termine un soldat, vu
que je suis de Lille. Nous ne craindrons plus la terrible
gelure, conclut un troisieme. C'est pour moi de l'admiration, dit un quatriime, de me vetir d'un linge aussi
fin. n Aussi le dilicat directeur invite toutes les
femmes et filles de France a continuer de tricoter et
de broder pour les chevaliers de France : ELa guerre
ea denteUes n'est pas finie.

n

La fin du rapport fat

toachante au supreme degr6; si nos apostoliques, nos
orphelins et orphelines, les petits et petites avaient
entendu l'orateur parler de ce qu'ont fait .les enfants,
ils auraient eit amplement didommag6s des sacrifices
qu'ils s'imposent pour leurs grands freres qui sont au
front. La poesie de Jean Aicard, la r6ponse en vers
furentdebities au milieu d'un silence g6neral et lorsque
1'orateur nous montra l'Enfant Jesus, aareolk par la
lune pile, maschant doucement sur la neige, accrochant mystirieasement aux branchages des tranchees,
devant les yeux des sentinelles 6merveillies, les dons
des petits Francais, classe 1925, et de leurs sceurs,

chacun retenait sa respiration pour ne rien perdre de
ces paroles qui tombaient comme des perles.
M. le chanoine Couget parla des CEuvres spirituelles
en faveur des combattants. 11 y a environ 3oo aum&niers, 20000 pretres et 14 aum6oiers de marine. Les
lettres que nous donnoas plus loin nous 6difieront sur
le ministere de nos prctzes; aussi passons-nous rapidement sur ce rapport, qui contenait cependant des
episodes si touchants, entre autres, la premiere comma,nion d'un muletier et le saint Sacrement dans les
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tranchees, auprs duquel chaque soldat monte la garde
- genoux, la veille d'une bataille et que tonu recoivent
le matin, avant de partir, de la main d'Up diacre.
M. Geoffroy de Graxdmaison donne quelques renseignements techniques sur l'eeuvre des au.m6niess volontaires; on sait que c'est dans cette ceuvre que se sont
-enrxl6s quelques-uns de nos missionnaires djii sur le
front.
M_ Souckon, professeur la Faculte de droit, fhit un
rapport sur les (Envres pour les blesses militaires. 11 y a
trois grandes oeuvres auxquelles sont intimement ar~es
un grand nombre de seurs et beaucoup de nos confrires
qui y sont aum6niers ou infirmiers : la Societh de
:secours aux bless6s a 56ooo. lits dans 773 h6pitaux,
l'Union des Femmes francaises a 28000 lits dans 423
h6pitaux;. les Dames de France out I8 ooo lits dans
368 h6pitaux; ces trois ceuvres constituent la CroixRouge franqaise. Elles ont vers6 25 millions et elles
ont group6 plus de 17 ooo infirmiires. Qu'on me permette d'ouvrir une parenthese. Je voudrais pouvoir
pr6ciser ici le nombre des sceurs- de Saint-Vincent-dePaul qui sont infirminres; i la fin de novembre, c'estA-dire il y a quatre mois, le Tris Honore Pere Villette
signalait an Souverain Pontife que plus de 3oo0 soeurs
6taient d6ja an service de nos bless-s ; le nombre n'a
pu qu'augmenter depuis. Je ferme la parenthise et je
reprends Ie rapport de M. Souchon. Je ne signalerai
guere que ce qui concerne nos sceurs. Le rapporteur
salue, au premier rang, r'h6pita Saint-Joseph, si admirablement organise avec ses pavilions qui permettent
d'isoler lea contagieux et ses 35o lits. 11 montre combien les scurs se sont bien priparees dans la paix aux
devoirs que leur apporte la guerre. II fait une rrflexion
que je crois atile de rappeler ici. a Les jeunes illes,
<it-il, n'ont jamais rien A faire dans les h6pitanx de
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blesses n, et Son Eminence, avec l'autoriti que lui donne
son experience et son caractere sacr6, souligne fortement cette parole et dit textuellement : , La reserve
qui convient a leur age interdit aux jeunes filles de
soigner les blesses. Mesdames, n'envoyez pasvos filles
dans les h6pitaux : du reste le rEglement de la CroixRouge defend qu'on prenne des jeunes filles. , I1 est
peut-etre utile que cette parole soit citee dans les
Annales. M. Souchon parle des oeuvres pour les iclopis,
et il signale comme un modele le dip6t de La Courneuve, oii des soins ont

1etdoiin&s a 400oo

malades

par les sceurs de Saint-Vincent-de-Paul. II parle, en
particulier, d'une soeur qui fait merveille et dont il
voudrait pouvoir citer le nom; mais il en a recu la
defense formelle. M. Souchon termine par 'oeuvre des
convalescents qui sont install6s, aussi bien dans les
patronages catholiques que dans les 6coles, et partout,
dit-il, on retrouve des religieuses de Saint-Vincentde-Paul. Qu'on nous pardonne de rapporter ces 6loges;
si quelqu'un s'en 6tonnait et trouvait la chose contraire
a l'esprit de saint Vincent, je le renverrais a la repetition d'oraison du I novembre 1657, oii, apris avoir

fait l'eloge des deux missionnaires Le Vacher, alors que
l'un d'entre eux 6tait a Saint-Lazare, il termine ainsi :
i Peut-4tre fais-je mal de vous dire cela, mais quoi .
je ne saurais m'empocher de dire le bien quand je le
vois. , Encourage par cette parole, je continue done
sans scrupule ma relation. On dit un mot des invalides
de la guerre, I'ceuvre si belle de M. Barris. M. Perrin
parle des conferences et lectures qu'on peut faire dans
leS ceuvres des blesses. II montre les membres des conferences de Saint-Vincent-de-Paul allant faire des
visites journali6res dans les h6pitaux de I'Assistance
publique. Mais l'heure est avancie, la seance du matin
est terminee, je regagne Saint-Lazare et je ne puis
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m'empecher de penser : assuriment la charit6 rigne
en France comme elle ne 1'a jamais fait h aucune
6poque; mais la-charit6, c'est Dieu; Dieu done rggne
en France. Quelle joie! quelle consolation! quel encouragement pour nos missionnaires et nos soeurs! Ils
contribuent donc, comme 1'a dit la sainte Vierge, a
ranimer la foi.
La s6ance de I'apres-midi commence a deux heures.
En plus des personnages mentionnis plus haut, il y a
M. le chanoine Collin, de Metz. M. Toussaint et
Mile Chaplalnous parlent de nos pauvres prisonniers.
Le premier fait connaitre les Nouvelles du soldat et
parle de I'intervention du Pape en faveur des prisonniers. La seconde rapporte ce que fait l'CEuvre du
vitemefi des prisonoxiers de guerre. Si quelqu'un ne sait
que faire de ses revenus, il est incontestable qu'il les
emploiera sagement en les donnant a cette aeuvre;
c'est tout ce que nous pouvons dire de ce sujet trop
delicat pour etre trait6 dans nos Arnales.
M. le chanoine Dupin resuma pour ainsi dire tout ce
qui avait 4t, dit en parlant de l'assistance pendant la
guerre. Nous n'entrerons pas dans toutes les considerations du rapporteur; nous mentionnerons seulement
1'loge qu'il a fait du Comit6 de secours national, oh
se sont groupes, dans une union sacree, les personnages
les plus marquants de toutes les confessions et de tons
les partis. Je note au passage que, sur I2o ouvroirs
catholiques et 67 orphelinats subventionnis par le
Secours national, il y a 42 ouvroirs et 45 orphelinats
dirig6s par les soeurs de Saint-Vincent-de-Paul. A la
fin de ce rapport, Son Eminence attire l'attention sur
une ceuvre n6cessaire et urgente: '(Euvre des orpkelins
de la guerre. Qu'on fasse bien attention aux deux qualificatifs employ6s par Monseigneur : I'ceuvre est
n6cessaire et urgente, n6cessaire parce que des milliers
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d'orphelins sont exposes a ktre confies a des mains
laiques; urgente parce que, si les catholiques ne se
mettent pas a l'ceuvre imm6adiatement, il sera bient6t
trop tard. Que faire ? Dresser immediatement une liste
des orphelinats religieux qui consentira;ent k recevoir
des orphelins en indiquant le sexe, l'age des enfants
qu'on est dispos6e
recevoir ainsi que les conditions
auxquelles on les accepterait. II s'est done foode une
association pour la protection des orphelins ainsi que
des veuves. Elle a son siege social, 17, rue de Valois,
a Paris. Ses presidents d'honneur sont avec S. £m. le
cardinal archeveque de Paris, Ie g6neral Niox et
Pamiral de la Jaille. Mme la duchesse d'Uzes est prdsidente de I'oeavre, qui a ti placee sons la protection
de la sainte Vierge. Quelques jours plus tard, une
messe a 6tl celibree i cette intention a Notre-Damedes-Victoires. Le cardinal y a parl ; j'extrais de son
discours les deux ou troispeases suivantes, qui seront
de nature A attirer a l'oeavre des sympathies de la part
des enfants de saint Vincent. u C'est a nous, mes
Freres, que revient le r6le d'6tre les instruments de la
Providence de Dieu aupres de ces ktres si chers et si
delaisses. I1 faut des secours materiels, mais ils ne
sent pas tout, jtose dire, ils ne sont pas le principal.
Aux orphelins qui n'ont plis de pire, il faut antre
chose qu'un pen d'argent: il lear faut le soutien moral
qui dirige, qui console, qui r6conforte; il faut une
vigilance 6clair6e et devou6e qui leur assure une education digne du sang francais qui coale dans leurs
veines et du caractere chr6tien qu'ils ont recu au
bapt6me.
uPuis Son aminmence montre combien la

sainte Vierge est qualifi6e pour protiger une -cere
comme celle-l. (Marie a eti la mere d'un orphelin.
Le mot est de Bossuet qui ne craint pas de t'appliquer
a Jesus:- 11 est n6 sur la terre comme un orphelin
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et il n'a point de ptre en ce monde. Joseph 6tait
son tuteur, mais Jesus etait vraiment un orphelin. b
En entendant Monseigneur, on croyait entendre saint
Vincent parler aux Dames de la Chariti de I'ceuvre
des petits enfants : or, sus, Mesdames... de part et
d'autre, c'ktait la meme conviction, la mime chaleur,
et ajoatons-le, le meme succes.
Reprenons le compte rendu du Congres du Io mars.
M. Eugene Plaxtet analyse un livre qui vient de
paraitre : Paris ckzitable pendant la guerre. (PlonNourrit, 8, rue Garanciere, Paris VIP.) Le livre est
prec6d6 d'une pr6face de M. Ren6 Vallery-Radot. II
est divis6 en trois chapitres : (Euvres pour combattants,
(Euvres pour non-combattants, (Euvres pour rifugibs.
Ce n'est guere qu'une nomenclature, mais combien
eloquente. Au debut, quelques renseignements gen6raux qui peuvent etre utiles a tous sur les relations
avec les prisonniers de guerre et avec les payseavahis
par l'ennemi. Puis la liste des 6tablissements hospitaliers. Cela fait un total de deux mille deux cent cinq
ceuvres qui existaient au d6but de fevrier 1915 dans
Paris au profit des victimes de la guerre. Voila un
chiffre qui se passe des figures de la rh6torique et qui
vaut le plus eloquent des discours. Et cependant,
comme le faisait remarquer le correspondant de la
Croix du 1 mars : t Tout n'est pas inscrit, catalogu6.
Un pretre eminent de Paris disait en sortant: (On n'a
a rien dit d'une foule de nos ceuvres paroissiales qui
a prodiguent leur or et leur devouement.,
Le cardinal interprete et exprime les sentiments de
tous : sentiment de reconnaissance pour tous ces
devouements et g6nerositis et surtout pour Dieu qui
dans cette guerre a accompli de v6ritables miracles
aussi bien sur les champs de bataille que dans le
domaine de la charit6; sentiment de confiance : une
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nation si vaillante et si charitable n'est pas pros de
perir; sentiment d'6mulation: nous avons tous une dette
a payer a la France, a ses soldats, a ses rifugiis; il ne
faut pas que quelqu'un puisse dire a la fin de la guerre
qu'il n'a rien fait. On se separe sur ces paroles r&confortantes.
20 mars. - C'est la cinquantaine du bon frere Bataille. Un bouquet a sa place du r6fectoire, un petit
gteau supplementaire, une tasse de cafe pour les
frires, ce fut tout ce qui signala exterieurement cette
fete de famille. La b6endiction apostohque fut envoyee
de Rome, et, au cafe, le Tres Honor6 PNre Villette,
tout en declarant qu'il ne voulait faire aucune application, se contenta de dire:: Un bon frere est un tresor.,
21 mars. - Aujourd'hui quelques zeppelins viennent nous annoncer que le printemps commence. Nous
les remercions du renseignement. En guise de cadeaux
ils nous lancent quelques bombes : heureusement elles
ne sont pas tombees sur la cath6drale de Paris comme
celles lanc6es par les taubes en octobre 1914, ni sur les
maisons de confreres ou de soeurs, bien que quelquesunes aient iclat6 a proximit6 des maisons des Filles de
la CharitA dans la banlieue.

LES MISSIONNAIRES ET LA GUERRE
AUMONIERS MILITAIRES
Nous extrayons du Correspondantles lignes suivantes
qui

feront connaitre h nos lecreurs I'historique de P'ceuvre des
aumoniers militaires volontaires dont plusieurs de
nos confreres

font partie. L'article est de M. Geoffroy
de Grand-
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maison, qui asuccede au regretti M. de Mun dans la direction
de cette oeuvre.
Nos regiments auraient-ils des aum6niers ? Le dicret
du 5 mai 1913 reglait la question d'une maniere tres

insuffisante : il instituait quatre aum6niers par corps
d'armee, et il 6tait rest4 lettre morte. A la premiere
heure de la mobilisation, on n'avait pas fait difficult6
de d6signer une centaine de pr&tres dont les noms
depuis de longs mois, dormaient dans les cartons du
ministere. Mais, au reste, c'4tait 1 un chiffre derisoire,
avec les fronts si 6tendus qu'allait presenter la guerre
actuelle et le grand nombre des blesses et des mourants
a prevoir. Or, il y avait a Paris et-en province une
foule de pretres, libres d'obligationsmilitaires, encore
tres vigoureux, plusieurs rompus par la vie coloniale
i la fatigue et aux soins des malades. L'un d'eux, des
Peres du Saint-Esprit, se pr6senta a la Croix-Rouge
et vint k M. de Mun exposer ses d6sirs et offrir ses services. Son superieur, Mgr Le Roy, par une visite personnelle, appuya sa d6marche; il apportait aussi le
concours des Lazaristes. A l'archev&che de Paris, le
meme souci preoccupait le cardinal, et I'autorit6 militaire repondait aux envoy6s de Son Pminence que
tout etait organis6. Plusieurs Peres de la Compagnie
de Jesus se montraient Agalement soucieux, avides de
cette besogne de devouement, surtout les directeurs
des conferences d'6tudiants en droit et en medecine;
ils auraient souffert de ne pas donner cet exemple a
leurs jeunes gens partant pour le front.
Toutes ces bonnes volontis spontan6es et genereuses stimulaient M. de Mun. I1 s'4mut d'un appel
plus pressant que les autres... M. de Mun fit la promesse de tout essayer. Des bureaux ministbriels, on
lui r4pondit aussi que les choses se trouvaient en
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regle; les aum6niers titulaires 6taient nommis. Cette
faqon administrative de r6soudre une difficult6 angoissaute lui d6plaisait. II jeta son action personnelle dans
la balance. S'6tant assure de 1'approbation des plus
hautes autorites gouvernementales, dans la journ6e du
mardi i aofit il se rendit le soir meme chez le president du Conseil, et, lui montrant tout ensemble les int6r&ts religieux des combattants, 1'effet moral sur les
families, dont l'inquiitude s'aggravait, il l'adjura de
permettre que des aum6niers volontaires, agrees par
leur 6v6que, partissent, munis d'un sauf-conduit de
1'etat-major general, qui leur permettrait de parvenir
sur le territoire occup6 par les armies. Pour tout simplifier, il proposait de servir d'intermidiaire et de ne
presenter sur ses listes que des noms soigneusement
contr61ls. La question budg6taire parut seule faire
objection. M. de Mun la risolut d'un geste : les pretres
catholiques partiraient sans solde. Le president du
Conseil acquiesca. Et sur l'heure, il 6tait pres de
minuit, par t1eephone, on avertit le ministre de la
Guerre; on lui demandait de fixer le chiffre que pourraient atteindre ces designations complementaires. II
repondit deux cent cinquante.
A peine une note dans les journaux eut-elle annonce
'heureuse nouvelle, que les candidatures affluerent
par visites, lettres et depeches. Une circulaire pricisa
les trois conditions pour ktre accepte'. Car ce fut un
examen, presque un concours. Au premier moment,
on avait r6dig6 un appel aux 6veques; on renonca a
l'envoyer: d6jA nous 6tions d6bord6s!

z. Etrelibre de tout engagement militaire, autoris6 par son
poss'der une bonne santd.

6evquc,
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Jamais gens vertueux ne furent plus impatients.
Tous voulaient s'enr6ler parce qu'ils pensaient que le
devouement 6tait la seule condition requise; tous voulaient partir, parce qu'ils comprenaient 'urgence du
danger a courir et du secours. a porter. L'admirable
tableau dans sa simplicith renouvelk de minute en
minute! Quelle rivalith dans l'ardeur du zile! I1 est
vrai que rien ici-bas ne pouvait soulever plus haut la
noblesse des a&es que cette union de la foi et dupatriotisme dans un coeur bien place. Le pcetre qui, du m&me
coup, sert sa patrie et l'.glise doit ressentir des joies
intimes, veritablemaent insoupionn6es. Simple spectateur de ces instances g&nereuses, nous n'en pouvons
parler que les larmes aux yeux, et le souvenir en reste
une legon que le temps n'affaiblit pas.
Ce fut une emulationentre les skculiers et les r6guliers : Peres du Saint-Esprit, veterans des Missions
etrangeies, Lazaristes, eafants de saint Ignace et de
saint Francois, Dominicains, Sulpiciens, Assomptionnistes, Missionnaires d6j formes au Maroc, au Congo.,
en Tunisie, en Chine, accourus, les unsde Terre-Sainte,
les autres du Canada; cures de campagne, professeurs
de college, vicaires de nos faubourgs de Paris, pr&tres
bretons, vendeens, angevins, lyonnais ou basques; des
Lorrains qui pretendaient bien posseder un droit particulier a voir des premiers La delivrance de la terre
natale et a reserver leur binkdiction aux soldats qui
tomberaient sur ce sol reconquis. 11 fallait saluer ces
ardeurs et les calmer, redescendre aux details materiels : interroger sur l'age, le diocese, la fonction, le
service militaire, les aptitudes physiques, la sante. La
sante surtout, chacun pretendant, meme de taille grele
et d'apparence ch6tive, etre un colosse et un intrepide
marcheur. Les plus forts affichaient leur carrure, les
moins robustes parlaient de leur endurance, qui valait
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mieux que leur mine. C'itait bien Ie plus itrange conseil de revision au rebours des espirances ordinaires.
Et quels mauvais arguments pour de si bons disirs :
" Inscrivez-moi, mon pire a 6t6 tue en 1870. -J'ai cinq
freres sous les drapeaux, vous voyez bien qu'il faut
que jeparte a mon tour comme aum6nier. , Ce pasteur
voulait donner cet exemple i sa paroisse, ce professeur
de grand seminaire mettre en pratique les leqons de
sacrifice sacerdotal qu'il enseignait; ce capucin 6tait
habitui aux privations, ce J6suite a la discipline, et
tous les missionnaires de Palestine se prevalaient de
leur habitude du cheval. Les jeunes vicaires on les
directeurs de patronages insistaient sur leur talent de
cycliste, et un pretre dont la famille avait de la fortune annoncait que, possesseur d'une automobile, il
l'offrait en plus de sa personne pour multiplier son
ministere.
Les moins heureux furent quelques imprudents,
venus, accourus du fond de leur province, d6munis
des pi&ces necessaires, se croyant exemptbs d'obligations militaires, qui, malgri une r6forme antirieure, pouvaient encore leur incomber. L'exp6rience a
prouv6 depuis que les accepter eit et& commettre a
leur 6gard une imprudence; s'ils lisent jamais ces
lignes, ils me pardonneront done la rigueur d'un refus
qui nous cottait presque autant qu'a eux.
Combien, par contre, 6taient joyeux les ccelus , et
quel ravissement dans leur regard lorsqu'on specifiait
qu'ils allaient partir pour c la ligne de feu ), une
ambulance a l'arriere leur eft paru une d&cheance.
Geoffroy de GRANDMAISON.
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Lettre de M. DUTHOIT, Pritrede la Mission
au Tris Honord PNre VILLETTE, Supiieurginiral.
19 octobre g194.

TRES CHER ET TRES HoNoRE PtRE,
Votre bixndiction, s'il vous plait!
La soutane a un effet moral extraordinaire. II faut
dire aussi que les aum6niers volontaires sont des
hommes parfaitement aptes a leur r6le; j'en ai rencontre au moins trente. Quelle force bienfaisante s'il y
en avait un par regiment, comme certains colonels le
voudraient!
Jamais je ne vous remercierai asser de m'avoir
envoyi ici; c'est une vienouvelle, mais plus belle encore
que celle qu'un missionnaire pourrait rEver.
La oii je suis, il y a surtout des soldats du Loiret, de
I'Yonne, de Paris. Je suis 6tonn6 de retrouver tant de
foi latente malgr6 sipen de pratique. Quelle puissance
de resurrection pour les bons sentiments que le voisinage de la mort! Is voient leurs rangs s'6claircir et
ils se demandent : « Et mon tour a moi, quand va-t-il
venir? ,
Dans vos conseils, recommandez toujours de faire
6crire aux papas par les petits enfants. Sur leur lit,
ils relisent la lettre et ils pleurent souvent. Ils oublient
leurs souffrances quand on a le temps d'&couter le
commentaire et le plus souvent le panJgyrique q~'ils
ajoutent a la lettre de leur enfant.
Le moral des troupes est bon; la confiance dans les
chefs, grande et justifiee.
Une sceur est malade, les autres 6puis6es.
Ne pouvant pas citer toute la lettre donnons au moins ce
petit trait qui montrera que la gaiet6 franqaise n'est pas absente
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mime des lieux d'horreur et de carnage. C'est pendant I'incendie d'une ville; M. Duthoit aide a enlever les objets indfammables des maisons que les Allemands viennent d'abandonner;
il est obligi de jeter par la feneure des cartons et des brasses
de chapeaux qui se trouvent dans un magasin de modiste;
tout a coup, it se rappelle de bonnes filles qui n'allaient pas
a la messe sous pritexte qu'elles n'avaient pas de chapeaux;
il songe A leur choisix les plus beaux qui tombeat sous sa
main et A les leur envoyer pour faciliter l'accomplissement
du pricepte dominical. Cette pensee ne pouvair ctre executee:

elle montre Les preoccupations du Missionnaire au milieu des
scenes les plus sanglantes.
Ailleurs IM.Duthoit, apres avoir d&clare que certains nonpratiquants ne sont pas prkcisEmeat la d6licatesse maeme,
ajoute ironiquement:

Je ne sais pas ce qui les retient devant moi si c'est
ma ferocit ? ou ma jeunesse ? Je n'ai jamais entenda
une grossiiretL. C'est devant sceur N..., que j'aimee k
les 6tudier; ils sont presque d6vots.
Citons un autre trait qui montrera l'intimite qui rgne
eatre soldats et aum6aier.

IIs me poursuivent a cause de ma prodigieuse amabilit6, mais aussi & cause do tabac que je leur prodigue.
L'autre jour, ils me confient qu'une vache est intraitable, qu'elle donne des coups de come, etc.; je comprends ce qu'ils d6sirent; je n6gocie l'echange pour
une bonne vache laitiere, avec 1'officier de ravitaillement.

Hier soir, on a amene un grand bless6; il a une
fracture de la cuisse; il a fallu pratiquer 1'amputation;
il a reca tons les secours de la religion. Combien
devront leur salut aux aum6niers militaires! Je me
figure que des milliers de soldats ont assourdi M. de
Mun de leur merci, quand il leur est arriv6 dans le ciel.
)Quelservice d'ordre saint Pierre a du 6tablir, pour
canaliser les flots de soldats reconnaissants.
Encore le silence du canon aujourd'hui Ces
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accalmies nous font peur, elles prisagent un gros coup.
Je crois que nous allons avoir du vin blanc pour la
messe; on a retrouv6 une cave dans les dicombres; la
porte 6tait mur6e solidement; ce qui lui a permis
d'6chapper aux Allemands. Le propridtaire est revenu;
je vais lui acheter du vin; car je dois en fournir a
trente on quarante pretres. Ici ii y a sept messes tons
les jours; an village voisin oa YFglise est restCe, il
y a onze messes. Le bon Dieu doit tenir compte de
ces messes enveloppCes de tant de sacrifices si
p6nibles.
Une fois de plus, Tres cher et Tres Honor&Pare, je
vous remercie de votre don de joyeux avenement, en
m'envoyant ici vous me permettez d'ajouter la plus
belle page l1'histoire des bonheurs de ma vie.
Dtrrorr.
Le m6me ecrit de Clermont-en-Argonne :
21 janvier x915.

Je vais partir pour Salvange, a 6 kilometres de
Clermont; il y a une ambulance, 4tablie dans un chateau isol6 dans les bois. Cette ambulance, qui est la
sceur de la n6tre, compte soixante a soixante-dix
malades, sans pretre. Le corps mndical et 1'6tat-major
de Clermont sent navres de mon d6part; mais il faut
ob6ir. Leur langage, leur confiance me consoleraient
si j'avais besoin detre console. C'est pour les sceurs qui
pleurent, que je regrettece changement. Toutallait trop
bien. Nos c6r6monies 6taient belles grace A la pr6sence
des officiers de 1'6tat-major et aux cantiques patriotiques de VWzire, sur des airs connus, que les soldats
aimaient bien. Je les envoie A M. Coury, pour Saint-

Louis.
Je pourrai m'occuper encore des sceurs. J'ai droit a
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un cheval; les chemins sont, parait-il, tres mauvais. Je
demanderai au general X..., mon penitent, un bon
vieux cheval, comme moi un peu fatigue de la vie et
qui chaque jour, comme moi, se demandequand est-ce
que tout cela finira. J'adoucirai ses vieux jours et lui
les miens. Je pratiquerai largement le bon systime des
concessions, il ira a droite ou a gauche, je ne lui
demande qu'une chose, ne pas me jeter par terre. Cela
me manquait d'avoir un cheval. Grace a vous, Tres
cher Pere, j'aurai connu presque tous les bonheurs et
celui-l- allait m'&chapper.
Je verrai souvent les sceurs. Je leur apporterai mon
linge, c'est une grosse question; j'ai eu, parmi les fi6vreux, trois ou quktre vermineux qui ont g6nereusement partagi leurs richesses avec moi.
L'ambulance oh je vais est dirig6e par un juif, le
docteur Proust, intelligent, large; il me d6sire, parait-il.
II a s6 journ6 ici et fonctionne quelque temps; il opere
en artiste. C'est un professeur de la Facult6 de Paris,
celui qui a sauv6 M. Caillaux, en attaquant victorieusement les m6decins de Calmette. II est tres poli et
tres d6f6rent pourl'aum6nier; il a donn6 le ton ici aux
autres majors. Je vous ecrirai des que j'aurai jug6 la
situation.
Je vivrai en vieux garcon, mais en vieux garcon qui
a un cheval et une ordonnance. Je suppose, trbs cher
Pere, que vous m'autorisez a prendre sur ma solde pour
les d6penses que m'occasionnera probablement ce
cheval; d'ailleurs j'irai & l'ecole aupres des aum6niers
mont6s.
J'espere laisser en partant, comme cadean d'adieu,
les 20 sttres de bois, r6clambs par Barres, et qu'il
obtiendra surement; mais je reserve la part de Sal-.
vange, pour que tous mes soldats l-bas aient leur cercueil.
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Salvange,

7 janvier.

Salvange! c'est le nom du chiteau transform6 en
ambulance, providentiellement preserve. II y a trente
a quarante lits. Plus loin, a i kilometre, par les prairies, il y a une autre ambulance, vingt a trente lits,
que je dois visiter; on l'appelle les Tuileries; c'est un
chateau 6galement.
Je mange a la table des majors et je payerai mon &cot;
on m'a promis que je serai payi comme les autres,
depuis le mois d'aofit; avec cela, je me tirerai largement d'affaire. De plus, dimanche, je-vais aller 6tablir
les offices a Froidos, oai il y a huit cents soldats. Le
bon Dieu fait vraiment bien tout ce qu'il fait. Je suis
toujours Clermont, sansy etre; j'ai chevaux et voiture
pour m'y rendre tous les jours, si je veux. Deux fois
par jour, deux soldats y vont pour le ravitaillement. J'y
continuerai mon ministare.
M. Duthoit raconte ensuite des difficultis qu'il a eues avec
certaines personnes et qui lui ontvalu quelques ennuis. Notre

excellent confrere supporte la chose surnaturellement et
joyeusement.

C'est la belle part de l'heritage promis par le bon
Maitre, dit-il; Notre-Seigneur ne veut pas que ses outils
fassent le bien sans difficult&.
A Salvange, je suis tres heureux, parce que tres
occup6. Le m6decin chef est parfait; il y a un saint
parmi les majors, trois autres sont bons chrktiens. A
table, il y a des discussions amicales, une joie folle; il
y aquelques jours, le medecin chef en pleurait; ma soutane se mettant a table en pareil milieu, ce fut au d6but
un formidable point d'interrogation : qui s'asseyait?
Vous le devinez; quis est hic? La Providence, comme
toujours, m'a servi. Le docteur Guibert, mon ami, a
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aussi je suis maintenant de Ia famille. J'ai la poignee
de main de tous en entrant et la place d'honneur.
Au risque de vous fatiguer, j'ajoute que je me porte
tris bien. 1I parait que j'ai maigri; c'est done que je
pouvais le faire sans inconvenient.
On se bat tons les jours, malgr6 la neige.
Je loge chez la jardiniere; j'ai unechambre a feu; je
suis comme un prince. Cela convient a un heros; car
j'ai ete, parait-il, un h6ros! ne souriez pas. Je n'en
savais rien moi-mime, mais l'hMroisme naturel, n'est-ce
pas le plus beau? Ce qug je sais c'est que j'ai passe.un
mauvais quart d'heure et que j'ai eu bien peur; mais
cela n'emp&che pas que j'aie ettun h&ros quand meme.
Mais il faut.aller aux Taileries et il neige. C'est le
c6t6 hiroique! je souris comme il convient aux heros;
je pars muni, grace aux sceurs, de tabac, de pastilles,
ce qui fait que, comme George Sand, < je traine tous
les coeurs apres moi ,. Je remercie chaudement pour
qu'on ne se lasse pas et que la corde ne casse pas.
Barr-s, par son post-scriptum, m'a obtenu des plan-

ches pour les cercueils. Le jour de 1'an, j'en avais
enterr6 quinze sans cercueil; comme toujours, il faut
avertir les pauvres veuves! Quelles belles r6ponses j'ai
reques!

Lorsque j'ai quitte Clermont, la superieure m'abien
humili; j'avais recu, parmi mes blesses, deux malheureux, qui d'ailleurs sont morts et qui 6taient cribles de
poux; ils m'en avaient passe trente-cinq; c'est bien
peu. Quels reproches elle m'a faits! Les sceurs me rencontrant decrivaient une demi-circonf6rence avec une
horreur respectueuse qui m'humiliait doublement. Elles
m'ont jete dans l'eau bouillante, comme une pauvre

pomme de terre : je n'ai plus de poux. Mais ici, aSalvange, j'ai des puces; je vous le confie en secret, car
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vous me plaindrez et vous comprendrez, puisque votreheros loge chez une jardiniere.
Je voudrais que tous les paves de Paris et tons les
flocons de neige vous disent merci pour noi de ce que
vous m'avez envoy6 ici malgr6 ma tendre jeunesse. Je
ne serai pas ingrat et pendant toute I'iternite, je
d6poserai, a vos pieds, quelques milliers des rayons
de monanr6ole qui en comptera sirement des millions.
II y a cinq jours que je griffonne cette lettre. La
d6chiffrerez-vous? ne vous en plaignez pas, les hlros
I" Alexandre, Periecrivent mal, t6moins Napolon P,
cls, Platon et tous ceux de notre monde, comme disait
une bonne sceur.
Surtout, ne soyez plus malade; cela n'a rien
d'h6roique, c'est m&me trtsvalgaire et je veux que vous.
soyez une exception comme votre heros affectiona6 et
reconnaissant.
DUTHOIT.
Ambulance 5/55, 7* secteur.

TRES CHER ET TRts HONORE PERE,
Votre bi.idiction, s'il vous plait!
Merci du portrait qui vous rendra un peu plus present a ma pens-e, si possible.
11 y a attaque et les arrivages de bless6s et de mourants se succedent! Quel tableau! les corridors sont
pleins de ces maiheureux qui g6missent sur leur brancard attendant impatiemment lear tour pour etre deshabill6s et pans6s !
Je crois qu'on va enfin s'emparer de ce terrible Vauquois et de la cote 263 qui domine la route de Varennes, ce qui permettrait de couper le chemin du
ravitaillement de Montfaucon.

- 48 Un desastre pour 'nous, c'est le depart pour la
Serbie de notre iuadecin chef qui l'a demandi. Quel
sera son remplacant ?Envoyez-moi une priere a cet effet.
M. Theveny vient de revenir aux Islettes; il m'6crit
qu'ils ont recu quatre cents bless6s. 11 voit maintenant
ce que c'est que la vie d'ambulance dtr front. Quelle
benediction a tous points de vue qu'un aum6nier a
poste fixe ici! Demain, je ne quitterai pas ma seconde
ambulance, les arrivages se feront li-bas.
J'attribue aux regiments de soldats que j'ai expedids
en purgatoire ma force de resistance. 11 y a des heures
de lassitude extreme et quand on voudrait s'asseoir ou
dormir, un 6v6nement vient fouetter le vieux mulet
qui se remet en marche.
Que le bon Dieu me prenne en pitie!
Tout v6tre en Notre-Seigneur.
DUTHOIT.
Voici maintenant une lettre de M. Tkeveny, lequel vient
d'etre nomm6 aum6nier titulaire, grace aux d6marches de
M. Geoffroy de Grandmaison.

24 mars 1915.

MONSIEUR ET TRES HONORt PtRE,
Votre bn&idiction, s'il vous plai !
Votre photographie m'est venue, encartde dans une
bonne lettre de M. Duthoit. Je ne sais pourquoi, mais
j'en ai interpr&te l'envoi et la d6dicace comme un
reproche ddlicat et paternel pour mon long silence,
depuis le 24 janvier, aussi, tres humblement je ious
fais toutes mes excuses.
Malgr6 les apparences, je me suis int6ressi, et uni,
de coeur et par la priere, aux actions de grace de mes
confreres, pour le retablissement de votre sante.
Apres les quelques jours de r6pit qui ont suivi mes
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vceux et de continuelles allies et venues d'un cantonnement a un autre, j'ai 6te temporairement affect6 a
l'h6pital central des contagieux de X..., deux mille
cinq cents a trois mille typhiques, scarlatineux. Travail aussi consolant que harassant. J'6tais seul aum6nier et ne pouvais suffire. Mgr l'v&que s'etait 6mu de
la situation, dis avant mon arriv6e. II en avait parlk
au ministre. Une enquite avait 6ti ordonn6e. Un
officier du grand quartier g6n6ral, envoy6 par le gen6ralissime, vint la faire. Je fus appel6. En pr6sence de
mon m6decin chef, j'exposai la situation. Quelques
joursapris, mes prenoms et qualit6s 6taient demand s.
Ce fat ma nomination et nfa titularisation a la 42* division (32' corps) qui advint, datie du 16.
Je suis a mon nouveau poste, depuis hier. C'est une
vie toute nouvelle qui n'est plus celle d'aum6nier d'ambulance. Elle va consister a courir d'un poste de secours
t un autre, sous les ( marmites ,.
Je les redoute moins que les responsabilites de ma

nouvelle situation. Le bon Dieu me donne le sentiment,
la sensation exacte de mon insuffisance. Mais il a
l'exquise bonte d'y joindre une grande confiance en sa
grace. Cette confiance m'est inspirie par la pens6e

que je n'ai rien fait pour 6tre mis 1l ot je suis et que
je puis compter sur vos prihres et sur celles de notre
petite Compagnie.
J'ai 6t6 tres bien accueilli par mon g6neral de division. (II communie tous les jours.)
Autre delicatesse de la Providence. Ce matin, en
entrant a l'eglise de Saint-F..., pays oit nous cantonnons, je me suis trouv6 en face de M. Dusuel. Ce fut si
bon de se rencontrer qu'on s'embrassa en pleurant de
joie. Nous nous reverrons souvent sur le meme champ
d'action, qui est a 25 kilometres au plus du poste de
M. Duthoit.
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J'ai eu par raccroc, de-ci de-lT, quelques vagues
nouvelles de la Compagnie. Mais, c'est bien maigre!
A quand la fin de cette horrible guerre ? Je suis las
de ces spectacles navrants!
Et cependant, le dernier de tous, je devrais me
plaindre. Nos brancardiers-pretres menent une vie
dont on ne'peut se faire une idee. Us sont dignes
d'admiration. Et nos jeunes freres du siminaire et des
6tudes, que deviennent-ils? En aurons-nous beaucoup
a pleurer apres la guerre?

Ma titularisation me vaut maintenant une solde 6gale
d'un capitaine ayant quatre annees de grade.
Je vous prie, Monsieur et Tres Honore Pere, de me
recommander aux prieres de la Communaut6 et d'agreer
1'hommage de mon tres profond et bier filial respect.

a celle

THEVENY,
42'

Aumdnier militaire,
division d'infanterie, 32' corps

Secteur postal 35.
En dehors des aum6niers dont nous venons de parler,
d'autres, comme M. Grigoire, attendent qu'on les utilise et
qu'on les envoie sur le front; d'autres, comme M. Constant,
sont affectes & telle ambulance. Ce dernier confrere Acrit le
26 mars au Tres Honord Pere qu'il vient d'etre nommi aum6nier de l'h6pital temporaire 35, 141, cours Saint-Jean, a
Bordeaux. II est log6 et nourri dans la maison avec charge
d'organiser le service du culte h la chapelle et de donner les
secours religieux aux malades catholiques. Le personnel de
l'ambulance comprend une dizaine de m6decins, des soeurs,
des infirmieres et une quinzaine de pretres-soldats.

LES INFIRMIERS-BRANCARDIERS
M. Biaart, de la maison de Plaisance (italie) estbrancardier
I I'ambulance n° 2, r(' corps d'arm6e, secteur postal 137; il a.
etd citde I'ordre du jour dans les termes suivants : a Le gendral X..., commandant la 2' division d'infanterie de ligne, cite
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Sl'ordre du jour de la division les militaires dont les noms
suivent, qui se sont particulibrement distingues dans les operations du mois de novembre 1914... Le soldat infirmier Bizart
s'est particulierement distingud en assurant la mise en securite des bless6s indvacuables, logis dans des locaux atteints
par des projectiles ennemis. »

Lettre de M. BIZART i M. VILLETTE, Supirieurgineral.
16 dtcembre 1914.

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,

Votre benddiction, s'il vous plait!
Vous m'excuserez de vous envoyer mes vceux de
bonne annie, en vous 6crivant au crayon. Je suis dans

le grenier d'une ferme, mon sac entre les jambes
comme pupitre et il n'y a pas moyen de trouver de
I'encre.

A 1'ambulance de Rouy (Aisne), j'6tais bien occup6,
mais heureux. Les obus qui venaient nous visiter de
temps en temps ne m'effrayaient pas; j'avais un medecin chef franc-magon, dit-on; avec moi, il 6tait courtois
et bon. Depuis quelque temps, on nous a embarques
pour une autre direction. Nous sommes en reserve pres

du camp de Chilons.
Notre messe de minuit a 6tC magnifique. Nous
avons install6 deux immenses tentes et I'autel au milieu; nos soldats ont execute une messe a trois voix

-qu'ils avaient apprise: En parlant a tout le monde,
j'etais vraiment 6mu. C'est extraordinaire! un soldat,
un officier vous accoste, enleve son kepi et commence
sa confession n'importe oh. On communie beaucoup
aussi. J'espere que Dieu, qui voit tout cela, doit 6tre
content.
Je vous prie de me binir particulierement.
SBIZART.

52 -

-

Dans une autre lertre,

M.

Bizart raconte comment ii a

trouve M. Duriez, blessi par des eclats d'obus; malheureusement, cette -eItrea ete cgarie.
Voici une troisieme lettre, du mme, adress6e te 24 mars t94i,
a Monsieur le Supirieur g6neral.

MONSIEUR ET TRts HONORt PERE,

Votre binidiction, s'il vous plait!
II me semble que je rave... Je vous 6cris d'une de
nos maisons, c'est-A-dire de la maison d'un confrere,
M. Larigaldie et cela, a la veille d'une fete de
famille que je croyais c6lebrer seul et melancolique,
dans ma pauvre eglise de Saint-Jean-sur-Tourbe,
transformie en ambulance. Vous voyez que le boa
Dieu me *gate. Demain, je dirai ia messe chez nos
sceurs et ainsi j'aurai l'illusion d'etre t la Coammanaute, alors qu'en 1902, avec mes condisciples
revenus de la caserne, je prononais mes vcax dans
la chapelle de la rue du Bac. Si M. Bayol, qui se
trouve k Epernay, pouvait encore venir me voir, i'ailusion serait complete puisque lui aussi, en 19g2, se
trouvait rue du Bac pour 6mettre les saints vceux & la
messe de notre cher et v6n6r6 Monsieur Fiat.
Nous avons quittk Saint-Jean, it y a quinze jours.
Notre personnel 6tait 6puis9 et il 6tait temps qu'il
prit un pen de repos. De Saint-Jean, nous sommes
.ail~s a Courtesols, pros de ChAlons. La, j'ai eu bien
des joies. Tous les soirs, dans la vaste 6glise SaintMartin, je donnais le salut -et pr&chais. Les retours
furent nombreux et, Ie jour-de la fete de Saist-Joseph,
de tres no-nbreux soldats firent leurs pques. N,,ous
pensions rester la tongtemps. I1 fallut partir A l'improviste. J'arrivai ici ne sachant pas qu'il y elt a
Vertus nos smeurs et un confrere. Quelle ne fat pas
ma joie -en l'apprenant! Nous fimes venir M, Bayol
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et ensemble nous formimes, pour un temps, une
petite famille de Lazaristes et de seurs de Charite.
Combien de temps durera ce repos? Je l'ignore. Mais
je m'en irai charm6 de l'accueil maternel de sceur
Larigaldie et de son frtre. Cela fait du bien de
revivre un peu la vie de communaut6 quand, depuis
des mois, on est seul, si seul.
Je ne vondrais pourtant pas avoir l'air de me
plaindre. Au fond, je suis un privilegie. J'ai toute
libert6 pour exercer le ministere, et quel ministire!
aupres de ces pauvres blessgs et moribonds qui
n'attendent qu'une bonne parole du pr6tre. En temps
de repos meme, je ne ch6me pas. Quelquefois, je n'ai
pas le temps de mettre la soutane et me voili alors
dans les gglises, riches ou pauvres, grandes ou petites,
parlant a des foules de militaires et de civils qui
murmurent : 4 C'est un missionnaire. , J'en suis fier,
non pas pour moi qui ne compte pas, mais pour la
famille de saint Vincent qui de tous est aimte. Oh!
que vraiment je suis heureux d'appartenir a cette
famille, et combien j'aspire apres I'heure benie oa je
pourrai reprendre mes habitudes anciennes de confrire et de professeur. 11 me semble parfois que cette
heure ne viendra plus. Quand on revient de Perthes,
du Mesnil, de Minaucourt, quand on a dans les oreilles
1'infernal bruit du canon, dans les yeux, le spectacle
des mutil6s et des blesses, on ne peut croire qu'il
viendra un temps ou I'on n'entendra plus ce bruit, oui
l'on ne verra plus ces miseres.
Enin, k la grace de Dieu.! Plus d'une fois, dbji,
j'ai cru que ma dernimre heure etait venue; les bales
m'ont 6pargn6, les eclats d'obus ne m'ont pas 6gratign6... II faut que ma peau ne vaille pas celle des
martyrs... II ne me reste done qu'a demeurer dans
mon petit coin, a pr&cher, administrer les sacrements,
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en attendant le jour de la liberation et de la victoire.
J'ai et6 heureux d'apprendre que mon condisciple,
M. Duriez, que j'avais recu A Saint-Jean, en des circonstances si tragiques, apres quatre annes de separation, se trouvait dans le Midi; il avait revu
M. Delanghe, notre ancien directeur des etudes. Ce
serait a souhaiter vraiment de recevoir une blessure
de ce genre pour avoir le m&me bonheur.
Excusez ce long bavardage et surtout benissez-moi,
car j'ai bien besoin de la protection divine.
Je reste, Monsieur et Tres Honore PNre, votre bien
d6vou6 fis.
P. BIZART,
Secteur postal, 137.
Le 29 mars 1915, le meme ecrit les ligoes suivantes.

A Vertus, en compagnie de M. Larigaldie, on faisait des projets. Pour un peu, on aurait entrepris
quelque mission... et voici que, le samedi matin, il
fallut partir a I'improviste; a peine si j'eus le temps
de remercier la superieure, soeur Larigaldie, qui a 6te
si maternelle pour moi, et d'embrasser son frEre au
saut du lit. Nous arrivames ici a Fere-Champenoise,
un pen fatigu6s. A ma grande joie, j'ai retrouvi des
sceurs qui se sont f:it un plaisir de mettre a ma disposition la chambre du missionnaire.
J'etais surtout heureux de pouvoir dire la messe,
hier, jour des Rameaux.
La chire soeur Harlay, la superieure, m'a racont6
les perip&ties par lesquelles elle 6tait pass6e pendant
l'invasion. Elle a 6t& bien inspiree de mettre ses
soeurs et ses jeunes filles a l'abri. Depuis leur retour,
nos soeurs rendent bien service a l'arm6e. Leur
maison sert d'ambulance ou d'infirmerie aux militaires qui gardent la voie ferree ainsi qu'aux soldats
de passage qui doivent &tre evacu4s sur l'arriere. Les
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ceuvres en faveur de la jeunesse semblent 6tre florissantes. J'ai pr6sid6 la r6union des enfants de Marie
et donn6 la conference. J'ai &t6 ravi de constater la
bonne tenue et la piete de ces jeunes filles.
Ce soir, a onze heures, nous nous embarquons en
chemin de fer. De quel c6t6 serons-nous dirig6s?
Dans le Nord? En Alsace? On ne sait pas. Ce qui
est certain, c'est que le premier corpsne s'est pas
repos6 longtemps et va encore donner.
Puisse Dieu nous assister et nous donner la sante.
Depuis huit mois, nous sommes sur la breche, et pour
ma part, je m'etonne de pouvoir encore endurer si
facilement toutes ces privations, toutes ces fatigues.
On voit que la Vierge Immaculee et saint Vincent
veillent sur leurs enfants.
Malgr6 l'absence, je m'int6resse beaucoup a tout ce
qui regarde la Congregation. Aussi, a Vertus, j'ai
devor6 le dernier num6ro de nos Annales. Comme
j'admire le devouement de tous les n6tres. Je m'aperqois que je ne suis certainement ni le plus fervent ni
le plus d6vou6. Malgr6 tout, j'ai essay6 de faire ma
petite part de bien. Je pense mime que je suis le
seul qui, quoique n'6tant pas aum6nier titulaire rev&tant la soutane, ai pu exercer le ministire, confesser,
pr&cher, enterrer comme je l'ai fait depuis mon affectation a l'ambulance. Je suis peut-etre aussi le seul
parmi nos confreres qui, depuis le d6but, se soit trouv6
constamment sur le front... Je vous dis cela pour vous
montrer & quel point Dieu m'a gard6 soit des obus,
soit des balles, soit des maladies...
J'attends de vous, Monsieur et Tres Honor6 Pere,
la meilleure de vos b6n6dictions. Ce sera mon petit
cadeau pascal.
Votre tres devoue et reconnaissant.
P. BIZART.
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J'ai recu avec infiniment de reconnaissance vosdeux dernieres lettres. Une parole du pOre A ses
enfants absents est toujours un reconfort; pour moi
c'est une vraie joie!
Nous ne sommes pas restbs longtemps A l'arriire.
J'6tais trop bien chez nos soeurs et je n'y ai pu passer
les fetes de Paques. Apris huit jours de marche, nous
sommes arrives le Samedi saint dans l'Est. Nos soldats
chanterent le jour de Paques une messe A trois voix
inoubliable. Toute la semaine de Paques, je l'ai passee
au confessionnal. Je pense qu'il y a eu plus de mille
communions. J'etais enrhume et pouvais Apeine parler.
Mais, devant cette foule, je retrouvais toute ma voix.
Dieu soit bnni de me fourir ainsi 1'occasion de faire,
un peu de bien. I1 faudrait pouvoir raconter par eI
menu les retours... Ce serait merveilleux. Mais les.
mysteres intimes de 1'ame sont toujours les memes.
Ils se devinent aisement. Au fond, A l'6cole de la
Croix, on se retrouve toujours avec la meilleure partie
de soi-meme. Ce qui m'a le plus itonne, c'est de
retrouver, dans un regiment qui cantonne avec nousen ce moment, un veritable groupement de tertiaires
de Saint-Franqois. C'est un capitaine qui en est I'ame
et un pr&tre du diocese d'Arras, simple soldat qui fait
l'offce de directeur. Ces Messieurs se reunissent chez
le capitaine et font leurs exercices de pi&t6 comme
s'ils avaient une chapelle. II faut, le soir, les entendre;
on est pris de jalousie pour tant d'l6an, pour tant de
zele... Et l'on dit que la France est impie... Mais
j'assure qu'il y a tout un c6te dela France mystique et
brave que je ne soupconnais pas. Ma conviction en
constatant tout cela, c'est que Dieu ne pourra r6sister
A 1'assaut de prieres qui montent vers lui et nous donnera bientot une paix glorieuse.
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Excusez ce verbiage. II pourra tout de m&me vousinteresser, puisqu'il n'est que le rapport exact d'una
t6moin oculaire.
Benissez encore votre fils du front, afin que, s'il
doit mourir, il donne sa vie avec courage et entrain
comme tout bon Missionnaire doit le faire.
Votre bien affectionn6 en Notre-Seigneur.
P. BIZRT.
M. Duries est un missionnaire d'Ibagu6, en Colombie; il
itait brancardier divisionnaire a la 3* division; il remplissait ses fonctions lorsqu'un obus vint 6clater aupris de lui,
tua trois brancardiers et blessa griivement un major. Le village de Nay d'oi il &critest situi pres des Pyrendes.

Lettre de M. DURIEZ, Pritre de la Mission,
d M. VILLETTE, Supilieur gindral.
Nay, le 22 mars 1gr5.

MONSIEUR ET TRiS HONORf PERE,

Votre binediction, s'il vous plait!
Vous avez su par M. Louwyck que j'tais en traitement, dans un h6pital de Pau, pour blessures 16gires.
par 6clats d'obus.
Apris &trerest6 environ vingt jours & Pau, j'ai 6t6
envoye a Nay, dans an h6pital de convalescents.
A Pau, on m'a enlev4 les petits riens d'6clats d'obus
que j'avais au front et a la poitrine. On m'a radiographie l'6paule pour savoir oi ietaient all6s se loger les
eclats qu'on ne parvenait pas a decouvrir avec la sonde.
La radiographie revela un eclat un pen plus gros qu'un
petit pois et deux petits riens qui etaient alls se
loger prbs de l'os, sans le toucher, a I'extr6mite sup6rieure du bras gauche. Cette marchandise allemande
me gene bien un peu, mais, a ce qu'il parait, elle ne
me genera plus, et, sur ce, on a decide de ne pas me

-

58 -

L'enlever. La plaie de l'6paule, qui paraissait cicatrisee,
s'est rouverte un peu hier; mais qa ne sera probablement rien.
Par une lettre reque du front, j'ai su que ce n'6tait
pas deux, mais trois de mes compagnons brancardiers
qui avaient &6ttubs sur le coup par les eclats de l'obus
qui me blessa et que, de plus, le jeune m6decin auxiliaire bless6 en m&me temps que moi 6tait mort le lendemain. J'ai &t vraiment l'objet d'une protection
particuliere de la Providence, 6tant celui qui se trouvait le plus pres de l'endroit oui 6clata l'obus, a
4 metres de moi.

Cette protection toute sp6ciale de la Providence, je
l'attribue a l'intercession de la petite sceur Th6rese de
1'Enfant-J6sus de Lisieux, que je venais d'invoquer
quelques instants auparavant, sans preoc'upation
aucune du danger que je ne croyais pas si pris.
Les 6clats de l'obus balayerent mon k6pi et l'envoyerent promener je ne sais oi. De la commotion, il
m'est rest6 une surditi de l'oreille droite un pen plus
que ligtre; j'aurai cette semaine la consultation d'un
spicialiste a ce sujet.
L'h6pital de Nay est installe dans le grand seminaire du diocese. Un de ces messieurs du grand
seminaire, resti ici, s'est montri on ne pent plus
gentil pour moi. II a voulu que j'occupe la chambre
d'un de ses confreres, que je prenne mes repas A sa
table, etc., etc. Avant hier, il m'a procure une promenade en voiture, a B6tharam, qui n'est qu' 9 kilometres
d'ici, et la semaine prochaine nous irons a Lourdes.
Comme vous le voyez, Monsieur et Tres Honor6 Pere,
me voilU loin des caves et des granges, des privations
spirituelles et materielles du front! Je suis vraiment
choy6 par la Providence.
Apris ma convalescence, avant de rentrer au dep6t,
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j'aurai une semaine de permission que je serai tres
heureux de passer a la Maison-Mere que je n'ai pas
revue depuisbient6t onze ans. Apres, on rejoindra son
dep6t, puis??? Si, apres tous ces points d'interrogation,
on est encore en vie, je vous demanderai la permission
de retourner en Colombie. Esperant que vous ne me
la refuserez pas, j'ai I'honneur d'etre, Monsieur et
Tres Honor6 Pere, en Notre-Seigneur et saint Vincent;
Votre fils tres soumis.
L. DURIEZ.
Un autre brancardier a &et bless6 plus gravement; c'est

M. Barbet, du Berceau-de-Saint-Vincent-de-Paul, dont les
Annales ont parle dans le dernier numiro.
Voici les differentes lettres que nous avons revues au sujet
de sa blessure :

Lettre de M. LAURENT, aumdnier, h M. VILLETTE,

•

Supirieurginiral.
Le

29

decembre 1914.

MON REVtREND PERE,

J'ai la penible mission de vous annoncer que le
P. Barbet, de votre congregation, a 6t6 grievement
bless6, le 25 decembre: une balle dans la region du
coeur, une balle dans la cuisse, et deux blessures a la
main et au pouce.
Le bon Prie a 6et victime de son courage et de son
devouement. C'est en voulant entrainer les zouaves de
sa compagnie qu'il est tomb6.
Son ttat, bien que grave, n'est pas d6sesp6re. Il est
actaellement a 1'ambulance 4, de la 370 division; il
sera 6vacu6 dEs que son 6tat le lui permettra.
Je regrette que le temps ne me permette pas de
donner de plus amples details sur la conduite vraiment
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6difiante de ce saint religieux. Le personnel de l'ambulance quitte demain. D'autres viendront prendre
notre place.
Pour moi, j'eprouve un grand chagrin de quitter ce
bon Pere que je voyais assidfment tous les jours.
Chaque matin, j'avais le bonheur de lui porter la
sainte communion. Heureusement d'autres pr&res
continueront apres moi ce ministere.
D'ici peu, le cher blesse va recevoir la m&daiile militaire, recompense bien miritie par son courage et
son d&vouement a. toute epreuve.

Des qu'il le pourra, il vous fera connaitre l'h6pital
sur lequel il sera 6vacu6, ce sera probabiement dans
le Midi.
Inutile d'ajouter qu'il se recommande a vos bonnes
prieres et i celles de votre congregation.

Recevez, Mon R6virend Pere, l'assurance de mes
sentiments profondement respectueux.
Votre tres humble serviteur en Notre-Seigneur.
LAURENT,

A umnfier.
Lettre du sergent GUIBERT, novice des Peres Blancs,
a M. HERTAULT, Pritre de la Mission.
3i decembre 1914.

MONSIEUR L'ABBE,

Je me permets de vous icrire pour vous donner des
nouvelles du cher P. Barbet, blessi le jour de Noel,
dans les circonstances h6roiques que je vais ticher
de vous dire.
Le Pere avait 6t6 mand6 par tel~phone, le 24, pour
aller du c6t6 du boisde Saint-Mard, oii avait lieu une
attaque. Le 25, vers dix heures, il se trouvait A son
poste, dans la tranchie, quand une compagnie fut
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appelke a marcher au secours de ceux qui 6taient en
avant.

Le lieutenant commande : (A la baionnette! ) et part
courageusement. Mais ses hommes h6sitent sous la
grele des projectiles. Le Ptre est li, sans armes, son
brassard au bras. AAllons, les enfants, courage ! n
Mais voyant que personne ne bouge, il reprend:
t Allons, je vais avec vous! suivez-moi! » II s'elance
son crucifix A la main... La compagnie, ilectrisee, le
suit au pas de course et enleve deux tranch6es.
Le cher Pere a &tCvictime de son horoisme. Il tomba
frapp6, la cuisse fracass6e, une balle dans la poitrine,
une main blessee. On le croyait mort. La nouvelle se
r6pandit comme la foudre, grace au t6C1phone.
Le m6decin chef en personne le conduisit a 1'ambulance avec M. I'Aum6nier divisionnaire, qui lui avait
ddji administr6 le viatique et 1'extr&me-onction.
J'eus le bonheur de le voir k I'ambulance o1 j'etais
accouru avec M. le Cure et sceur Marie (chez laquelle il
avait un pied-a-terre). II faisait presque nuit. Son 6tat
paraissait d.sespr6, mais lui souffrait en saint. II n'a
pas perdu connaissance.
Le lendemain matin, on put faire le pansement. O
bonheur! les blessures ne sont pas mortelles. Le major
a assure qu'il guerira. Je l'ai vu hier soir. 11 a la jambe
droite bris6e : fracture simple de la cuisse. La balle
Ala poitrine n'a atteint ni le cceur ni les poumons ; elle
est sortie presque toute seule, par le dos, hier soir.
Quant A la main, je ne puis au juste dire ce qu'elle a,
mais je crois pouvoir affirmer qu'il pourra dire la
sainte messe.
Nous prions beaucoup pour lui. Hier et aujourd'hui
une messe a 6t6 dite a son intention. Nons le sauverons; et un jour, nous I'espirons tous, nous verrons la
croix des braves sur sa poitrine.
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II est a l'ambulance n* 4, de la 37" division, ferme
d'Off6mont, pres de Tracy-le-Mont, jusqu'a ce qu'on
puisse le transporter ailleurs, dans un h6pital de I'arriere. Peut-etre d'autres vous auront-ils icrit. Je ne
sais.
Pour moi, qui 1'aimais comme mon pere, je consid&re comme un devoir de vous pr6venir. Je regrette
que le temps me fasse d6faut pour vous raconter, dans
ses details, son acte heroique. Le bon Pere 6tait a jeun,
mais il n'a pu dire la messe comme il le d6sirait si
vivement, le jour de Noel.
Veuillez agr6er, Monsieur, 1'expression de mon
respect religieux en N.-S.
F. GUIBERT,
Novice Pere Blanc
D'une lettre adress4e par M. l'abb6 Monestier, brancardier
divisionnaire, a M. Crouzet, Pr&tre de la Mission, et qui donne

les memes details, nous extrayons la particularit4 suivante :

Un mot du general qui vint le voir a l'ambulance.
Sans lui parler (c'ýtait dfendu), le g6neral le regarde,
lui touche la main et dit simplement : a Nous l'aimions. n
Le 3 janvier, M. Barbet 6crivait de Compiegne au Tres
Honor6 Pere Villette, Supirieur gpenral:
6 janvier 1915.
MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,

Votre binediction, s'il vous plait !
Je veux vous faire savoir que je suis, depuis ce
matin, A Compifgne, a 1'h6pital auxiliaire 34, au couvent de la Compassion. Je suis tres bien et je compte
y rester jusqu'a ce qu'on puisse m'dvacuer plus loin,
probablement dans le Midi. Dans quelques jours, je
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vous ecrirai des d6tails sur mes blessures. En attendant
je vous demande une benediction speciale et de prier
et faire beaucoup prier pour moi.
Je suis tres bien ici a tous points de vue et d'ailleurs
r6sign6 b la sainte volonte du bon Dieu.
En I'amour de Notre-Seigneur et de son Immaculie
Mere, j'ai l'honneur d'etre, Monsieur et Tres Honore
Pire, votre tris respectueux, trbs obbissant enfant.
Paul BARBET.
A la date du 20 janvier, le commandant dju i* bataillon,
4' zouaves, 4crivait au Tres Honore Pere Villette.
MONSIEUR LE SUPERIEUR.

Je suis profondement touch6 du mot affectueux que
vous avez eu la bont6 de m'icrire et suis heureux en
meme temps, de pouvoir vous dire que les m6decins
sont convaincus de la guerison de notre pauvre ami et
glorieux hless6, M. Barbet.
Vous savez, sans doute, dans quelles circonstances
il a 6et atteint. Dans un combat acharne, voyant une
certaine hesitation dans une section qui partait a l'assaut, et craignant un insucces, il s'est elanc6 hors de
la tranch6e, son crucifix a la main, en criant : t En
avant! u et, en tete de ses camarades electrises par
l'hiroisme de ce doux et paisible compagnon, il s'est
pr&cipit6 sur les tranchees allemandes.
Depuis le debut de la campagne, il ne s'est pas pass6
un seul jour sans que sa vie fit en danger et, bien souvent, j'ai di le gronder amicalement pour son admirable et imprudente bravoure. Tel est ce chretien, ce
pretre, ce soldat. II sait ma tendre affection pour sa
personne autant que pour ses vertus, et je suis certain
que d&s qu'il sera gubri, bien gueri, il me reviendra;
ce sera pour mon bataillon et pour moi un heureux
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jour. Mais j'ai une priere a vous adresser : I'empecher
de revenir sur le front avant que sa guarison soit complete. Je vous prie de l'embrasser pour moi quand vous
le verrez et de lui dire de me donner de ses nouveiles des
qu'il le pourra, et veuillez agreer pour vous, Monsieur
le Superieur, l'hommage de mies sentiments d6voues.
Commandant CAZENAVE,
t" bataillon, 4* zouaves,
Secteur 132.

Quelques jours plus tard, le journaloffciel de la Ripublique
frangaise

£31

janvier 1915) contenait les lignes suivantes :

Le Ministre de la Guerre, vu le d6cret du 13 aoat
1914.

Arrete :
Sont inscrits aux tableaux sp6ciaux de la medaille
militaire, les militaires dont les noms suivent :
Pour prendre rang du 2 janvier 1915.

« Barbet, caporal brancardier au 4* regiment de
zouaves: au moment oui une section s'6lancait hors de
la tranchee pour se porter A I'attaque d'une position
allemande s'est pr6cipiti pour secourir un lieutenant
bless6; puis, encourageant de la voix et du geste les
hommes priv6s de leur chef, les a entraines jusqu'A la
tranch6e allemande oh il est tomb6 frapp6 de quatre
blessures. ,
Nous empruntons, an journal le Temps, feuilleton du
26 ftvrier, les lignes suivantes qui sont signees docteur
Frangois Helme et qui pricisent l'organisation qui regne dans
la ferme d'Offimont oii fut transport6 en premier lieu notre
cher confrere.

En un vallon troit, profond, bien a l'abri dans son
angle mort, une ambulance a tc install6e a quelques
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centaines de mitres de nos tranchees. Sur les cretes,
nos batteries, jour et nuit, tonnent, musique infernale
et magnifique. Un peu plus bas, un cimetiire improvis6 a 6t6 orne, par un soldat sculpteur, d'une stile
qui est d'un sentiment rbellement exquis. Autour, bien
align6es, les pierres funiraires avec leurs vieux noms
de France. Tout pris, une pelouse oi des sections
-au repos jouent au football; et c'est merveille de
voir le lancer du ballon ponctu6 par notre volee de
mitraille.
An fond du vallon boise, une 6table, 1'6table de
Bethltem (c'est la ferme d'Off6mont), a 6t6 aminag6e
-avec un soin et une intelligence admirables pour les
.grands op6ris. Le matin, on y a recu un sergent
lyonnais, gros comme le poing. II vient d'etre simplement hMroique, et le generalissime, qu'ils aiment
comme un pere, l'a d6core de la m6daille militaire
dont jamais le ruban couleur d'or ne me parut plus
beau. Ses chefs sont venus le feliciter; nous nous permettons de le complimenter a notre tour; mais lui, avec
son air narquois de la Croix-Rousse, nous interrompt
*en d6signant son voisin de lit (M. Barbet) : K Gardez.en done un peu pour le copain. C'est lui qui est le plus

chic! ,~ Le copain, avec son crAne denude, sa longue
barbe noire, son teint mat, ses yeux mi-clos, ses bras
allonges fait penser aux statues les vieilles pierres
tombales. Lui ayant serr6 la main, je lui pr6sente mon
noble compagnon (le docteur Carrere), le savant que
vous connaissez tous et qui a laiss6 son laboratoire
Rockefeller, de New-York, pour soigner les blesses de
notre guerre. Un joli sourire accueille le nom c6lbre :
1 Oh! ce que j'ai fait n'est rien et tout le monde eit
&t6 capable d'en faireautant. Mais permettez au pauvre
Lazariste que je suis, de remercier la Providence qui
m'a accorde votre visite; car ce que vous avez r6alis6,
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Monsieur, pour le bien de I'humanit6, nul autre n'aerait pu l'accomplir 6 votre place. n
Nous voudrions, en terminant, citer quelques-unes des
lettrcs revues par M. Barbet, particulierement celles adressics
par le colonel, par le chef de bataillon, par le midecin chef;
mais n'ayant pas l'autorisation de les citer, nous nous contentons de dire que M. Barbet, grice aux demarches de M. Hertault, fut transporti a l'ambulance de la Maison-Mire des

Filles de la CharitE, et qu'il a suspendu sa midaille militaire
au-dessous de la Vierge puissante, en action de graces de la

protection de cette bonne MIre.
Un autre brancardier militaire a iEtlui aussi, sinon blessi,
du moins malade, c'est M Baetman, d'Abyssinie. Voici ce

qu'il 6crit a Notre Tres Honor6 Pire :
Troyes, HSpital des Convalescents.

MONSIEUR ET TRts HONORt PERE,
Votre binediction, s'il vous plait!
M. Sarloutte a du vous 6crire que j'avais 6t4 ivacun
sur Toul; de la on m'a renvoy6 ici, car a Toul, on
manquait de lait. Somme toute, j'ai peu de chose:
le foie est congestionne, la rate aussi, 1'estomac
d&traqui, les intestins aussi, de temps en temps, des
rhumatismes aigus, mais rien de bien grave. Un mois
de repos avec un r6gime appropri6 me remettront i
flot et me permettront, je l'espere, de retourner libas oh j'etais, pros de la ligne de feu, et oi Dieu m'a
permis de faire un pen de bien. Je suis chez les
soeurs de la Providence; je puis done dire la messe
et faire de longues visites a l'Ami divin qui a veill6
sur moi avec tant de bonte; je ne vous cache pas que,
plusieurs fois, j'ai cru ma derniere heure venue. Ne
vous tourmentez done pas sur mon compte et veuillez
paternellement bnnir votre fils.
J. BAETEMAN.

-

67

Lettre du meme au mime, le 2o fivrier 1915:

Depuis ma derniere lettre, un certain changement
est survenu dans mon existence. J'ai quitt6 le service
des typhiques, pour entrer comme caporal infirmier
dans une annexe oi j'ai cinquante convalescents i

surveiller et a aimer; tousles deux sont faciles Afaire.
L'h6pital oi je suis a &tefonds par un israelite,
extremement liberal et g6nereux. 11 m'a dit, lors de
notre premiere rencontre : u Mon ami, je vais vous
faire ma profession de foi. Les hasards de la naissance m'ont fait naitre juif, mais je suis surtout tres
liberal. Vous etes soldat et vous &tes pr&tre, faites
done i ces hommes qui vous sont confies tout le bien
que vous pourrez; non seulement je ne m'y oppose
pas, mais je suis tout a votre disposition si vous avez
besoin de moi. ,
J'avoue que c'est 1a une bien belle chose, et peut&tre une des resultantes de la guerre: ce grand effort
vers un idaal de d6vouementet de chariti! Que de
fois je l'ai touche du doigt! L. Veuillot dit quelque
part (( qu'il y a des benedictions de Dieu qui entrent
dans les maisons en brisant les vitres , ! La guerre
aura 6tC, pour la France, une de ces benedictions-lU!
Nous autres qui avons .vcu.avec nos soldats, qui
aurons vu leur ame A nu, et tout le fond de leur cceur,
j'avoue que parfois, nous 6tions tellement 6mus que
les larmes nous venaient aux yeux.
Tels je les ai vus sur le champ de bataille, dans les
tranchees, tels je les retrouve sur leur lit d'h6pital! et
une chose a souligner aussi, c'est leur union entre eux,
leur camaraderie si franche, et aussi leur enfantine
gaiet. fls ont tous ( le sourire! , meme sous les
balles! meme dans la souffrance! Et quelle confiance
ils ont dans le pretre! Quelles pr6venances delicates
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ils bnt pour moi. C'est vrai qu'ils voient que je les
aime! que je leur rends tous les services en mon
pouvoir! mais comme ils me le rendent!
Tous les dimanches, ils vont tous a la messe, et
aussi au salut. Ils tiennent a honneur de chanter les
cantiques, et il faut voir avec quel coeur ils lancent ces
phrases sonores oh passe leur ame tout entiere. Leur
poitrine est constell6e de midailles. Jamaisje n'ai fait
aucune pression, ni aucun prosdlytisme. Ils savent que
je suis pr&tre, ils viennent a moi me confier leurs
peines, me raconter leurs ennuis, me demander
conseil.
Le samedi soir, je suis seul dans une espce de
petit bureau attenant

.

leur salle. Ils viennent en

nombre se confesser. Et c'est vite fait! VoilI, j'ai
fait Ca, et ýa, et ca, c'est tout!... Dimanche dernier,
comme l'un d'eux faisait sa premiere communion,
trente-deux ont voulu venir I'accompagner a la table
sainte, et, je le repkte, je ne leur avais parl de
rien, tous venaient d'eux-memes! Ce premier communiant, instruit a la hate, avait et6 un peu conseille
par un autre soldat, un gamin de Paris, vingt-deux
ans, baptis6 pendant sa maladie. Et ce dernier
m'avait demande de lui permettre de s'occuper de
son instruction, 1 pour. me dit-il, recompenser le
bon Dieu de la grice qu'il lui avait faite de lui donner la foi! , Ce mime enfant de Paris, au soir de sa
communion, s'en vint me demander de communier
tous les jours, a afin de rattraper le temps perdu! "
Voila, mon Pere, ma vie actuelle! Aidez-moi,
par vos prieres, A n'etre pas trop indigne du bien
que Dieu veut faire par moi. Benissez-moi aussi,
de tout votre coeur de pere. Seriez-vous assez
bon de communiquer cette lettre au c Grand-Pere ,
Fiat, et a M. Louwyck?
J. BAETEMAN.
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Le 3o mars, le meme adresse au Tres Honors Perc Villette,
ces details consolants :
Jusqu'A ce jour, je me suis conform6 a votre prescription, je ne me suis pas fait tuer; et je risque fort
de rester en vie, A moins qu'un taube, dans ses visites
quasi-quotidiennes par ici, ne r6ussisse a m'atteindre;
A part cela, tout va pour le mieux. Le bon Dieu me

console en me permettant de faire un grand bien
autour de moi; il me faudrait un volume pour vous
le raconter en detail; mais je touche du doigt, que,
pour beaucoup, la guerre aura et6 une bien grande
grace! Peut-atre, un jour pourrai-je.6crire tout cela,
ce sera un bel-hymne a la mis6ricorde de Dieu. Un
soldat disait I'autre jour a une dame: u Notre caporal,
c'est un cur6, mais on 1'adore! » Pauvres gens! an
moins, pourront-ils dire plus tard qu'ils ont trouv6 sur
leur chemin un pretre qu'ils auront aim6.
Notre ambulance est tenue par des juifs excellents,
qui sont pour moi d'une delicatesse et d'une bonte sans
bornes. Is m'ont plusieurs fois avoub qu'ils me
seraient bien reconnaissants, si je pouvais leur donner
la foi! Le bon Dieu m'a done mis dans des circonstances vraiment particulibres! Puisse-je, par mes
propres misires, ne pas &tre un obstacle au bien qu'il.
demande de moi. J'ai reussi, ces temps derniers, par
correspondance, A decider le frere d'un de nos blesses,
soldat dans l'Argonne, A etudier notre religion. II a
6et baptis6, depuis peu, pres du front. Tout cela me
comble de joie!
Mon Pere, veuillez m'accorder votre meilleure b6nediction. Je me permets aussi de me recommander A vos
prihres. Ces temps derniers, j'ai eu plusieurs acces
de fibvre paludeenne, qui ont dure jusqu'a douze jours;
j'ai, aussi, depuis six mois, dans les talons, des dou-*
leurs que rien n'a encore pu gu6rir; mais c'est bien peu
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de chose a c6te de toutes les misires que j'ai sous les
yeux.

En Jesus et Marie Immaculee, votre tout filialement respectueux.
J. BAETEMAN,
caporal-infrmnier.
Un autre brancardier, M. Dusuel, jeune pretre de I'annie
1914, actuellement a la 24' compagnie, 6" bataillon, 328* regi-

ment d'infanterie, 2' corps d'armie, kcrivait a la date du
25 decembre 1914, A M. Villette, Supirieur gendral.
For&t d'Argoune.

MoN TRts HONOR-

PERE,

Votre bneýdiction, s'il vous plait!
Je me plais toujours

a croire qu'un petit mot vous

est parvenu du fond de la tranchee oi je vous crayonnais, il y a un mois environ.
Aujourd'hui, jour de Noel! je tiens une plume et
j'ai de l'encre (luxe que je ne me connaissais plus), un
semblant de loisir au surplus, et le bras d'un vieux
fauteuil dans la ( campagne , saccagee de quelque
riche 6vacu6!... Voil. plus qu'il n'en faut, mon Trbs
Honor6 Pere, pour vous dire d'un mot rapide et hach6
toute la miskre de notre vie... La mitraille qui fait rage,

de nuit comme de jour, en tout sens, parait pourtant
me d6daigner : je ne compte plus les camarades qui
sont tombes prbs de moi; et ma confiance s'en affermit
d'autant. Mais, j'ose compter, mon Tres Honor6 Pere,
tout comme vos autres enfants, sur votre paternelle
priere.
11 me semble, par instant, que le jour de d6livrance
ne saurait tarder, et le mien, en particulier, auquel je
tends par n6cessit6 (je suis a bout de forces physiques),
pourrait etre plus prochain encore. Vous le dirai-je?
Ce ne serait pas sans un certain regret!... Je suis
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« brancardier ,, sous les ordres d'un excellent midecin
major : r6le de pritre, mais besogne horrible!...
Veuillez bien agreer, mon Trbs Honor6 Pere, du
fait de cette petite lettre, l'expression qu'elle vous
portera des meilleurs vaeux que je forme, pour I'annie
nouvelle toute proche, A votre sujet, pris du divin
Enfant de la Creche.
Au revoir ,, mon Tres Honor6 Pere, et si ce ne
A
pouvait 6tre biemntt, je tacherai de vous redire par
quelques mots plus frequents mon quotidien souvenir
en Notre-Seigneur, me disant en son amour et celui de
son Immacul6e Mere, mon Tres Honore Pere, votre
respectueux enfant.
Abel DUSUEL.
Plusieurs de nos chers 6tudiants, freres s6minaristes ou
coadjuteurs remplissent egalement les fonctions de brancardiers. Nous sommes heureux de donner de leurs nouvelles a
toute la Compagnie qui s'interesse . eux.
Notre cher Frere Touz6 ecrivait N la date du 27 septembre 1914.
MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,

Votre binediction, s'il vous plait!

Je viens de recevoir ma convocation sous les drapeaux. Je dois me rendre demain a la 1o" section des
infirmiers A Rennes, pour etre dirig6 la oui il y a des
trous A combler. Soigner les blesses est un travail qui
convient 6minemment Aun s6minariste; avec le secours
d'en haut, je saurai m'y conduire en digne fils de saint
Vincent. Je me refugie sous le manteau de MarieImmacul6e, qui saura me garder, si le bon Dieu me
destine A travailler dans la petite Compagnie.
Veuillez agreer, mon Tres Honore Pere, 1'hommage
de mon profond respect.
Votre enfant tres affectionne.
Th. TouzE.
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Le meme 6crit, le 28 decembre:
Gray (Hautc-Sa6ne).

J'ai requ l'ordre, la veille de Noel, de partir vers
le front en Alsace. Et comme le centre du service de
sante pour cette region se trouve ici, nous y sommes
d6barques.
Notre vie de boheme, comme vous le devinez, est
dure: on dort sur deux bottes de paille quand on
en a; on mange comme on peut : quel bel apprentissage pour la vie de missionnaire.
11 est difficile de lire de longues prieres dans des
livres; l'ame, d'ailleurs, n'a pas besoin de cesb6quilles
pour s'elever vers Dieu : I'union avec Dieu est continuelle et facile.
Veuillez agrier, Monsieur et Tres Honor6 Pere,
1'hommage de mon profond respect.
Votre tout affectionn6.
Th. Touzt.
io Section d'infirmiers militaires.

Reserves d'armie de personnel
sanitaire, n- 8.
Secteur postal, na 45.

Parmi nos bons freres coadjuteurs, le frere Poix, de la

Maison-Mere, 6crit, le 21 d6cembre 1914, qu'il est en bonne

santd malgr6 ies fatigues de la guerre ; qu'il se trouve dans

un village pros de Verdun oil il a le bonheur d'assister a la

messe le dimanche et d'aller tous les soirs a la pritre quand
il n'est pas a la recherche des chers blessis.
Le frere Lemur, de la maison d'Ingelmunster, est tout heureux d'avoir en de belles fetes de Noel:

Trois messes A minuit avec la musique du regiment,
des chants de circonstance et surtout de nombreuses
communions de soldats. Vraiment, c'6tait beau; celase passe a la citadelle d'Arras oi nous sommes en ce
moment. Tous les dimanches nous avons la messe et
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la sainte communion, ce qui nous r&conforte et nous
encourage.
Le frere Forsans, de la maison de Smyrne, derit le
cembre :

26

de-

Je suis depuis septembre sur le front, region Nord.
Je me suis trouv6 a plusieurs reprises tres expose,
mais, jusqu'i ce jour, j'en suis sorti sans 6gratignure;
sante tris bonne; au point de vue spirituel, la divine
Providence a pourvu merveilleusement a mes besoins;
j'ai 6et nomm6 officiellement au service de notre
aumonier, titre qui me procure tous les jours la douce
jouissance d'avoir la sainte messe et le bonheur de
faire la sainte communion, a moins, bien entendu, que
nos ennemis n'y mettent obstacle.
Mon devoir de Francais, je le ferai jusqu'au bout,
dusse-je ne pas en revenir.
Le mime 6crit, a la date du 21 fevrier 1915 :

Merci de votre bonne carte qui m'a 6te remise, face

a 1'ennemi, et m'a cause un bien sensible plaisir. Les
jours se suivent et se ressemblent a peu de difference
pres. Bien que la guerre paraisse devoir &tre longue
et dure et les sacrifices considerables, nous avons tous.
une confiance inebranlable dans le succes final. Ce
sera une question de temps, de patience et de t6nacit6,
qualites, qui, a priori, ne sont guere compatibles avec
notre caractere. Cependant le courage du soldat, son
entrain sous le feu, sa bpnne humeur inalterable

jusque dans l'eau et la boue des tranchies et son
h6roisme de tous les jours nous sont une garantie certaine de la victoire. Je fais tout bonnement et simplement mon devoir de vrai Francais. Je n'ai pas eu
l'heureuse chance de verser mon sang pour la patrie
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sublime et prie le bon Dieu de lui accorder un prompt
rktablissement. Je ne fais aucun cas de ma vie si elle
peut etre utile au salut de la France.
T.-B. FORSANS,
Brancardier
a la 4* brigade marocaine.
Au moment de mettre sous presse, nous recevons au sujet
du frere Poix, dont il a &6t question plus haut, les lettres
suivantes.

Lettre de M. fabbi PRIEUR, aumonier militaire,
au Tres Honori Pere VILLETTE,

Sup.rieur gineral.

En campagne,

29

avril 1915.

TRES HONORE MONSIEUR,

J'ai la pinible mission de vous aviser de la mort
glorieuse de M. Henri-Paul Poix, frere de Saint-Vincent-de-Paul, brancardier au groupe divisionnaire de
la 12t division, bless6 mortellement tout a l'heure.
Remarqu6 par son calme imperturbable, sa patience
inalt6rable, son d6vouement de tout instant, M. Poix
est regrett6 de ses camarades.
II se trouvait, ce matin, a quelque distance de la
ligne de feu, pret A s'en aller chercher les blesses,
quand trois obus vinrent s'abattre au voisinage, blessant un de ses camarades a la cuisse et le blessant lui
a la tate.
Transport6 apres un pansement sommaire, dans
l'ambulance voisine oi il avait lui-meme conduit tant
de camarades, il ne tardait pas A expirer.
Occup6 d'un autre c6t6, je n'ai su que plus tard les
details de cette mort glorieuse.
Je vous laisse le soin, si vous le jugez bon, d'en
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aviser sa famille. La notification officielle sera faite
en son temps. Des que, par l'aum6nier de l'ambulance,
j'aurai des d6tails plus pricis, je me ferai un plaisir
de vous les transmettre.
Agr6ez, avec l'assurance de mon religieux respect,
mes plus vives condoleances.
J. PRIEUR,
Aum5nier militaire,
Groupe de brancardiers
S. P. 33.

Le lendemain 3o avril, le meme ecrivait :
TRES HONORE MONSIEUR,
Nous venons de rendre les derniers honneurs .
M. Poix. Des la nouvelle de sa mort, notre mldecin
chef partait a cheval pour aller rechercher son corps.
Hier soir, il 6tait d6pos6e l'iglise de Rupt-en-Woevre
(Meuse). Etendu sur un brancard, il passa la nuit
devant l'autel de la sainte Vierge, veill6 par des volontaires.
Ce matin, on fabriquaituncercueil, on creusait une
tombe dans le cimetiere paroissial. Cependant, des
brancardiers tressaient une couronne de lierre et
d'aubepine, tandis qu'un officier s'en allait a la ville
voisine, acheter une couronne offerte par les officiers,
les sous-officiers et les hommes.
A trois heures eurent lieu les obseques ; sur le drap
mortuaire, deux fanions: l'un aux trois couleurs,
I'autre portant la croix rouge.
Toute la formation, officiers en t&te, et avec eux le
medecin principal, 6tait lI.
Les chants furent executes par un aum6nier, excellent musicien. Avant l'absoute, je pris la parole.
Comme theme: ( Saint Vincent de Paul, patron des

-

76 -

brancardiers; son esprit a surtout p6entrb notre cher

camarade... qu'il nous penetre de plus en plus. ,
Au cimetiere, le medecin chef prononca quelques
paroles empreintes des plus delicats sentiments.
M. le cur6 assistait aussi la cer6monie.
Je n'ai pu voir encore I'aum6nier qui a recu le dernier soupir de ce cher enfant.
Agr6ez mes respectueux hommages.
PRIEUR.
Aumdnier militaire.

LES INFIRMIERS-AMBULANCIERS
Pour suivre 1'ordre que nous avons adopte dans le numiro
pr6cedent, nous parlerons maintenant des infirmiers militaires qui sont attaches a une ambulance ou a une ville et
qui ne suivent pas I'armee comme les brancardiers. Leur
situation offre quelques pdrils, pour ceux du moins qui se
trouvent A la frontiere et qui sont exposes aux bombes des
zeppelins et des taubes ; cuix de l'intirieur courent aussi
le risque de contracter quelque maladie en soignant les con-

tagieux. Quelques-uns ont eu le malheur d'etre faits prisonniers pendant qu'ils remplissaient leurs fonctions charitables
dans des villes assidgdes; c'est le cas de MM. Leflon, de la
maison de Rongy, et Lambin, de celle d'Ingelmunster. Tous
les deux se trouvaient infirmiers a Maubeuge lors de la prise

de cette ville.

Lettre de M. LAMBIN, Prite de la Mission,
a M. VILLETTE, Superieur gxeeral.
Camp des prisonniers de Gardelegen in Altmark.
S decembre 1914.

MONSIEUR ET TRLS HONOR• PERE,

Me voici depuis un mois prisonnier en Allemagne.
Je suis rest6e Maubeuge, du 3 aoit au 4 novembre,
pour soigner les blessds. M. Leflon est 6galement
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prisonnier ici, mais, depuis hier, on l'a envoyi dans
une autre compagnie du meme camp, de sorte que
nous sommes s6pards. Je suis en bonne sante et supporte courageusement ma situation presente. Je me
recommande a vos prieres et implore votre bneddiction.
C. LAMBIN.
Le mime ecrivait, le i janvier 1915:

Du fond de l'exil, je viens vous offrir mes meilleurs voeux et me recommander a vos prieres. Depuis
le mois d'aoit, je n'ai aucune nouvelle ni de la
chire Maison-Mere, ni d'Ingelmunster. J'ose espirer
un petit mot qui me consolera. Je suis en borne sante
et fais mon possible pour me montrer toujours digne
de vous et de notre saint Fondateur.
C. LAMBIN.
Voici maintenant deux lettres de son pauvre compagnon
d'exil et de captivite :

Letre de M. LEFLON, Pritre de la Mission,
h M. VILLETTE, Supirieur ginedal.
16 d&cembre 1914.

MONSIEUR ET TRts HONORE PtRE,

Votre binddiction, s'il vous plait !
Je pr&chais tranquillement a Rouen, lorsque je fus
saisi par la mobilisation. Le bureau de l'h6pital militaire de Lille m'envoya a Maubeuge, Maubeuge de
sombre memoire.
Apres un mois de qui6tude, la ville fut bombardee
(29 aot). Elle se rendit, le 7 septembre.

Durant trois mois, je me suis d6pensi pour nos
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dans les quatre-vingt-douze infirmiers qui accompagnaient en Allemagne un convoi de blessis pouvant
6tre 6vacubs. Nous emportions la promesse du gouverneur allemand de Maubeuge d'etre rendus aux
lignes franqaises par une puissance neutre. Nous
attendons toujours : la promesse ne se r6alise pas. La
convention de Geneve est cependant tres stricte. A
quand le retour en France ?
Je suis ici avec plusieurs pr&tres de Cambrai, parmi
lesquels, M. Duthoit, professeur au Grand S6minaireM. Lambin se trouve dans le meme camp, mais dans
une autre compagnie.
Monsieur et Tres Honor6 Pere, vous pouvez croire
que je prie pour vous et pour notre chere Congregation.
Je suis en I'amour de Notre-Seigneur et de Marie
Immacul6e.
Votre tres humble serviteur,
J. LEFLON.
Camp des prisonniers de guerre de Gardelegen.
(Provinz Sachsen, Allemagne).
Le 28 janvier, le m6me 6crivait au mxme:

La nouvelle de 1'6preuve a laquelle vous avez &t6
soumis m'a cause une peine profonde. Je me suis toutefois rassur6, puisqu'on me dit que votre sant6 s'ameliore de jour en jour. Puisse-t-clle se reconstituer
completement, pour le plus grand bien de nos deux
Communaut6s! Je prie le bon Dieu dans cette intention.
La lettre que vous m'avez adressee et celle de
M. Louwyck ont apport6 un peu d'azur dans mon
ciel sombre. M. Meuffels, de Panningen, m'a envoy6
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une lettre pleine de nouvelles, une lettre vraiment
fraternelle. Rongy garde toujours le silence. Que se
passe-t-il l1-bas? Je l'ignore.
Je crois que Pr6mesques a di etre 6vacuL. Ma
famille m'annonce qu'elle s'est r6fugiee a Lille. Le
pauvre Nord est extraordinairement 6prouve.
Ma vie, an camp, est toujours monotone. Je travaille, dans la journee. Le soir, M. Paul Duthoit,
professeur au grand s6minaire de Saint-Saulve, nous
fait, pendant une heure, un cours de theologie morale.
Mais comme j'aspire apres mon retour en France!
Dans ]a deuximme carte envoy6e i M. Louwyck, j'ai
demand6 un pen d'argent. Si la procure pouvait me
faire cet envoi, je serais bien content.
Veuillez, Monsieur et Tres Honore Pere, me rappeler au bon souvenir des confreres. Je suis en I'amour
de Notre-Seigneur,
Votre fis tres respectueux.
LEFLON, J.-B.,
Pritrecatholique, prisonnierde guerre,
i*" bataillon, 2* compagnie, Baraque G.
Gefaugenenlager, Gardelegen.
(Provinz Sachsen, Allemagne).
Nous etions sans nouvelles depuis longtemps, lorsque, le
4 mai, le Tres Honord Pere Villette a reiu la carte suivante
qui est signie Lambin, mais qui n'a pas it6 ecrite par lui.
Gardelegen, 16 avril 1915.

M. Leflon est mort, le 9 avril, victime de son
devouement au soin des malades. Sa mere demeure
chez Mme V" Deprez a Witte-Cohem, pres d'Airesur-la-Lys (Pas-de-Calais). II m'est impossible de lui
6crire et de vous en dire plus long pour le moment.
Restons unis dans la priere.
LAMBIN.
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M. Leflon (J.-B.), est n6 le 3o novembre iSy6 a Primesques
(diocese de Cambrai); il fit ses etudes secondaires au petit
siminaire d'Hazebrouck; son superieur a rendu de lui le
temoignage suivant : pitre, trss solide; caractbre, sirieux et
energique; talents, au-dessus de l'ordinaire avec de 1'imagination et du coaur dans le style; conduite, excellente. 11 entra
dans la Congr6gation, le 7 septembre 1896; il fut ordonni
prEtre en 9go3 et fut plat- comme missionnaire a Rongy
,Belgique); il a toujours fait honneur a la Congregation par
ses qualitis morales et par son incontestable superiorite dans
]a predication.
Des infirmiers militaires lazaristes, on en trouve un peu
partout. En plus de ceux dont nous avons parle, voici les
noms et les adresses que nous connaissons au mois de mai.

M. Allain, de Damas (Syrie), a Nantes.
M. Anselme, de Santorin (Grece), a Perpignan.
M. Artis, de Damas (Syrie), a Dunkerque.
M. Aubault, de Marseille, i Dinan.
M. Avignon, de Guatemala, a Veret-les-Bains
(Pyrenbes-Orientales).
M. Bayol, de Caltagirone (Italie), a Epernay.
M. Berthounesque, Sup6rieur de Tauris (Perse), a
Limoges.
M. Bevibre, Superieur de la maison de Valparaiso

(Chili), a Dunkerque (Nord), Institut dunkerquois.
M. Bignon d'Ibarra (Equateur), a Paris.
M. Bozec (Jean-Louis), d'Ingelmunster (Belgique),
i Nantes, I i" section, secteur postal n"96.
M. Briand (Gabriel), de La Paz (Bolivie), a SaintPern 'Ille-et-Vilaine), h6pital compl6mentaire 43.
M. Calmet (Elie), de Cordoba (Republique Argentine), a Marseille, 15' section (Le Rouet).
M. Carles (Louis), de Lujan (Republique Argentine),
a Lunel (Herault), h6pital complementaire 26.
M. Castelin (Paul, de Petropolis (Brbsil), A Cayeuxsur-Mer.
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M. Cazet (Gaston), de Wernhout (Hollande), a Vernet-les-Bains (Pyr6nbes-Orientales).
M. Chabbert (Elidas), du Berceau-de-Saint-Vincentde-Paul (Landes), A Carcassonne.
M. Collard (Maurice), du Berceau-de-Saint-Vincentde-Paul, a Bordeaux.
M. Crapez (Edmond), de la Maison-Mere, a Gentilly.
M. Delafosse (Etienne), d'Antoura (Syrie), 1" section, ambulance n* 1o, secteur 77,
M. Delteil (Georges), de Teh6ran (Perse), A Clermont-Ferrand, h6pital n° 7, rue Gr6goire-de-Tours.
M. Dequidt (Tobie), de Bahia (Brisil), a Boulognesur-Mer, h6pital du Kursaal, rue Victor-Hugo.
M. Detroit (Marcel), de Constantinople (SaintePulch6rie), a Evreux.
M. Drillon (Gaston), de Constantinople (SaintBenoit), a Limoges.
M. Droulez (Arthur), de Constantinople (Sainte-Pulchirie), a Dunkerque.
M. Enjalbert, Supirieur de Notre-Dame de Guadeloupe A Quito (Equateur), a Perpignan.
M. Fromentin (Jean-Auguste), de Zeitenlik (Grice).
M. Gallon, de Santiago (Chili), A Paris, ambulance
n* I, 83" division, quai de la Rapie, 1o.
M. Gendre (Alexis-Antoine), de J6rusalem, A

Aurillac, h6pital n* I, chateau St-Etienne.
M. Gounot (Albert-Charles), de Dax (Landes),
13' ambulance, 14' corps d'armie, Marcelcave (Somme).
M. Guichard (Joseph), de Lisbonne (Portugal), a
Lunel, d6p6t de mat6riel du service de sante.
M. Houllier, de Valparaiso (Chili), ambulance I,
2" corps d'arm6e, 4" division, secteur postal I 1o.

M. Kergozien (Paul), de Diamantina (Br6sil),
Ix section, Nantes.
M. Kr6mer (Joseph), de Constantinople (Saint-
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Benoit), h6pital Pemartin n' 20, a Saint-Pol-sar-Ternoise .Pas-de-Calais).
M. Lampe, de Santiago (Chili), h6pital temporaire,
college Jeanne-d'Arc, a Confolens.
M. Legouy Julien), de Constantinople (SaintBenoit', 86 section d'infirmiers, Remiremont.
M. Levecque Jules), de Zeitenlik (Grtce), a Gentilly.
M. Mantelet (Charles , de Constantinople (SaintePulcherie), a Sens, h6pital 31.
M. Martin Jean-Polycarpe), de Girgenti (Sicile),
h6pital complementaire 25, a Castelnaudary.
M. Martin (Henri), de Constantinople (Sainte-Pulcherie), a Paris.
M. Maynadier (Emile), de Quito (Equateur), rue desCanards, 5, a Perpignan.
M. Merle (Claude), de Ibagu6 (Colombie), 4! section,
caserne Sainte-Croix, h6pital temporaire n* I, rue des
Maillets, an Mans.
M. Prangere (Georges), superieur de Saint-Benoit
(Constantinople), Amiens, 2' section d'infirmiers, h6pital n* 4, rue Delpech.
M. Prat (Philippe), de Montevideo (Uruguay), Arlessur-Tech (Pyrenees-Orientales), petit h6pital des convalescents.
M. Puyaubreau (Bertrand), de Ourmiah (Perse), a
Biarritz.
M. Regnez (Adolphe), de Liege (Belgique), a Gentilly.
M. Rul, jeune pr&tre, a Narbonne.
M. Sanson (Robert), de Marseille, a Rennes.
M. Sarloutte (Ernest), sup6rieur d'Antoura (Syrie:,
23' section, Gengoult (Meurthe-et-Moselle).
M. Scamps (Leon , de Quito (Equateur), a Amiens.
M. Scotto, de Jrusalem, a Digne, caserneDesmichel.

-

83 -

M. Standaert (Etienne), supirieur du grand siminaire de Quito (Equateur), a Dunkerque, Institut
dunkerquois.
M. Tardieu, de Caltagirone (Sicile), a Cahors,
h6pital temporaire 23, 17' corps.

M. Thomas (Joseph), d'Alexandrie (Egypte), a
Lyon.
M. Thoor, de Caraqo (Br6sil), a l'h6pital militaire
de Bergues.
Lettre de M. SCAMPS, Ptrtrede la Mission,
au Tres Honore Phre VILLETTE, Supirieur giniral.
Saint-Riquicr, Ie 12 mas x9gr5.

MONSIEUR ET TRts HONOR. PERE,

Votre binediction, s'il vous plait!

Veuillez excuser mon trop long silence a votre
6gard : ce n'est pas de ma part oubli ni mauvaise
volont6, mais plut6t une certaine timidit6. Malgrb
cela, je n'ai pas oubli6 mes devoirs a votre 6gard, et il
m'a &t bien doux de prier chaque jour pour vous, en
particulier, depuis le moment oi j'appris qa'une crise
malheureuse avait mis en danger votre pr6cieuse
sante : ce qui vous prouvera, Monsieur et Tres Honore
Pere, que vous rencontrerez dans ce fils obscur qui
vous 6crit un cceur aimant et d6voui.
Aujourd'hui, apres un court sejour, comme malade,
a I'h6pital oi m'a amend une angine prec6dee d'indispositions assez frequentes, je suis 6vacue sur 1'int,rieur.
Je serai dirig6 sur quelque centre sanitaire du
Midi; en ce moment, on travaille dans le but de me
faire conduire i Dax, chez les confreres. Peut-6tre y
reussira-t-oa. Dans l'affirmative, combien j'en serais
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heureux et j'ose croire que votre bont6 paternelle ne
me reprochera pas d'avoir indiqu6 la maison des confreres avant de vous consulter, car je ne croyais pas
possible que l'on me fit sortir de la formation sanitaire
de Saint-Riquier. Quoi qu'il en soit, du lieu oi je serai
6vacue, je ne cesserai pas de vivre uni a ma chere
Congregation et de desirer tres ardemment le jour oi
il me sera donn6 de reprendre enfin la vie de communaut6 et de me consacrer aux oeuvres de la petite Compagnie, car cette guerre et ce retour en France m'ont
valu de me cramponner plus que jamais a ma chere
vocation et de l'estimer et aimer encore plus au-dessus
de tout. C'est demain samedi qu'aura lieu mon depart.
Veuillez me pardonner, Monsieur et Tres Honor6
Pere, 1'emploi de ce format pour vous ecrire, car il
m'a kt6 impossible de m'en procurer d'autre.
Daignez me croire toujours, en 1'amour de Jesus et
de Marie Immacule,
Votre enfant tres soumis et tres respectueux.
Leon SCAMPS.
Voici quelques extraits des lettres envoyees par nos infirmiers-ambulanciers :

Notre situation est toujours la m&me, 6crit l'un, elle
menace de s'6terniser. Elle serait profond6ment deprimante, s'il n'y avait le gain des ames et l'espoir de
bonifier la France.
Le travail ne manque pas, 6crit un autre, mais il a
bien son interet. Je me laisse voguer au vent de la
Providence et trouve toujours des delicatesses de sa
part.
La plupart se sentent isolis de la famille; ils aspirent a

reprendre les oeuvres de la petite Compagnie; ils pensent a
leurs confreres plus exposes qu'eux sur le champ de bataille
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et ils offrent pour eux le saint sacrifice quand ils le peuvent;
quand ils sont dans des h6pitaux tenus par des religieuses,
celles-ci sont pleines d'attentions pour eux. Tous sont
enchantds de leurs blesses; ils parlent avec joie des belles
fetes de Noel; confessions et communions innombrables; le
saint Sacrement porte avec honneur dans des lieux oit il etait
meconnu auparavant; quelques-uns s'attendent a partir sur le
front dans quelque temps; ils ne s'en 4meuvent pas: u Je serai
tres heureux, dit celui-ci, le jour oi je pourrai aller de I'avant,
exercer plus activement mon ministbre de pr&tre et de missionnaire. ) (cSi Dieu m'appelle sur le champ de bataille, ecrit
celui-l, j'en accepterai les souffrances pour la prospiriti de
la petite Compagnie et je m'efforcerai de me montrer digne
fils de saint Vincent. ) M. Martin, a Castelnaudary, est toujours charge des blesses allemands: 4Je les soigne meme d'une
facon bien immediate, dit-il, puisque je suis charge de refaire,
tous les jours, les pansements que necessitent leurs plaies, le
plus souvent tres graves. , M. Rul est en relations quotidiennes avec les officiers blesses et comme g6neralement ceuxci s'interessent aux questions d'apologetique et meme de
theologie, il en profite pour semer la bonne semence. M. Mantelet est au service des contagieux, i l'hopital 3i, ancien Grand
Seminaire, a Sens.

Je remercie Dieu, dit-il, de ce qu'il m'a r6serv6 ce
poste d'honneur. Le travail, h6las! ne ch6me guere;
apres les titaniques des premiers jours, voici les
typhoidiques, les dysenteries, les scarlatines, etc.;
mon service est un triste et tres vari6 catalogue des
maladies graves. Nous les pansons de notre mieux et
Dieu les guerit, quand il veut bien. Du moins ceux
qu'il rappelle a lui, partent tous dans les meilleures
conditions, pleins de foi et de resignation. C'est pour
I'instant la grande mission qui se preche a coups de
canon et dont nous recueillons ici les fruits merveilleux. Tout est bien chang6 depuis trois mois; le
sectarisme a diminu6, les prejug6s s'en vont; il y a ici
quatre services; chacun a un prtre a sa t&te;-c'est vous
dire que, la grace aidant, le diable fait en ce moment
de tres mauvaises affaires.
Je sais, mon TrEs Honor6 Pere, que vous n'oubliez
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aucun des v6tres, laissez-moi cependant recommander
a vos ferventes prieres et a celles de nos chers s6minaristes les contagieux de 1'h6pital 3I, et aussi leur
pauvre infirmier. J'ai i peine le temps de prier, mes
jours et mes nuits se passent a donner des lotions, des
bains, des soins de toutes sortes, coup-s d'absolutions
et d'extremes-onctions, le tout en pantalon rouge et
blouse blanche d'infirmier.
Nous n'avons pas eu, grace k Dieu, de graves malades
parmi nos infirmiers.

Quelques-uns se forment

1

leurs fonctions d'infirmiers

dans les dep6ts. i Nous sommes environ quatre cents, ecrit
le frere Dechine; ii y a une cinquantaine de pr&tres. Nous
avons chaque jour theorie pour nous former a notre nouvelle
destination: le sergent qui nous la fait est vraiment interessant. ) Un autre ecrit. c 1 y a ici plus de cinq cents pretres;
sous allons a la caserne avec notre soutane; a certains jours,
c'est vraiment dr6le et h faire mourir de rire. n Dans tel autre
dep6t, un missionnaire venu de loin 6crit : ccNous sommes
une centainea ne rien faire, k attendre et 1 nous ennuyer. I1
y a use soixantaine de pr6tres et il y a peu d'autels. 11 est
tres difficile de dire la messe tous les jours; jusqu'%present,
je n'ai pu qu'assister et communier; toutes les places sont
prises. lYaucuns se lývent k deux heures du matin; tons louent
des chambres. ,

LES INFIRMIERS-CHEMINOTS
I1 est une troisieme classe d'infirmiers dont ii nous reste a
parler; ce sont ceux qui sont attaches a des trains de blesses et
que nous appelons ici infirmiers-cheminots, ils sont i la fois,
mobiles et immobiles, mobiles, comme les infirmiers-brancardiers dont nous avons relati les marches et contre-marches,
ilsvont et viennent du nord au sud, de l'est Ba'ouest; immobiles comme les infirmiers-ambulanciers ils ne quittent pas
leur ambulance qui est leur train sanitaire.
Voici les noms des infirmiers-cheminots que nous connaissons :

M. Az6mar, de Valparaiso (Chili).

LM.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
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B&rit (Pierre), de Popayan (Colombie).
Bousquet (Jean-Baptiste), de Dax.
Bros (Leon), sup6rieur de Curityba (Brisil).
Genouville (Louis), de Wernhout (Hollande).
Lalanne (Theobald), de Santiago (Chili).
Lasserre (Jean-Baptiste), de Quito (Equateur).
Pehau, de Cali (Colombie).
Poupart (Raphael), d'Ibagui (Colombie).
Roustain (Gaston), de Marseille.

Les lettres que nous allons citer sont de nature a nous faire
rejeter deux principes admis par beaucoup: Qui multum peregrinantur raro sanctificantur,et: Pierre qui roulen'amassepas
mousse. On verra, en effet, que nos missionnaires, infirmiers-

cheminots, se sanctifient dans leurs voyages et sanctifient les
autres.
M. Genouville ecrivait a la date du 10 fevrier 1915,

Voici la liste des voyages
accomplis :

que notre train a

Paris-Albi.
Verdun-Clermont-Ferrand.
ChSlons-Saint-Etienne.
Verdun-Dijon (et Semur-en-Auxois).
Dunkerque-Fontainebleau (Melun et Montereau).
Dunkerque-Saint-Pierre-des-Corps (et Angers).
Dunkerque-Nantes (et Vannes).
Dunkerque-Rennes (Saint-Brieuc et Guingamp).
Dunkerque-Rouen (et Evreux).
Je crois que c'est tout..... et ce n'est pas tout; car,
<dans deux heures, nous repartons pour Dunkerque,
notre derniere gare d'attache; nous n'y faisons jamais
de longs sejours.
Nous portons notre croix et nous expions; pour

nous et pour notre patrie, pour nos concitoyens et pour
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tous les allies, pour 1'ennemi lui-meme! je pr&che

partout oiu je passe; du moins, j'essaye; je preche
(militari modo) aux infirmiers de mon train sanitaire;
Dieu veuille b6nir mon p6nible apostolat.
Louis GENOUVILLE.
Ce qui manque quelquefois aux missionnaires roulants, c'est
un autel portatif qui leur permette de celdbrer la messe dans
le train. Mais, grace k Dieu, il y a encore de bonnes ames qui
procurent a nos chers missionnaires cette grande consolation.

A la date du 24 mars lg95, M. Genouville donne de ses nouvelles.

MON TRts HONOR9 PERE,
Votre binediction, s'il vous plait!

Je roule sans cesse; nous venons encore de faire
deux nouveaux voyages. Nous retournons a Chalons
demain matin.
Notre m6tier est rude; les forces nous trahissent
quelquefois : chargement des blesses, dechargement,
toilette extraordinaire du train, de chacun des wagons,
de chacun des objets a notre usage ou a l'usage de nos
pauvres blesses! corvres de tout genre! ajoutez a cela
bien des 6preuves morales. Nous offrons tous ces sacrifices pour le salut de la France et le salut des bless6s.
Je retourne a ma roulotte de fer. Veuillez agreer, etc.
Louis GENOUVILLE.
Lettre de M. PtHAU, Pritre de la Mission,

& M. VILLETTE, Suprieur gindral.
5 novembre 1914.

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,

Votre binidiction, s'il vous plait!
J'ai ete incorpor6 dans le premier train sanitaire qui
est parti de Bordeaux, le jour meme de la Toussaint.
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Nous sommes rest6s au Bourget deux jours. J'aurais
bien voulu aller jusqu'a Paris vous faire une visite;
mais, lorsque nous sommes au dep6t, nous sommes
consign6s dans le train qui doit partir au premier
ordre venu du champ de bataille.
Nous sommes partis, avant-hier, au soir, pour Aubigny, A 2o kilometres d'Arras, oi nous avons recu,
dans notre train, tous les bless6s qui se trouvaient a
l'ambulance, trois cents, A peu pris.
Nous avons des wagons nouvellement amenages,
douze couchettes, six de chaque c6t& et un po6le
au milieu. Nous sommes deux infirmiers par wagon,
un ancien et un nouveau. 11 y avait dbja neuf pretresinfirmiers dans le train : avec M. Lasserre et moi, cela
fait onze. J'ai un tres bon compagnon, qui a une seur
Fille de la Charit6, dans les environs de Paris : il est
tres serviable.
Lorsqu'il y a des blesses, on a assez de travail, surtout lorsqu'ils doivent rester couches. II faut leur
rendre tous les services; la nuit, ii faut 6tre sur pied :
nous prenons chacun la moiti6 de iaveillie. Dans les
gares, nous recevons des Dames de la Croix-Rouge et
parfois des Filles de la Charit6, comme ici, des vivres
et des douceurs pour les blesses.
Ce soir, nous partons vers le Midi, pour d6poser les

bless6s dans les ambulances. Nous ne savons pas encore
oil nous allons. La dernire fois, ce train est all
Bordeaux.
Jusqu'a present, je suis bien portant : heureusement
le voyage sur mer m'a habitue au mouvement des couchettes, car on est bien ballott6 et je plains les pauvres
blessbs.
Quant i la messe, ces jours-ci il n'a pas fallu penser
a la dire et ce sera impossible jusqu'a ce que les malades
soient rendus a destination. Mais les pr&tres qui
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6taient deja dans le train me disent qu'en temps
*ordinaire ils peuvent la dire, c'est-a-dire entre les

diff[rents voyages, mais on est oblig6 de revenir
aussitdt dans le train, car c'est notre residence.
PEHAC.
Lettre du meme:
19 novembre 1914.

Depuis ma derniere lettre; il n'y a pas eu de nouveaut6 dans ma situation. Nons n'avons pas encore fait
d'autre voyage. Nous ne faisons que rayonner autour
de Paris : d'Aubervilliers au Bourget et du Bourget i
la Plaine-Saint-Denis. A Aubervilliers, j'ai vu M. A:6mar et M. Bros; les Filles de la Chariti qui sont i
1'ambulance leur avaient dit que, dans notre train, ii y
avait deux Lazaristes, et ils sont venus nous saluer.
Au Bourget, j'ai pu dire la messe, dimanche dernier:
M. le Cur6 a kti tres aimable et a voulu i tout prix
que je dejeune chez lui.
Ici nous avons l'avantage d'etre pros de l'6glise:
aussi je c6l6bre Ia sainte messe tons les jours. Mais je
ne sais pas si neus y resterons longtemps.
J'aurais besoin de quelques-uns des objets que j'ai
laisses a Bordeaux, en particulier, du Breviaire, car
souvent j'aurais le temps de le reciter.
M. Lasserre est un pea 6clope; mais la sant6 est

bonne autant pour lui que pour moi. Voila deja deux
jours que, le matin, il y a de la glace : le froid est un
peu vif pour quelqu'un quivient d'un climat aussichaud
que celui de Call, mais on s'y fait.
J'ose esp-er, Monsieur et Tres Honors Pere, que
vous voudrez bien m'accorder un petit souvenir dans
vos prieres et saints sacrifices : ce sera une compensation a l'absence de vie spirituelle par laquelle nous
passons.
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mars
M
g915.

Peut-etre aurez-vous d&jA su par M. Poupart que je
ne suis plus a Aubervilliers.
Nous sommes cantonnis a Nogent-sur-Oise.
Notre vie est a pen pros la meme qu'4 Aubervilliers.
Mais nous sommes mieux au point de vue de la nourriture et un pen plus libres.
Ici aussi les Filles de la Charit6 nous donnent
1'hospitalit6.
Nous avons l'avantage de pouvoir c616brer la sainte
messe, et nous rentrons tranquillement pour l'appel
qui se fait, a huit heures du matin.
Les premiers jours, M. Lasserre et moi, sommes
rest6s ensemble, mais on vient de nous separer: nous
sommes chacun dans une section diff6rente. Nous
sommes affectes A un train sanitaire qui marchera
lorsque ii y aura des bless6s en grand nombre. En
attendant on t5che de ne pas s'ennuyer.
Il y a ici pros de six cents infirmiers, parmi lesquels
bon nombre de pretres. Plusieurs sont d'anciens
leýves des confreres et ils t6moignent leur attachement.
Pour la cinquieme fois, je change d'adresse et je
changerai sans doute encore avant longtemps.
le 25 mars 1915.

Un de nos caporaux, qui est pretre, a obtenu un
autel portatif de l'CEuvre Notre-Dame-du-Salut. Mais
nous sommes onze pretres et nous ne pouvons pas
c6lbrer apres sept heures.

Jusqu'A present, j'ai 6t6 favorise: j'ai pu c6l6brer la
sainte messe tous les jours, depuis que nous sommes
ici. Mais la semaine dernimre, j'avais du en faire le
sacrifice.
Je suis charge d'un wagon de voyageurs, de
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deuxieme classe, ou l'on ne met que des bless6s assis
et oi, par cons6quent, il y a moins de travail. Je suis
avec un pr&tre et un instituteur: nous nous entendons
tres bien. Sur trois caporaux, un est pretre, un autre
religieux. Les sous-officiers sont excellents.
Ma sant6 est toujours bonne, grace a Dieu, et il est
a esp6rer qu'avec le beau temps qui revient elle se
maintiendra. Vos bonnes prieres et votre benediction

m'aideront A la conserver et A profiter de mon nouveau genre de vie pour me sanctifier.
Veuillez, etc.
Votre humble fils.
Francois PtHAU.
Terminons le chapitre des infirmiers-'cheminots par une
lettre de M. Bousquet, de la maison de Dax; il faut dire que
M. Bousquet n'est pas un mobilis6 ordinaire ; c'est un volontaire, car son aige le dispensait de tout service militaire; i
s'est done engage, pour la durie de la guerre, et Dieu 1'en
recompense, en se servant de lui pour faire du bien aux
ames.
Letire de M. BOUSQUET, Pritre de la Mission,

& M. VILLETTE, Supirieurgeniral.
Chilons-sui-Marne,

29

decembre 1914.

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,
Votre binidiction, s'il vous plait!
Je profite des quelques heures de repit quon nous,
laisse pour vous donner de mes nouvelles et surtout
pour vous envoyer l'expression bien filiale de mes
voeux.
Nul ne peut dire comment finira cette crise, et
quelles en seront les consequences, au point de vue
religieux. Mais je demande a Notre-Seigneur que
votre g6neralat, commence dans des circonstances si
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difficiles, nous donne la joie de voir grandir et se
developper les ouvres de notre bienheureux Pere. Ce
sera, nous l'esperons, la recompense de la part si
large que vos enfants ont prise dans la tiche que
cette guerre reservait

a tous les divouements.

Je suis, pour ma part, heureux de constater le travail qui s'est fait dans les ames, et combien elles sont
accessibles i notre action, heureuses de subir le
contact du pretre.
I1 y a quelques jours, j'assistais un groupe de
malades, envoy&s, des la premiere heure, par I'h6pital d'6vacuation de Sainte-Menehould. Je les fis
d6jeuner avec deux tablettes de chocolat qui me
restaient, et j'en aidai trois, que leurs blessures immobilisaient en partie, a faire un peu de toilette. Et ils
me disaient leur reconnaissance pour les soins que je
leur donnais. Un autre sentiment perqa bient6t qui se
traduisit par quelques questions sur mon age et ma
situation dans le civil. Quand j'eus satisfait leur curiosit6, ils me dirent naivement: ( Ah! Monsieur l'Abb6, ce
que vous avez fait la est bien beau! ) Mais je leur fis
comprendre alors que c'6tait au contraire fort naturel,
que j'6tais fils de saint Vincent, et que nous devouer
pour ceux qui souffrent 6tait pour nous un devoir
imperieux, une tradition de famille. Alors, 1'un d'eux
s'ecria: t Et dire, que c'est des hommes comme vous
qu'on a f... a la porte. Ah! ils viendront desormais
nous raconter leurs blagues! Pour sir qu'on ne coupera plus dans les ponts. , Je les quittai la-dessus;
mais, pendant tout le long du voyage (nous allions &
Perpignan), je profitai des arr&ts pour aller les voir
et causer un instant avec eux. Ah! les braves enfants!
leurs ames s'attendrissaient, et quand je leur fis mes
adieux, en les quittant, je crois bien qu'ils 6taient
aussi 6mus que moi.
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Et c'est ainsi a chaque voyage; Dieu semble avoir
marque les ames sur qui doivent tomber des rayons
plus chauds et des clartes plus vives, et le hasard
des incidents fait que je dois plus sp6cialement
m'occuper ou me rupprocher d'elles. Cela m'est
rendu facile par la fonction de secr6taire du convoi
qui m'a eti devolue, des le d6part. II en r6sulte pour
moi plus de fatigue, le souci de mettre au point la
paperasserie administrative (comptabilite, rapports,
situations, etc.,), mais il en resulte aussi la faculth
d'agir dans toute circonstance avec plus d'autorit6 et
de credit. J'en profite pour atteindre plus d'ames et
m'occuper de tout le convoi.
J'ai L m'occuper aussi plus sp&cialement des officiers; le ministere aupre d'eux est plus facile encore,
et 1'6change d'idees qu¢ provoquent nos entretiens,
peMlet une action en profondeur, dont 1'effet, je
l'esplre, sera pour quelques ames plus durable.
VoiI le voyez, Monsieur et Tres Honor6 PNre, si je
n'ai et4 qu'un ouvrier de la troisieme heure, et si,
par suite, Tgon poste qn me permet qu'un rl6e modeste,
un travail d4 glaneur, je n'en suis pas moins reconnaissant a Dieu et 4 vous pour la part de divouement qu'il me ljisse ct les joies qu'ilj me donne de
golter.
Le m6tier est bIy, plus dur que dans les ambulances; car les voyg•s sont longs, les soins, difficiles
a donner, r6clamnet una vigilance de tous les instants.
En cours de royft, les 1lades vous r6clament; aux
stationnements, Jffaut couatr, &tre partout t la fois,
rembarrer certaipes personnel dont le zile indiscret
est pour nos f4kreux plus dangecux qu'il n'est utile
aux autres bkpsss. On me reconnaiit un certain don
d'impertineqN qui m'a, dans certaines circonstances
de ce genre, merveilleusement servi. C'est alors, en
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effet, que mon autorit6 pent s'exercer; et les circulaires qu'on nous a envoyees depais quelque temps
consacrent toutes les mesures que nous avions di
prendre de notre propre mouvement. Nous itions
regardis comme le train-type, itant, en effet, le premier de notre formation, et les experiences que nous
avons faites et que nous avons signalkes dans nos
rapports, ont permis la mise au point d'un certain
nombre de reglements nouveaux.
Pardonnez-moi, Monsieur et Tris Honor6 Pere, tous
ces details qui vous donneront peut-etre quelque idie
de la vie que je mj ne. J'ai pu dire assez souvent la
sainte messe et, depuis une semaine,.j'ai le bonheur
de la dire tous les jours, dans le train. Notre sergent,
qui est cure dans nos Landes, me sert la messe et je
l'assiste ensuite a mon tour. Nous transformons mon
compartiment de a premiere , en chapelle, et, les
messes dites, tout est remis en place et reprend son
aspect ordinaire.
Dieu me gate vraiment; n'btaient I'uniforme que je
porte et la maison roulante que j'habite, je me croirais tant6t en cellule et tant6t en mission. Mes chefs
m'ayant pris, d&s le premier jour, pour leur commensal et leur collaborateur, j'ai toute faculte d'aller et
d'agir, comme par une sorte de participation a leur
autorite. J'ai pu ainsi servir de lien entre eux et les
infirmiers de la formation, et, grace & Dieu, tout le
monde s'en est trouv6 satisfait, surtout les cinq
pretres qui font partie du convoi. Notre major voulait dernitrement me proposer pour I'avancement;
j'ai refus6 en disant que je n'aurais d'autorit6 que
selon le grade que je poucrais recevois, tandis que,
n'ayant pas de grade, je prends autant d'autorit6 que
je veux. II a souri et approuv6.
Priez pour moi, et demaadez -4 Dieu que je sois

-

96 -

aupres des mres de mes pauvres blesses un instrument de grace et de misericorde.
Je suis en 1'amour de Notre-Seigneur, votre tres
humble et divoui enfant.
J.-B. BOUSQUET.
INFIRMIERS SANS L'ITRE
II y a encore beaucoup d'autres confreres qui sont infirmiers en titre, mais qui ne le sont pas en realite, en ce sens
qu'ils n'ont pas la consolation de donner directement leurs
soins aux malades: ils sont dans un bureau, s'occupant uniquement des multiples formalites que necessite la paperasserie militaire; ou bien dans une pharmacie centrale ; celuici est charge du materiel de pansement, de chirurgie et de
lingerie ; la vie est triste sans les consolations du ministere,
mais heureusement, ii y a avec lui bon nombre de prAtres et
ils forment ensemble une petite famille; du reste, il a pu
dire la messe chaque matin et c'est une riche consolation,
dit-il; un autre mene une vie plus modeste encore ; il est au
refectoire oit il n'a qu'a entretenir la propret6, faire la vaisselle, servir a table; et cependant, c'est un superieur d'une
maison de la congregation ; il y a des bizarreries : tel vivait
tranquillement commis dans un bureau de sous-intendance
lorsqu'il apprend que, depuis trois mois et demi, il appartient h la cinqui~me section des infirmiers; ce sont des

choses inevitables dans une organisation si prodigieuse. I1
faut dire cependant que tous acceptent volontiers les sacrifices qui leur sont imposis et disent, comme le digne supd.
rieur dont nous venons de parler: faire la vaisselle, c'est
toujours travailler pour la-patrie.
Mentionnons en derniere heur. que des missionnaires de
Chine, au nombre de onze, viennent de nous arriver dans le

courant de mars. Ce sont MM. Bouillet (Michel), de Hang
Tcheou-Fou (Tche-Kiang) ;Corset(Paul), de Tcheng-Ting-Fou
STche-Ly); Pruvost (Clovis), de Ning-Po (Tche-Kiang); Delafosse (Clovis), de Ning-Po (Tche-Kiang); Verriere (Louis), de
Nan-Tchang (Kiang-Si); Monteil (Paul), de Nan-Tchang
(Kiang-Si); Moulis (Emile), de Kia Shing-Fou (Tche-Kiang);
Charny (Lucien)kde Ting-Tcheou(Tche-Ly); Maury(Etienne),
de Tcheng-Ting-Fou (Tch6 Ly); Angeloz (Jules); de P6kin
Tch6-Ly); Magne (Charles), de Suen-Hoa-Fou (Tche-Ly). Ils
ont d'abord et4 affectis a I'ambulance du Grand-Palais; la
plupart sont partis bient6t pour le front.
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LES COMBATTANTS
C'est vers eux surtout que vont nos prieres et nos sympa-thies, d'abord parce qu'ils sont dans un stat qui repugne a
leur caracrtre et a leur vocation, ensuite parce qu'ils sont
plus exposes.
A la date du 9 dicembre 1914, M. Delanghe, visiteur de la
province d'Aquitaine, ecrivait A M. le Supdrieur gindral :
J'ai a vous annoncer la mort d'un de nos chers
freres coadjuteurs soldats : c'est le frere Jean-Pierre
Bonafous, n6 le 21 mai 1886, a La Grave, canton de

*Gaillac(Tarn). Arrive ici, en janvier dernier, il a fait
r6gulierement son postulat et il a &t6requ au s6minaire
interne pour la fete de saint Vincent, 18 juillet 1914.
11 a di partir d&s le debut de la mobilisation et il a
ete au feu en Alsace. II est tomb6 mort sur le champ
de bataille, le 12 novembre dernier. La famille a ete
avis6e officiellement et c'est M. le cure de La Grave
qui nous a transmis la triste nouvelle. C'6tait un brave
frere, pieux, travailleur, simple, ne parlant pas beaucoup, comme bien des paysans, et bien r6gulier. Nous
avons fait ce matin un service funebre pour lui.
Le 29 janvier 1ir5, M. Delanghe ecrivait encore pour
annoincer la perte d'ane autre victime de la guerre. II s'agissait cette fois d'un jeune sAminariste, ancien 6leve da
Bercean-de- Saint-Vincent-de- Paul, nomm6 Jean-Frangois

Labadie, frapp6 dans la tranchee, pros de Craonne, le
5-janvier et mort au poste de secours. Ce bon jeune homme
6tait n4 le 2 decembre 1894 & Ygos, dans les Landes ; il appartenait a une exceilente famille, dont le pere personnifie le
fonctionnaire droit et loyal et dont la mbre est animee des
sentiments les plus delicats et les plus chritiens; son frbre
ain6 6tait instituteur a l'icole communale de Saint-Vincent
de Xaintes, trois autres enfants, deux filles et un petit garcon,
complitaient le cercle intime.
Aprbs sa premibre communion, Jean Labadie fat plac6 par
ses parents a l'ecole primaire supirieure de Dax ; ii y rest;
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trois ans, le milieu n'etait pas clerical cependant, sa vocation s'y manifesta et s'y developpa, grace a sa fermete et a son
independance de caractere ; d6cide a se faire missionnaire,
il obtint de ses parents la faveur d'entrer a l'Ncole apostolique
du Berceau-de-Saint-Vincent-de-Paul. II y fut regu le 24 juillet
1909.

II fut toujours tres pieux, tres regulier, tris travailleur,
comme du reste tres ardent au jeu.
Au physique, c'itait un beau et vigoureux jeune homme, a
la figure noble, 1 la ddmarche digne, manifestations ext&
rieures de son ame pure et ilevie.
Au point de vue intellectuel, il avait de Pimagination, un
peu trop; les etudes classiques siveres n'6taient pas venues
assez t6t modtrer la folle du logis; mais il s'efforgait de se
corriger et son travail energique lui valait la mention tris
bien, tous les mois, an tableau d'honneur et de beaux succes
I la distribution des prix.
Mais l'homme vaut surtout par le cceur et la volonte. Or,
Jean Labadie avait un bon cceur et une volont4 inergique.
Son b6n coeur l'a pouss6 a veiller plusieurs nuits aupres
d'une personne mourante et ha crire A la famille disolde des
lettres fort touchantes pour la consoler.
II aimait particulirement les pauvres, et, un soir qu'il etait
seul a la maison paternelle, en ayant vu un qui lui paraissait
bien malheureux et n'ayant rien pour le soulager, il prit le
pain qui devait servir au souper et le lui donna, et sa maman
declare que ce ne fut pas la seule fois.
II aimait Dieu ; il communiait tous les jours, et sa tenue,
avant et apres la sainte communion, manifestait la ferveur
de ses sentiments. II aimait la sainte Vierge d'un culte
special; les lettres ccrites a ses parents par ses professeurs et
ses camarades sont unanimes sur ce point, et les lettres qu'il
icrivit de la ligne de feu sont remplies d'affection pour la
Reine du ciel et de l'espoir de la voir bient6t.
II desirait beaucoup faire connaitre et aimer le bon Dieu;
il etait ap6tre par ses paroles et ses exemples et ses condisciples, reconnaissant ses merites, 1'avaient Olu prefet de la
congregation de la sainte Vierge. Peut-etre son zble a vouloir le bien avait-il quelque chose ou de sentimental en certains cas ou de trop raide en d'autres; mais qui est parfait a
cet age et mime aux ages qui suivent ? I1 6tait tres devoud
pour la Propagation de la foi.
Les vacances, pass6es dans sa famille et sa paroisse, 4taient
pour lui une periode d'apostolat intense; il fr&quentait le
cure, ne quittait pas le vicaire, faisait le catichisme aux
petits gargons, aidait a l'organisation et au d6veloppement
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des cuuvres de jeunesse; bref, c'etait un missionnaire en
herbe.
II fut regu regulibrement au seminaire interne Ie 22 aout
1914 ; mais il dut partir bient6t apres, pour la caserne ; il fut

envoyi &Saintes. L'abbe Clenet, aum6nier des Petites Srurs
des pauvres, rend ce timoignage de lui :

C'itait un petit saint ; que de bien il aurait fait
quand, apres son ordination sacerdotale, il aurait pu
exercer les fonctions de son saint ministere ! Le bon
Dieu ne l'a pas voulu. Fiat! Du haut du ciel, il prie
pour tous ceux qui l'ont aim6 et sa gne6rosit6 dans le
sacrifice assure a ses chers compagnons d'armes le
succes d6finitif dans la lutte. Quant a moi, je garderai toujours son souvenir.
Un de ses camarades de tranchee va nous dire ce qu'il fut
sur le front :

Jean Labadie itait mon meilleur camarade et c'est
avec lui principalement que je partageais mes joies et
aussi mes peines; c'est bien lui qui m'approfondissait
le plus les sentiments religieux ; c'est lui qui ranimait
ma foi et surtout 1'esperance qui fait en ce moment la
joie et le bonheur du soldat francais. Oh ! que j'6tais
heureux avec lui !
Jean Labadie eut comme le pressentiment de sa mort; il
6crivait a M. Delanghe, le jour de Noel, c'est-a-dire quelques
jours a peine avant son trdpas:

J'ai quitti le seminaire de Notre-Dame du Pouy sans
avoir achev6 mon noviciat ni avoir eu le bonheur de faire
les saints vaeux. Dieu a voulu que je participe g la d6fense
de notre patrie, aux c6t6s de vos s6minaristes-soldats.
Ce n'etait pas le sort que j'attendais; mais le bon
Dieu a ses desseins et je m'incline.

-

100 -

Or, je suis plus on moins in extremis, car je vous
assure que nos ennemis ne nous m6nagent pas, et
qu'en ce temps de guerre, oit tout est si incertain, je
puis mourir d'un jour A l'autre.
Aussi, pour mourir le plus possible enfant de saint
Vincent, j'ai fait les vceux ce matin, devant le
crucifix, a la sainte messe dite par l'aum6nier militaire de la brigade. Je les renouvelle devant vous,
Monsieur le Sup6rieur, et j'en signe la formule, vous
confiant ainsi Pinteret de mon ame et je vous serais
reconnaissant, si vous vouliez bien me considerer
comme un de vos enfants mourants et qui, cependant,
desire vivre longtemps encore pour se donner a Dieu
dans la chere Congr6gation.
Suit la formule des voeux signe : Joannes Labadie. Et tota
vitae iemlpore ero totus tuus in Christo. Hilas ! il allait bient6t
cesser d'etre I son Supfrieur ; il allait etre tout entier k JesusChrist dans le ciel.
Nous extrayons de quatre lettres de ses camarades de tranch4e le r6cit de ses derniers moments.
Les deux premieres sont de M. Rousseau, secretaire di
colonel, dleve au grand siminaire de Bordeaux, 6crites dans
I'apres-midi du mardi 5 janvier.
Premiere lettre. -

5 janvier.

C'est la main encore tremblante d'6motion, apres
I'avoir va mourir sous mes yeux, que je viens vous
annoncer le trepas du bon Labadie. On est venu me
chercher faute de prktre. J'ai dit une petite priere, le
De profundis et l'oraison. Un gros obus explosif est
tomb6 dans c sa maison » des tranch6es, I'a bless6 au
cceur probablement, au bras, aux jambes, dans I'aine,
dans le dos, partout. Je vais essayer d'obtenir la permission de ne l'enterrer que demain matin pour celebrer un petit service, si possible.
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5 janvier, du mime.

Maintenant que je suis plus calme dans le silence
du soir, et apres les affaires du jour, j'essayerai de
vous donner quelques d6tails compl6mentaires, autant
du moins que j'ai pu les recueillir. La compagnie de
Labadie est encore aux tranchees et, par consequent,
je ne puis avoir beaucoup de renseignements sur
l'accident. Notre ami est mort comme un saint, et il
nous regarde du haut du ciel. Son Ame transparaissait
sur son visage quand elle eut quitt6 son corps. La
souffrance a di etre terrible et cependant seule la
couleur de la peau 6tait celle d'un cadavre, il n'avait
aucune expression de douleur.
A l'occasion de la petite fete qui nous avait tous
reunis pour la Noel dans ma chambre, il nous avait
dit a peu pros dans ces termes: t Comme on ne sait
pas ce qui peut arriver, j'ai fait mes voeux hier... D
C'est ainsi qu'avant de mourir Dieu le pr6parait. 11
n'a pas eu de pr&tre a l'heure de sa mort, mais je crois
pouvoir dire qu'il n'en avait pas besoin. Pauvre petit
Labadie ! I1 est passe de vie a tr6pas, avec le calme
qui le caracterisait. C'est le premier mort que je vois
et j'en ai l'Mme tout impressionn6e. Longtemps, je
verrai cette paisible figure, orn6e au menton d'une
petite barbe !...
Sauvaget, avec l'aide des sapeurs, fait une biere
pour notre cher camarade. Si, apres la guerre, ses
parents veulent son corps, il leur sera plus facile de
r6aliser leur pieuse pens6e !
Les deux autres lettres sont de Georges Sauvaget, sapeur

au 6*:
i° Du iI janvier:

C'est environ vers onze heures du matin, le 5 janvier
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qu'un obus de grand calibre vint 6clater sur la maison
souterraine de notre ami. Lui seul recut presque entikrement la charge de l'engin. Les deux camarades,
assis en face de lui, ne furent pas atteints et furent
sealement ensevelis. Malgre les nombreuses blessures
(on en a compt6 quinze), Labadie ne fut pas tu6 sur le
coup. Un long martyre se pr6parait pour lui. Avec
toute sa connaissance, au moment oii on l'emportait
apres des pansements sommaires, il dit adieu a ses
camarades et alors commenqa pour lui un dernier
et douloureux voyage. C'est a travers 2 kilometres
d'infects et d'itroits <boyaux , dans une couverture,
car les brancards sont inutihsables dans les a boyaux n,
qu'il a pu rejoindre le poste de secours, 6tabli dans
1'6cole de Paissy.
Vous jugerez combien il a df souffrir dans de pareilles conditions : seule sa pauvre tete 6tait intacte,
la petite m6daille qu'il portait sur sa poitrine avait
4et couple en deux.
Durant son long et douloureux parcours, il fut arrkt6
au poste du commandant, et alors que ce dernier
l'interrogeait, il lui fit cette sublime r6ponse : 4 Cela
ne me fait rien de mourir pourvu que la France soit
victorieuse. Cette r6ponse et sa mort ont profond6ment 6difi6 tous ceux qui l'ont appris. C'est en heros
et en martyr qu'est tomb6 notre ami. L'aum6nier
n'etant pas 1l, on envoya chercher Rousseau. Apres
quelques d6marches, nous avons pu lui faire une
bire. I1 repose maintenant dans le petit cimetiere,
c6te a c6te avec son lieutenant, Berges, tue le m~me
jour, prbs de la petite 6glise toute mutilke elle aussi.
L'aum6nier put venir, mais nous avons 6te obliges de
faire la cer&monie a la hite, car nous avons et- bombard6s, et peu s'en fallut qu'il y edt de nouvelles victimes.
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* Lettre du 23 janvier :

Impossible de se tromper! Le nom de Labadie est
grave assez profondement dans la croix mise sur sa
fosse. C'est notre aum6nier militaire, le P. Berchon, dominicain, qui est venu le 6, a trois heures et
demie, r6citer les prieres, il aimait bien notre cher
camarade.
Nous terminons ces quelques notes par cette reflexion
d'un de ses compagnons de Craonne qui, apris avoir rapportd
sa mort, ajoute :
Pauvre Labadie! Je dis pauvre, il est plus
riche que nous, car il a etC un modele sur la terre, et, maintenant, j'en suis sir, il a regu aupres de Dieu la belle recompense qu'il a si bien meritee. Ne nous disait-il pas que Ja
mort, ce n'est pas la fin de tout, mais le commencement d'une
vie nouvelle. »
Le 21 janvier, on celebra, a Notre-Dame-du-Pouy, le service
funebre pour le repos de son ame.
La Maison de Dax, qui a deja etd iprouvie par ces deux
morts, est dans I'incertitude au sujet d'un de ses autres
enfants, le frere Prueret, dont on n'a aucune nouvelle depuis
le debut de la guerre.
Un de nos chers 6tudiants de la Maison-Mere, le frere
Tiberghien, a tei blessi grievement. Voici la lettre qu'il a fait
ecrire a M. Payen, directeur des etudiants.
Cluny, le 5 janvier 1915.

BIEN CHER MONSIEUR,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais !
Votre lettre fut la premiere que je regus a. Verdun,
l 'h6pital; vous devinez avec quelle joie. Depuis, j'ai
recu celle oi vous m'offrez vos vceux. Je vous remercie de l'affection que vous me t6moignez et de la part
bien grande que vous voulez bien prendre a mes souffrances.
Comme vous le savez, ce fut le 8 decembre que je
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fus bless6. Pour beaucoup, peut-&tre, la coincidence
sera un peu facheuse, cependant rassurez-vous. La
veille, j'avais pu faire la sainte communion et j'avais
offert a la sainte Vierge de me demander tout ce
qu'elle voudrait a la condition de me conserver ma
vocation. Le lendemain donc, j'ktais persuade que la
sainte Vierge me r6servait une surprise. Lorsque je
fus atteint, on me retrouva les mains jointes, recitant
le Souvenez-vous. La protection de la sainte Vierge
fut visible encore en cette circonstance, puisque le
camarade qui m'accompagnait fut tu6 sur le coup, et
que quelques jours plus tard le regiment requt l'ordre
de r6sister cofite que coite. Beaucoup des n6tres y
resterent. Me voili done clou6 sur la croix et pour
de bon. Mais comme vous le savez, j'avais accept6,
des le debut de la guerre, l'6preuve en esprit de
reparation. Je puis maintenant compl6ter toute la
formule; je ne vous cacherai pas que j'ai souffert et
que je souffre encore beaucoup, car la blessure est

tres p6entrante et le major n'a jamais extrait un 6clat
aussi gros j'aurai occasion de vous le montrer). Des
les premiers jours surtout, je vis bien dans les yeux
l'inqui6tude qui rignait a mon sujet, et l'on se demandait, vu ma grande faiblesse, si je pourrais supporter
le choc.
Je suis parti de Verdun, le 25 d6cembre et suis
actuellement i Cluny. Mon 6tat s'est amblior6, malgre
que je sois r6duit a une complete immobilit6. Maisj'espere bient6t retrouver l'usage de mes membres.
Je pense bient6t faire &crire aux etudiants, leur donnant un peu plus de d6tails. Je demanderai i M. Pumir'
de vous faire passer la lettre avant de Ienvoyer k
Panningen. Veuillez donner de mes nouvelles tous,
principalement au Tres Honor6 Pere, a M. l'Assistant,
et au Tres Honor6 Pere Fiat.
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Je vous laisse en me recommandant a vos bonnes
pribres, en me disant en Jesus et Marie Immaculie,
Votre bien reconnaissant.
Pour TIBERGHIEN, diacre,

Abbe DAVID.
H6pital temporaire de Cluny..
Nous avons commence le chapitre des combattants par ceux
qui ont ti tuds ou blesses; grace a Dieu, ils sont relativement peu nombreux; les congrigations religieuses et les dioceses semblent avoir plus souffert que nous; cela doit nous
engager a redoubler de prieres pour que la.protection de
saint Vincent et le regard maternel de Marie Immaculde continuent a prot6ger leurs enfants.
Reprenons la suite par les vaillants qui sont dans les.tranch6es ou sur le front depuis le ddbut de la guerre. De ce
nombre sont MM. Dondeyne et Dagouassat dont nous avons
dejh cite des lettres idifiantes dans le derner numero et dont
nous reproduisons volontiers celles qui suivent.
Lettres de M. DONDEYNE, Pritre de la Mission, sergent
au 327" d'infanterie, 18* compagnie.
Le 20 novembre 1914.

MONSIEUR ET TRES IHONOR# PERE,
Votre benediction, s'il vous plait!
Les bons anges continuent a me garder jalousement
des balles et des obus, dans cette guerre de siege. Tout
va bien. Le froid a chasse la pluie, et nous voici dans la
gelke. J'ai passe, dans la tranch6e ouverte, la premiere
nuit de .ce changement. Nous y sommes presque habi-

tues: il suffit de courir et de piocher pour se donner
un peu de chaleur. La sante est bonne : le courage se
maintient. Veuillez me continuer vos prieres pour que:
l'un et 1'autre restent au meme niveau.
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Merci de tout coeur du souvenir que vous me gardez
au saint sacrifice, que le bon Dieu vous garde et
benisse la double famille de saint Vincent.
Votre enfant divou&.
R. DONDEYNE.
Le 29 decembre 1914.

C'cst dans le prolongement des douces fetes de
Noel que je vous ecris, vous offrant mes voeux de
bonne et sainte annee. Le bonheur que le bon Sauveur
me prodigue en ce moment touche a sa fin, mais j'ai
la douce esperance que son souvenir me r6confortera
pleinement jusqu'au prochain repos. Depuis la veille
de Noel, j'ai pu dire la sainte messe : tout le pass6,
tel que nous I'apportaient ces belles fetes, a pu revivre
en mon ame. Pour minuit, les trois messes dans le
sanctuaire de nos sceurs, voisin de mon cantonnement.
La famille m'y a &t6rendue avec ses joies toutes pures:
quel bienveillant accueil! ma priere a essay6 de traduire aupres du bon Maitre tout ce que je leur dois de
reconnaissance. Journellement, elles s'occupent de
moi : les communications directes sont rares, mais je
puis, par les it hommes de l'ordinaire d)
dont je connais
le savoir-vivre, user de la bont6 que j'ai rencontr6e en
*elles.Le fliau de la guerre a passe la au d6but de septembre : depuis, une protection vraiment providentielle les garde chaque jour des it 3o5 autrichiens

)

qui

bombardent la ville.
La fete de saint 9tienne m'a ramen6 vers SaintLazare, parmi les freres de jadis, aujourd'hui aux
.quatre coins de la terre, aupres du cher disparu aussi,
le si bon et si d6vou6 frere Dumortier, mon condis.ciple de Loos et presque mon voisin de vocation. Leur
priere est mont6e, j'en suis sir, jusqu'au ciel pour
tous ceux qui la reclamaient.
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Les saints Innocents, saint Jean, saint Thomas,
s'unissent si 6troitement a Noel qu'il en cofiterait de
les separer. J'en ai joui pleinement. Toutes ces fetes
ont &ti miennes. N'est-ce pas que de la-haut on me
gate! La vaccination a fait prolonger notre s6jour ici :
mais c'est le ciel qui conduit les &venements, et c'est
a lui que je dis ma reconnaissance. Par contre, notre retour a la tranch6e se prolongera
d'autant. Nous vivrons dans la terre six longues journ6es coup6es de veilles prolong6es, sous un temps
qui menace d'etre temp&te. Qu'importe cependant.
La volonte du bon Maitre sous toutes ses formes!
et puis je ne saurais me plaindre apres tant de
douceurs.
La sante se maintient bonne sous tous rapports. Un
rhume seul a pris place chez moi : mais les soins
empress6s que je rencontre ici aupres d'une bonne
personne, providence du pretre sans abri, ont fortement enray le mal. Je ne m'inquiete guere de ce qui
m'attend ce soir : le vent fait rage depuis vingt-quatre
heures, il- a gele, et c'est le retour en face de nos
ennemis presque oubli6s dans notre oasis. Mis a part
le temps toujours bien dur, la nuit surtout, contre
lesquels l'autorit6 militaire ne peut rien, nous ne devons
pas nous plaindre. On a tout particulierement soign6
le soldat francais. Des ballots de vetements nous sont
parvenus; ce sont dis a pr6sent les cadeaux qu'on met
en route. J'ai 6t6 spicialement favorise : on m'a gate,
et comme j'6tais loin des Allemands, je me suis cru de
retour .au foyer de la famille. Illusion de quelques
heures, peut-&tre, mais le souvenir me reste du bien
qui m'a 6t6 fait, et cette union passagire par les gateries me dit combien d'imes prient constamment pour
ma conservation et pour le bien de mes paroissienssoldats.
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Je viens donc, Monsieur et Tris Honore Pere,
prendre ma petite place parmi vos enfants, humblement et simplement. Votre bontd me 1'a faite toute
particuliere en vos prieres et saints sacrifices. Le doux
sauveur vous rende, en faveurs divines, en grices de
force et de courage, votre chariti. J'ai lu avec tant de
joie votre reception par le Trbs Saint Pere, I'aimable
accueil qu'il fit a la double famille de saint Vincent,

les paroles d'affection adressbes aux missionnaires
et aux sceurs de Rome. La Croix en a fait une relation
detaillke.
Veuillez, Monsieur et Tres Honore Pere, me recom-

mander aux prieres de ces Messieurs: l'kpreuve parait
longue deja; les dangers sont de toute heure et peutetre vont-ils aller croissant bient6t. Demandez pour
nous la protection plus particuliere du ciel jusqua'
ce que tout danger soit d6finitivement &carte.
Je vous recommande aussi nos paroissiens; sur deux
milliers d'hommes, les fetes de Noel oat valu sept cents
communions, et nous voudrions que la proportion
devint plus forte encore. Ce matin, heureuse surprise!
je donne la sainte communion avant, la messe de
six heures et demie: ce n'6tait rien que des hommes de
ma compagnie. L'aum6nier divisionnaire reste avec
nous au repos, et nous 4tions quatre, puis trois pretres.
Le temps de la guerre sera pour la paroisse, nous diton, une 6poque de ben6dictions divines. Oh! quel
renouveau partout! Priez bien afin que mon courage
soit a hauteur des difficultis de notre existence: il y a
du bien a faire et je me reprocherais de me soustraire

a ma tiche.
Veuillez, Monsieur et Tres Honore Phre, avec mes

vceux les meilleurs, agrier l'assurance de mon tout
filial respect et devouement.
R. DONDEYNE.
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Le ag janvier 19g5.

Un mot rapide, aujourd'hui du moins : mais il vous
rassurera sur mon 6tat de sant6. Celle-ci est excellente. Le froid a kti intense, ces jours derniers surtout :
on peut le supporter. Oi nous sommes, juste en face

de l'ennemi, et immobiles afin de permettre aux sentinelles d'exercer leur surveillance, il faut pourtant
faire appel a toute son tnergie. Oh! daigne le bon
Dieu accepter toutes ces souffrances pour le rachat de
la chore Patrie.
J'ai l'espoir que l'6preuve voulue par Dieu et qui
vous a atteint, finira bient6t. Vos enfants vont tant
prier pour vous Je m'unis a eux de tout mon coeur A
la sainte messe et parfois en disant les petites heures.
Ma pensee circule souvent dans la chere Maison-Mere.
Oh! veuillez prier beaucoup pour nous : le courage est
si n&cessaire et la priere seule pent le maintenir audessus de nos mis~res.
En l'amour de Jesus, de Marie Immaculee, de saint
Vincent, je reste votre enfant devou6.
R. DONDEYNE.
Le 16 mars 1915.

Tout doucement et paternellement, le bon Dieu continue a me garder dans notre vie si monotone des
tranch6es. Rien d'anormal vraiment Sans vons renseigner davantage sur ma situation sur la ligne de
defense, puisque cela ne nous est pas, permis, je puis
vous dire que certains combats dont vous avez lu le
rkcit sur les journaux se sont deroules bien pros d'ici.
Notre secteur lui-m6me n'a subi aucun assaut. Croyez
bien que l'adversaire serait parfaitement recu. Nous
laisserons derriere nous de veritables curiositis, et de
meme qu'on parle des cites lacustres, on n'oubliera pas

nos habitations souterraines defendues par un r6seau
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nourri de fils de fer barbelds, et perdues au milieu de
boyaux de communication oh les plus habiles ne se
retrouveraient pas a leur premier voyage. La surveillance est de toute minute; pas de relAche sous ce rapport, et s'il faut lutter contre la fatigue ou subir la
mauvaise saison, qu'importe, le devoir est de veiller.
Quelques obus cependant, des balles se fo)t entendre
autour de nous : c'est un pain quotidien auquel nous
sommes habitues, mais l'on rit apres l'averse d'autant
plus volontiers que fort rarement le tir ennemi a des
r6sultats que nous payions par des accidents.
Pour mieux assurer le service religieux, j'ai disir6
ktre un peu plus libre de mes journ6es : il a fallu rendre
les galons, et c'est fait depuis plusieurs jours. J'ai
maintenant la sainte messe quotidienne, meme durant
notre s6jour aux tranchbes. Au cantonnement, il nous
sera plus facile d'organiser les offices : je verrai les
hommes plus souvent, surtout les plus fervents, pour
nous encourager ensemble et d6velopper autour de
nous le bien que nous avons commenc6. C'est encore
un grain de s6neve : le bon Dieu semble nous donner
le temps pour laisser pousser la semence des premiers
jours. Veuillez obtenir la grace qui f6conde, aux
ouvriers le courage et la patience nicessaires.
Obtenez pour nous tous le courage, la confiance afin
que nous acceptions du bon Dieu sa sainte volonte.
Veuillez, Monsieur et Tres Honor6 Pere, me continuer au saint sacrifice de la messe votre paternel souvenir. Que le bon Dieu vous b6nisse et vous soutienne
dans la longue et terrible epreuve que traverse la
famille de saint Vincent!
Votre enfant soumis et reconnaissant.
R.

DONDEYNE,
Brancardier,

327" de ligne, 19* compagnie.
Secteur postal 134.
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On a vu que M. Dondeyne a renonc at son titre de sergent
pour s'appliquer a des fonctions plus sacerdotales celles debrancardier; M. Dagouassat, natif du pays qui a vu naitre saint
Vincent de Paul, ne peut pas renoncer a ses galons de marechal des logis du 24' regiment d'artillerie, ce qui ne 1'empache
pas d'etre un veritable missionnaire et d'exercer son zble d'une
maniere a la fois intelligente et originale; il a eu la bonne
idie, pour combattre les mauvaises chansons qui pourraient
revenir sur les lIvres de ses troupiers, de composer des cantiques patriotiques et religieux qui se chantent sur les airs
connus : Montagnes Pyrdines, etc., etc. II nous envoie la photographie de son campement. Au milieu du plateau tout blanc
de neige, veille a Victor le Ronflant », c'est le nom de son
canon. A droite, une miserable hutte est pour ainsi dire la
terrasse de sa villa des Cadets de Gascogne, qui n'est qu'une
cave creus6e dans la pierre; deux trous y donnent acces : on
les appelle, dans le militaire, la porte de Lorraine et la porte
de Gascogne. M. Victor Dagouassat se dresse fibrement au
milieu de la photographie; il scrute 1'horizon; il est de garde
contre les taubes; un adverbe plac6 en haut de 1'image caractirise son etat d'ame :u joyeusement ,, et fait contraste avec la
solitude sauvage et la sombre horreur de la plaine qui s'etend
a l'infini.

Lettres de M. DAGOUASSAT, Pritre de la Mission,
marichal des logis, a M. ROBERT, Secritaire gieeral.
10 janvier, 1915.

BIEN CHER MONSIEUR,

La grdce de Notre-Seigneur soil avec nous tour jamais
De petits ivenements inattendus ont retarde toutema correspondance. C'est la faute au zeppelin qui a
jet6 des bombes sur Nancy, le 26 dcembre au matin.
Alors il nous a fallu pivoter autour de la ville et
trimer comme des manoeuvres pour la defendre.
Par exemple, aujourd'hui dimanche, je suis debout,
depu:s deux heures du matin; j'ai pu m'&chapper
pour aller celdbrer la sainte messe au village voisin, A
huit heures. Depuis ce moment-lb jusqu't maintenant
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quatre heures du soir, je n'ai eu que le loisir de diner,
de lire un chapitre de saint Paul et r6citer le chapelet.
Puis mon tour de garde va revenir de dix heures a
deux heures du matin.
Vous m'excuserez done si je suis bien en retard
pour vous souhaiter une bonne et heureuse ann6e.
Auriez-vous la bont6 de pr6senter a Notre Tres
Honors Pere les souhaits que je forme pour le prompt
retablissement de sa sante? Est-il vrai que le bon
Pere Fiat est an milieu de vous? Comme je voudrais
le remercier tout comme autrefois, et recevoir sa touchante benediction!
J'ignore quels sont les confreres qui sont A l'heure
actuelle A la Maison-Mltre.; mais, par la pensie, je
refais le pýlerinage des annees pr&c6dentes, a la
porte de M. I'Assistant, de M. Meugniot, de
M. Veneziani; puis je monterais frapper chez M. Raynaud, M. Constant; le bon M. Coste est peut-&tre la
aussi. Je passe des portes; elles ne m'en voudront
pas, parce que j'ai quitt6 la Maison-Mkre le 21 juillet,
et depuis que de changements! Que de changements
que j'ignore encore! Des deuils, sans doute aussi!
Oh! je sens que vous devez avoir 1'nme meurtrie
parce que vous 6tes au confluent de toutes les nouvelles et de toutes les angoisses. Nous autres qui
sommes sur le front, notre grand travail, a certains
jours, est de nous mettre beaucoup de joie dans le
coeur pour la faire d6border autour de nous. Soyez
stir que si les pr6tres n'6taient pas l1, les soldats franCais auraient moins d'entrain, moins de belle humeur,
moins de patience, moins de courage.
Cela nous menera A la victoire; j'espere que cette
presence aidera aussi A la rechristianisation du pays.
Plus que les c6r6monies religieuses militaires, j'espere
que le contact journalier avec des ames sacerdotales
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fera descendre, pen a peu, la lumiere et la grace dans
les Ames.
J'essaye d'etre missionnaire en cette Lorraine que
saint Vincent a tant aimie. Veuillez agreer, tres cher
Monsieur, I'expression des sentiments de reconnaissance que vous garde en Notre-Seigneur et Marie
Immaculke,
Votre tout filialement devouL.
V. DAGOUASSAT.
14 fivrier, 1915.

Votre lettre m'est arriv6e juste A point, hier, apres
un long d6tour, puisqu'elle a mis un mois A me parvenir. Le retard des correspondances ne m'inquiete
pas, puisque, si j'etais A Madagascar, les lettres ne
m'arriveraient pas plus vite. Heureuse coincidence, la
lettre du bon P. M6out, 6crite trois semaines apres
la v6tre, m'a &t6 remise en mnme temps. Grand merci!
Avant longtemps peut-&tre, on va donner un bon
coup de tampon et un fameux coup de balai, et alors
je n'aurai guere le loisir de donner de mes nouvelles.
Je proite done des quelques moments que me laisse
le dimanche de la Quinquagisime, en francais populaire, le dimanche de carnaval.
Avons-nous fait carnaval sur le front? Oui et non;
ga d6pend du sens qu'on donne A ce mot. Jugez vousmeme, je vais vous donner le detail de ma journ6e;
cela vous donnera une idee de ma vie par ici.
Aujourd'hui, j'6tais de repos en arriere du front;
repos relatif, car toute la journ6e il faut se tenir pret
a descendre les taubes ou les aviatiks qui auraient la
lugubre fantaisie d'aller tuer des enfants i Nancy. Le
temps est clair, favorable aux courakeuses randown6es; mais le vent assez violent fait pr6sager que nous
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seronstranquilles et alors voili devant moi un dimanche
libre qu'il s'agit de bien employer.
Ne vous 6tonne7 pas de me voir encore au lit -

a la

paille, veux-je dire - apres six heures. La veille nous
avons travaillM, sous la pluie glaciale et dans la boue,
a construire une passerelle; de plus ayant besoin de
mettre a jour ma correspondance, je n'ai pu m'allonger, tout habille naturellement, qu'apres onze
.heures. Au reveil, une fi6vrotte me court le long des
tempes, mais on se garde bien d'y faire attention, on
s'astique un peu et l'on se dirige vers l'6glise.
M. le Cur- est malade et m'a pri6 de le remplacer
pour la communion, qu'il donne a sept heures et
demie ordinairement. En attendant, je confesse trois
fantassins et j'ai la joie de leur donner le bon Dieu
ainsi qu'i quelques bonnes ames du village. C'est un
petit village, a io kilometres de la frontiere. II a
reca de belles marmites au mois de septembre, et il en
aurait requ davantage si notre genie militaire n'avait
abattu la ftiche du clocher, merveilleux point de
repere pour 1'artillerie ennemie. Le bourg est ainsi
bien d6couronn6, mais l'6glise n'a pas souffert; je
parle des murs; car les vitraux poses sept mois auparavant ont &t6 criblis de balles de shrapnells. Le
pauvre cure, I'gme bien en peine, a bouch6 les trous
avec des tranches de carton qui laissent passer la bise
et font mal a voir...
Quelques instants apres, une famille bien hospitaliere me pr&tait une chaise et de l'encre, pour griffonner une petite allocution. Nos soldats aiment beaucoup les messes oil 'on cause, et un bon moyen de les
faire entrer a 1'!glis , c'est de chanter bien fort ou
de parler avec vehemence, de maniere a ktre entendu
de la rue. Oh! ce n'est pas un sermon de mission ou
de refectoire, mais quelque chose qui dure dix minutes,
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juste le temps de leur dire que, a l'approche des fetes
de Paques, il faut que les soldats de France, comme
ceux de Jeanne d'Arc, reblanchissent et ressuscitent
leurs ames, c'est-i-dire se confessent et communient...
Voili qui est 6crit, relu et rerelu, et on va faire une
tourn6e dans les cantonnements pour voir s'il y a du
nouveau et redire 1'heure de la messe militaire.
En passant, je tiens a serrerla main bien affectueusement a quelques servants qui 1'ont ichapple belle,
hier au soir, aux c6tis de deux canons qui veillent
nuit et jour, pres de la frontiire. Un ohus allemand
lance un peu au hasard est tomb6 sur un de nos caissons, I'a defonce et jete en l'air; it 6tait charge d'obus
explosifs a la melinite; or, seules, quelques gargousses
de poudre sont parties. La piece de 75, sise a c6te du
caisson, a et6 soulevee et projetee sur le flanc. C'est
tout. Et dire qu'. 5 metres de 1~, dans un abri, se
trouvaient neuf artilleurs qui n'ont en autre chose
qu'un brin d'6motion. J'aurais di 6tre ii, a cette position de batterie, au moment de cet arrosage d'obus
allemands, c'est 1I que nous avions travaill6 tout le
jour; mais nous voyant fatigues et trempes, notre
adjudant nous avait fait partir au cantonnement une
heure plus t6t. Ce petit evenement nons a fortement
frapp6s, a cause d'une foule de petites circonstances
ou je devine le bras du bon Dieirqui nous a proteges
de la mort. Mon pointeur dit tout simplement : c C'est
un coup miraculeu ! , Le mot a 6t6 pronoac6 aujourd'hai bien des fois par des bouches diverses. La
Vierge est avec nous!
Un m6decin-major de canonniers marins m'avait fait
promettre d'aller le voir dans la matinee. C'est un
brave marin, qui a fait sans doute le tour da monde et
qui ne manque pas une de nos messes militaires. II
vient y chercher paix, luiiýre et consolation. II me
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cause de son fils, disparu depuis le mois d'aofit, de sa
femme A l'ame toujours courageuse, mais brisee de
douleur, il me dit ses souffrances et cet homme pleure
sans se cacher pendant que j'essaye de lui parler de
v&rit6 et d'esperance et il m'coute, lui qui a &tA elev6
par pere et grand-pere dans la plus noire incredulit6.
Et je suis tout confus de voir un homme qui en a tant
vu se confier a un enfant que je suis...; mais je me
souviens que, depuis juillet dernier, je suis pretre de
Notre-Seigneur Jesus-Christ et les ames sentent bien
que nous seuls sommes, de par Dieu, des sources de
joie.
L'heure de la messe militaire approche et, en hate,
je descends vers 1'6glise, oi quelques chanteurs
devaient faire une r6pitition de cantiques, cantiques
les plus connus, cantiques de guerre aussi, entonn6s
auprbs de l'harmonium tenu par un sergent, et que
tous reprennent en chceur sauvage, mais impressionnant. Ces voix rudes qui remplissaient 1'eglise m'ont
trouble plus d'une fois durant la sainte messe, commencee vers onze heures. J'espere que le divin Maitre
ne leur en voudra pas. Tout le monde ne peut venir
assister a ces messes, car nous sommes en guerre,
c'est-A-dire peu libres; de plus l'l6oignement momentan6 du danger prochain tranquillise les indiff6rents,
quisont durs a se coAvertir; la guerre leur aura fait du
bien a l'ime, mais elle n'a pas fait tout le travail des
missionnaires de demain. De belles manifestations de
foi collective ne doivent pas nous faire croire qu'il n'y
a plus en France d'incredulit6 et d'indiff6rence.
La soiree est calme, comme la matinee. A deux
heures, je remplace M. le Cure a la b6n6diction du saint
Sacrement pour la paroisse. A cinq heures, nouveau
salut pour les soldats avec chants encore plus nourris
qu'a la messe, et je voyais en face de moi un colonel,
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entrain6 par les accents de ses voisins, fredonner sous
sa moustache grise:
Is

ne l'auront jamais

Le vieux sol bUni de la France!

ou encore :
Catholique et Frangais toujours!

Ces chants sont vraiment emotionnants, meme apres
les avoir entendus maintes fois, presque tous les
dimanches. En r6alit6, dans 1'artillerie du front, on
ne peut pas organiser de grands offices, 6tanL toujours
sur le qui-vive, prets a tirer ou a partir en avant.
Alors on vient me demander 1'heure de la messe,
d'autres viennent me dire : a On s'ennuie sans aller a
1'eglise, sans chanter des cantiques. , Ce qui fait que
nos messes, sans la moindre fanfare de r6clame, remplissent quand meme 1'6glise. Ainsi ceux qui viennent
aux offices y viennent pour prier.
Parmi nos soldats du Sud-Ouest, beaucoup savent
prier, un peu plus longuement que leur compatriote
Lahire. Voici une oraison de reserviste, trac6e au crayon
sur les murs d'une gglise de Lorraine : u A vous, Mere
ch6rie, je viens en ce jour vous remercier de m'avoir
preserv6 des dangers de la mort, et ayant pleine confiance en vous, je suis pr't a tous les assauts qui me
seront command6s. Bien des fois par jour, je 1Mve les
yeux vers vous afin que votre benediction nous garde,
moi et mes camarades, et que, un jour, nous sortions
victorieux. Tout entier, je suis a vous, j'accepte n'importe quel sort qui me soit donn6. Que la volont6 de
Dieu soit faite! Je vous confie, Mre cherie, ma chere
6pouse et mon fils bien-aim6; donnez-leur ce dont ils
auront besoin, durant mon absence, force, courage et
sante, et a moi, un jour, le retour auprbs d'eux. Notre-
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Dame-des-Arm6es, preservez-moi des balles et de la
mitraille. Un soldat du 206. ,
De pareilles prieres sont tres nombreuses dans certaines 6glises; les fautes d'orthographe ne manquent
pas et parfois les ignorances doctrinales; mais les
deux sentiments qui reviennent sans cesse sont la confiance en Marie et 1'amour de la famille. C'est ainsi
que, aprts la messe, un fantassin m'arrate : a N'auriezvous pas une medaille pour ma petite fille? , Et avant
le salut du soir, mon brigadier, un brave petit marchand de pantoufles, me r6petait: a Oui, maintenant,
on n'a pas peur de se montrer tel qn'on voudrait etre
toujours, certainement apres la guerre il y aura quelque
chose de change. ,
Je n'aurais pas kt6 un bon phre de famille si j'avais
laiss, passer le dimanche du carnaval sans semer un
pen de gaiet6 parmi les seize hommes de la piece.
C'est pourquoi notre repas du soir vit 1'ordinaire consid6rablement augment6 par l'arriv6e d'un fromage,
de cigarettes... et d'une minuscule loterie avec gros
lots et petits lots, lainages, couteaux, savonnettes, etc...
Je vous donne ces d6tails, parce que le tout 6tait sorti
des mains de nos chores sceurs. Combien de fois, depuis
six mois, m'ont-elles prouv6 qu'elles sont Soeurs et Meres,
facilitant beaucoup mes petits efforts d'apostolat!
II est bien tard lorsque j'acheve cette lettre &crite
au trot enleve; en effet, jusqu'i neuf heures pass6es,
nous avons ri et chant6 en famille. I1 nous faut chanter
pour rester forts, pour chasser les reveries noires; a
mes c6t6s 6taient assis des peres de famille, des
hommes qui parfois pleurent la nuiit leurs disparus;
I'un d'eux compte dejA trois frbres morts et un autre
bless6 et prisonnier; et ils chantent quand meme.
Inutile de vous dire que je chante comme eux et plus
qu'eux.
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Au mois de dccembre, j'avais manifesti i M. 1'AssistaLt mon desir d'avoir une chapelle. Auriez-vons

la bonte de lui dire qu'une ame genereuse a devin6
mon embarras? Aujourd'hni je suis tout a fait prAt
pour aller de l'avant; la devastation des 6glises ne
m'empechera pas de faire descendre le bon Dieu au
milieu des soldats. Veuillez agreer, etc.
V. DAGOUASSAT.
i*r mars 1915.

I1 y a trois jours on me communiquait le petit billet
suivant : c Monsieur le D6fenseur, j'ai I'honneur de
vous informer que vous ktes designi d'office pour
presenter devant le conseil de guerre la defense du
nommn B..., soldat au 323e d'infanterie, accuse
d'outrages a un superieur dans le service... , En voilM
une tuile! et impossible de 1'esquiver a cause de la
raretk des avocats dans les r6giments de ce secteur.
Pour me consoler, je me hatai d'aller prendre connaissance du dossier des procedures et par la meme occasion d'aller rendre visite a nos chbres soeurs de Nancy
qui nous soignent comme des meres.
Le long du chemin, des bribes du trait6 De Judiciis
me revenaient encadrees dans la verve de M. Gibiard;
puis c'&tait l'image de notre bienheureux Pere se faisant le defenseur des pauvres gal6riens et la consolation des prisonniers. Sans cette guerre, jamais pent&tre,je n'aurai eu 'occasion de suivre, durant quelques
heures, les glorieuses traces de l'aum6nier g6neral
des galires. Au fond, j'ftais plus content qu'ennuy6,
car j'allais accomplir une oeuvre de notre sainte vocation.
Les graces d'6tat n'ont pas manqu6. L'accus6, un
pauvre maqon vend6en, 6tait reellement estomaqu6
lors des visites que je lui fis, de voir que je ne le
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m6prisais pas, que je le traitais en frire. Son emotion
6tait grande tout a l'heure, lorsque, dans la plaidoirie,
je suppliais le conseil de guerre de ne pas faire pleurer
sa femme et ses trois petits enfants; d'ailleurs cette
6motion 6tait partag6e par les gendarmes qui le gardaient. Conclusion : on a applique le minimum de la
peine; mais c'est cher : dix-huit mois de prison pour
manque d'6gards a un sergent qui le commandait,
alors que chez nous, au s6minaire, le mIme motif nous
aurait attir6 tout au plus la p6nitence d'un Miserere.
L'obeissance est douce a la Mission.
Comme il se peut fort bien que je sois appelk un
jour ou l'autre pour quelque nouvelle cause, je me
recommande a vos bonnes prieres. II faut vous dire
que le bon Dieu me gite : durant tout le mois de
f6vrier, j'ai pu dire la sainte messe et prier pour nos
deux families.
Veuillez presenter a notre Tres Honor6 Pere mon
filial attachement et me croire, etc.
DAGOUASSAT.
Je ne crois pas qu'il y ait d'autres prftres parmi les combattants; d'autant plus qu'une circulaire du ministre de la
Guerre a confirmS, pour les pretres ordonnis avant 1906, le
droit a n'etre pas employds au servicearm6 et I& treaffect5s au
service des ambulances. En revanche, beaucoup de nos etudiants et seminaristes, ainsi que de nos freres coadjuteurs,
sont dans la categorie des combattants ou se forment dans les
casernes.
Notre cher frere Augustin Salendres est diacre, et en meme
temps, sergent au 6* chasseurs alpins; il ecrivait, a la date du
2 novembre 1914, a M. le Supdrieur gendral :

MONSIEUR ET TRES HONORS PERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais !
Celui qui vous 6crit ainsi au crayon est tout bonnement un de vos enfants de Notre-Dame-du-Pouy, qui
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ne s'attendait guere, il y a un peu plus de trois mois,
lors de votre election, a faire le m6tier qu'il fait en ce
moment.
Je puis vous dire pour votre consolation que, pendant ces trois mois de campagne, notre Vierge Immaculke et saint Vincent m'ont bien protege. Ce ne sont
pas, cependant, les occasions dangereuses qui nous ont
manque : a Dieuze, en Lorraine annexee, nous avons
6t6 canonn6s une journ6e entiere dans un champ
d'avoine; en avant de Lun6ville, nous avons enleve,
au milieu d'une grele de balles, les deux villages de
Lamath et de Xermam6nil; pres de Bar-le-Duc, nous
avons pris part A l'attaque du village de Vavincourt et,
il y a quatre jours a peine, le 29 octobre, nous avons
attaqui un bois dans lequel les Allemands se sont
depuis longtemps fortifies et, ce qui est pis, l• il a fallu
reculer avec pertes.
Grace a la protection de la sainte Vierge et de notre
PNre saint Vincent, balles et obus se sont content6s de
ronfler on de siffler au-dessus de ma tte... et j'ai la
ferme confiance que cela continuera ainsi jusqu'I la
fin de la campagne, et qu'un jour quand le bon Dieu
voudra, je serai pretre. Je suis deji si pres du sacerdoce: Diacre! et puis on prie tant pour les soldats a
Notre-Dame-du-Pouy et a Paris.
Je termine, en me recommandant a vos priires, et
je vous prie d'agr6er, etc.
Votre enfant d6voue et obbissant.
Augustin SALENDRES.
Le cher frere Magdalou, sous-diacre, se trouvait du c6td
d'Ypres, a la date du 23 decembre 1914; lui aussi a 6t6 1'objet
d'une protection speciale; il

6crit que, sur deux cent cin-

quante, qui faisaient partie de sa compagnie, le 3 aoit, un
seul reste avec lui; il donne des details horribles, sur les
combats qui ont eu lieu en Belgique, sur les blesses et les
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mourants; nous ne pouvons les reproduire ici.

<

Malgri tout.

declare notre cher sous-diacre, je cilebrerai Noel; j'aurai le
ciel comme vofte, la tranchie comme autel et je c6lebrerai
le sacrifice de ma vie; j'offrirai a Jesus mes souffrances; je
m'unirai a I'Enfant-Dien,

venant en ce monde, dans une

pauvre etable, ne voulant etre couche que sur un peu de
paille. ,

Ecouitons maintenant un jeune clerc, sorti B peine du
siminaire, le cher frere Tauzia, nous faire part de ses sentiments 6leves. II ecrit, le 26 mars 1915, a M. Villette, Sup&rieur general.
MONSIEUR ET TRtS HONORE PERE,

Votre binidiction, s'il vous plait!
De multiples occupations et les terribles iv6nements
auxquels je suis mil m'ont empechk jusqu'ici de
satisfaire au desir que j'avais de vous 6crire.
Ayant eu l'insigne bonheur d'etre regu an nombre
des enfants de saint Vincent, je n'avais pas plut6t
achev6 mes deux annees de seminaire i Notre-Damedu-Pouy, qu'cclatait la guerre avec 'Allemagne, et que
ma classe, la classe 1914, &ait appele sons les drapeaux, par devancement d'appel. Depuis prks de deux
mois, je suis sur le front, sans jamais avoir et6, jusqu'ici, serieusement en danger. Mais, aujourd'hui, a
sonn6 pour nous l'heure des grandes luttes, et, par
cons6quent, des grands dangers. Mon bataillon, venu
pour renforcer un regiment presque entiirement difait, est, en ce moment, I'an des plus exposes.
Cette perspective, loin de diminuer mon courage, ne
fait, au contraire, qu'accroitre ma confiance en Dieu et
en la Vierge Immacul6e. Marie n'a-t-elle pas pris sous
sa garde tons les enfants de saint Vincent ? Cette seule
pens6e remplit mon coeur de joie et d'esperance. Et
cependant, quels desseins Dieu a-t-il formis sur son
indigne serviteur? Chaque jour, je fais i Notre-Sei-
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gnear le sacrifice de ma vie, apres avoir renouvel6 la
formule de nos saints voeux.
Bien volontiers, je l'offre, cette vie si exposee a
chaque instant du jour, pour le salut de la France, et
pour la chore petite Compagnie, a laquelle je me sens.
chaque jour plus attache. Ma plus grande consolation,
si je dois mourir sur le champ de bataille, sera de
paraitre au tribunal de Dieu avec le titre glorieux de
fils de saint Vincent de Paul, dont je suis fier avec
raison.
Voila, Monsieur et Trbs Honore Pere, ce que je
tenais A vous confier dans les terribles moments
d'6preuve que je traverse. Je proteste que je veux vivre
et mourir en vrai fils de saint Vincent de Paul et en
humble clerc de la Congregation de la Mission, dans
laquelle je suis entri de bon coeur et de plein gri.
Veuillez croire, etc.
Pierre TAUZIA.
Pendant que nous corrigeons les epreuves, nors apprenons
que le frere Tauzia a &t6 tul
k Notre-Dame-de-Lorette, Ie
21 mai.
Tout a fait
1'.extrdmiti de l'immense muraille de fer et
d'acier, dont a parl4 le
1
inistre allemand, se trouve le frfre
B~the Marcel, frere coadjuteur, appartenant a la maison
d'lngelmunster; il est cavalier au 8" dragons; il 6crivait, le
ix janvier 1915, a M. Ie Superieur gendral.

MON TRtS HONOR.

PtRE,

Votre bintdiction, s'il vous piait!
Excusez-moi, si je suis en retard pour vous offrr mes
vceux et souhaits a l'occasion de la nouvelle annie,
mais je n'en trouve pas le temps. Nous sommes au
repos pour quelque temps et j'en profite. Nous sommes
,dans un petit village lorrain, complktement saccag6
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par les obus et I'incendie; 1'Nglise est en cendres, le
cure a &t6fusillk ainsi que plusieurs habitants.
Je vais bien; il fait mauvais temps; il y a de 1'eau
et de la bone plus que nous n'en voulons. On s'y conforme gaiement en disant : a C'est la guerre. , Mais
c'est une triste chose que la guerre, surtout pour celui
qui la voit de pres, et, quelque fois, une d6faillance
vous prend

a la vue d'un camarade bless6 ou mort.

Au point de vue spirituel, je suis tris bien.
Un aum6nier est attache au regiment et je vais chez
lui presque chaque jour; je puis faire la sainte communion, chaque fois que le service me le permet, et je
puis esp6rer etre mieux, car il veut me prendre pour
son ordonnance. Notre chapelle consiste en un petit
r6duit, pres du presbytere, qui est repar6 tant bien que
mal, et oi beaucoup de soldats et tous les officiers se
reunissent pour la sainte messe et le salut, les dimanches et fetes.
L'aum6nier reste avec l'6tat-major dans un chateau
oi il y a une belle chapelle, mais c'est separ6 de notre
cantonnement par la Meurthe qui, en ce moment,
deborde. Alors, pour le salut, on va chercher le saint
Sacrement au chiteau : il faut passer I'eau en barque,
car les ponts sont sautes : auparavant, c'etait le capitaine qui accompagnait l'aum6nier avec un flambeau,
ou, plus justement, avec une lanterne, mais maintenant
c'est moi qui ai cet honneur et je suis aussi servant de
messe.
Vous voyez, mon Tres Honor6 Pere, que, meme
pendant la guerre, on ne se prive de rien; ce n'est
peut-&tre pas aussi grandiose qu'a Saint-Lazare, mais
Notre-Seigneur doit etre bien content tout de meme.
Veuillez aussi ne pas nous oublier dans vos prirres
et saints sacrifices pour les combattants et pour nos

morts.
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Je suis, mon Tris Honor6 Pere, votre enfant d6vou6
et tres reconnaissant,'
B6the MARCEL.
Disons maintenant quelques mots de ceux qui ne sont pas
encore partis sur le front ou qui partent maintenant; il est
vrai que, lorsque paraitront ces lignes, ils auront reeu le
bapt6me du feu et meme la confirmation. En attendant que
nous recevions de leurs nouvelles des tranchdes, edifions-nous
en 6coutant l'expression de leurs sentiments.
Le cher frire Louis Gimalac ecrivait, le I . janvier q915,
pour offrir ses vceux a M. le Superieur general; il 6tait alors a
Valdahon,
ooi les journees sont chaudes et claires comme
celles du climat de Nice m. II raconte que pour la messe de
minuit, l'glise 6tait bondee de soldats; les militaires ont
defile a la table sainte durant trente-cinq minutes; c'dtait un
beau spectacle.
1 Aujourd'hui, f&te de la Circoncision, premier vendredi
du mois, j'ai pu sortir avec mon voisin de lit, membre de la
Compagnie de Jesus; nous sommes arrives a la benediction
de la messe du matin; nous avons communie et ensuite
assiste au commencement de Ia grand'messe et au .pr6ne; nous
sommes revenus contents d'avoir pu c6lebrer un peu le premier jour de 1'annee. Nous ne tarderons pas h partir; j'ignore
encore le jour, mais ce moment est attendu par tous 1,.
Le 5 mars, le meme ecrivait de Lons-le-Saunier, dans le
Jura

Mes camarades du Valdahon sont au front depuis le
24 janvier. Le bon Dieu m'a voulu 6pargner les froids
et la neige de fevrier, mois que j'ai passie l'abri, et
dans ce climat chaud "et humide comme celui des
Landes, Lons-le-Saunier n'est qu'i 35o matres d'altitude et entoure de montagnes qui protegent la ville
des rigueurs de la bise. J'ai eu vingt jours d'infirmerie
pour une fievre et une espece d'erysipele; durant ce
temps, les autres sont partis. Mon tour arrivera, sans
doute, bientot et, vers le i5 de ce mois, j'aurai dedj
entendu les coups de canon et fait connaissance avec
les marmites venues d'outre-Rhin.
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J'ai confiance que les dangers de la guerre n'auront
pas prise sur moi, m'appuyant sur la protection de la
divine Providence, et me cachant sous le manteau de
la sainte Vierge. Recommandez-moi specialement aux
prieres, aux rosaires de notre Tres Honor6 Pire Fiat:
la sainte Vierge est si bonne pour ses enfants de la
Mission; elle a prot6g6 si efficacement jusqu'i present
mes chers freres de Notre-Dame-du-Pouy : je puis avoir
pleine confiance.
Le metier militaire ne m'a guere fatigue, et meme
ma sante s'est ambliorke dans cet entrainement quotidien, et je suis pr&t pour supporter, avec pins de
facilit4, les fatigues et les souffrances du front.
Je n'ai pu avoir de permission assez longue pour
venir me reposer quelque vingt-quatre heures aupris
de vous a la Maison-Mere; mais, la seule que j'ai pu
obtenir, je I'ai passie, auprbs de M. Perrichon, sur la
colline de Fourviere, en pelerinage aux pieds de
Marie, protectrice de la France. Depuis, je n'ai pu
renouveler semblable sortie hors de la caserne; et pour
le faire, je dois attendre la fin de la campagne: que la
paix vienne done vite!
Je reqois souvent les chores nouvelles de Notre-

Dame-du-Pouy; elles sont toujours les bienvenues.
Esp6rons que, bient6t, je pourrai y revenir, reprendre
les 6tudes et suivre la belle vocation des Missionnaires,

a 1'cole de saint Vincent.
Recevez, etc.
Votre petit enfant.

Louis GIMALAC.
Enfin, le i" avril 1915, le frBre Gimalac annonce qu'il est a
5 kilomftres des tranchies:

Me voici dans la zone de la guerre. J'ai quitt6 Lonsle-Saunier, le samedi 2o mars, avec le detachement

formant compagnie pour le 47' bataillon de marcheLes ordres n'ont pas concord6, et, pendant douze
jours, nous nous sommes balades sur les routes des
Flandres. En fin de compte, nous avons kt recus par
le o109 d'infanterie, en vue de compl6ter I'effectif.
Dans trois jours, c'est-a-dire samedi soir, nous irons
aux tranch6es, et la, je recevrai le bapteme du feu. Les
tranch6es sont cel6bres, et on en a parlI dans les journaux. Les tranchies allemandes sont, par endroit, a
25 metres des n6tres, et, chaque jour, il y a des bless6s
et des morts. C'est le moment d'avoir confiance et bon
courage. J'espere en vos prieres et au souvenir que vous
avez pour les soldats au saint sacrifice de la messe.
Quelle semaine sainte! Heureusement qu'il y a a souffrir et que c'est la meilleure maniere de s'unir a ces
f&tes de la Passion de Jesus-Christ. Hier matin, au

cantonnement, j'ai profiti de la proximit6 de l'6glisepour communier. Je n'avais pas eu cette occasion

depuis notre depart de la caserne, et ici, au village
oii nous sommes, il n'y a point d'6glise.
Je vous demande une benediction sp&ciale pour votre
petit enfant.
Louis GIMALAC.
On comprend que nous ne puissionsciter toutesles lettres
de nos chers jeunes gens; cependant, nous aimons a rappeler
ici leur souvenir, ne ffit-ce que par un mot on deux, afin
de timoigner que nous nous interessons a eux, que nous les
suivons de nos prieres et qu'ils nous sont devenus encore
plus chers qu'?,utrefois.

Le frire Lassus-Dessus 6crivait de Mirepoix av mois de
novembre ; il parlait entre autres choses des mille soins
bienveillants que les Filles de la Charit6 avaient eus pour
lui quand il 6tait en garnison a Toulouse; il constatait que
la vie &taitdure a Mirepoix, a mais c'est pour Dieu et pour
la France n. Enfin il protestait de 1'entier devouement avec
lequel il etait maintenant et serait toujours enfant de saint
Vincent..
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Le frire Soula etait k Albi, fin dicembre; il voit que ses
camarades de cas-rne ne sont pas encore des saints et il est
tout heureux de s'echapper de ce milieu plus que vulgaire et
d'aller, chez les bonnes Filles de la CharitY, respirer un pen
d'air imprigne de 1'esprit de saint Vincent. II termine en
disant que l'epreu'-e de la caserne ne pourra que confirmer
sa vocation et l'affermir dans la persevirance et I'amour de
la petite Compagnie.
Le frere Wurtz est aux chasseurs a pied; il a 6ti forme a
la dure ; on couche sur la paille, on loge a l'aventure; tout
manque, except P'ardeur et le courage des petits chasseurs a
pied. Si le contraste est grand entre la vie du seminaire et
celle de la caserne, il constate qu'il est respect6 de tous et
aimi de la plupart; leur lieutenant grille de les emmener a
Strasbourg et en attendant on marche, on tire, on fait la
petite guerre avant la grande. La lettre s'acheve sur cette
belle parole : , Je suis dicid6 a tout, aux blessures et 4 la
mort, pour le renouveau de la France et de Poeuvre des mis-

sions en France. ,)
Dans une autre lettre, datie de Saint-Marcel-les-Chalon
(Sadne-et-Loire), le 13 novembre, le meme donne les ditails
suivants :

A l'instant, cent cinquante de mes compagnons d'armes
viennent departirpour Ypres. Je devais en faire partie,

mais le capitaine veut en faire rester un certain nombre
pour l'instruction de la classe suivante. Je reste done
ici pour le moment, en trainde repasserma t Thtorie »,

tout en prenant des tisanes au coin du feu, car je viens
de contracter une bronchite et suis

a l'infirmerie pour

quelque temps. Ce n'est pas grand'chose et j'espere
retourner bien vite

a 1'exercice. Voili quant an mate-

riel; quant au spirituel, personne n'est contrariE ici
pour ses opinions, et ses exercices de pi6t 6 , car nous
avons le bonheur d'avoirun lieutenant bien pratiquant,
et tris s6rieux; d'autre part, le cure de Saint-Marcel
est tres aimable a mon igard, et m'invite souvent a
passer la soiree chez lui, lorsque le quartier n'est pas
consign6. Le dimanche. nous sommes plusieurs du
bataillon & communier, pour les compagnons qui se
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-battent, pour tous ceux qu'on a laiss6s. Je pense a mes
freres de Dax et de Panningen et, en particulier, aux
maitres divouis qui nous out donnm A tous cette iducation sacerdotale, ce nivean moral, cette culture de
*choix, que l'on appr6cie tant lorsqu'on s'en trouve
sevri pour un temps. J'espere vous revenir bientbt, et
reprendremes etudes dans ce cher Saint-Lazare dont
la vision me hante au milieu du d6sordre du campement.
Votre enfant bien respectueux et reconnaissant.
Louis WURTZ.
Le mime 6crivait, le ir mai x9r5, &.M. Louwyck, assistant
-de la Congregation :
MONSIEUR L'ASSISTANT,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec xous pour jamais!

Je viens de recevoir votre bonne lettre du 27 avril.
En effet, depuis la derniere lettre que je vous ai
ecrite dans les premiers jours de mars, nous avons
v6cu des journ6es terribles et sanglantes. L'imagination peut a.peine se repr6senter tout ce que lon trouve
de douleur humaine dans cette boue des tranchees,
arrosie de sang, de cadavres et de mourants que lon
ne peut secourir. Nous sommes a une 6cole douloureuse et presque inhumaine; mais, du mal peut sortir
le bien, parfois, et nombreuses sont les occasions oh
1'on ferme les yeux de pauvres peres de famille en
leur parlant du bon Dieu qu'ils vont bient6t voir. Les
premieres blessures, c'est nous qui les pansons, avant
de sauter sur les echelles de tranch6es pour bondir a
la baionnette. Terribles ces corps

corps oi les fusils

pleins de boue ne fonctionnent plus, et oh il faut avoir
-de quoi se d6fendre; pioches, pelles, couteaux, tout
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est une arme terrible pour cette oeuvre de mort et de
misere extreme. La vie est bien triste et bien dcourageante parfoi:, devant ces sacrifices humains. Je me
demande parfois comment je suis encore en vie : ce
sont vos pribres et celles des freres de Dax et de
Panningen qui me forgent un bouclier invisible et
stir. Oui, la Providence me rbservera la douceur de la
paix dans le retour a cette Maison-Mere a laquelle je
pense si souvent.
Je reste votre enfant en Notre-Seigneur.
Louis WURTZ.
H6las! il nous faut aussi diplorer la mort du frere Wurtz.
Nous donnerons quelques details dansles prochainesA nales.
Le frere coadjuteur Leon Broutin est reste pour I'instruction des jeunes soldats ; il Ccrivait, le 22 decembre, du camp

de La Courtine (Creuse):
MONSIEUR ET TRtS HONORE PkRE,

Votre binddiction, s'il vous plait!
Vous avez commenc6 votre g6neralat dans de p6 nibles moments, mais il 6tait dit que vous devies aussi
itre mobilise, puisque saint Vincent vous a fait nommer
Chef de son itat-major gindral; beaucoup de vos
enfants sont partis au secours de la mere patrie, ceuxci vous reviendront, je 1'espere; n'y a-t-il pas une
providence pour la double famille de saint Vincent,
je prie Dieu d'exaucer les vueux que je forme pour
vous et que 1915 nous menage une nouvelle France
n6e du sang de nos morts.
On peut dire que cette nouvelle guerre a cr66 de
nouveaux hommes ; git
dans des souterrains, le
soldat doit attendre, se taire et souffrir apres s'etre
reconfort6 de son Dieu. Qu'il fait beau voir la trop
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petite 6glise de La Courtine remplie de ces jeunes
hommes recueillis et faisant leurs devoirs; tout ce
monde chante avec foi et entrain les chants latins et
franqais; dimanche dernier, j'ai accompagn6 la grand'messe et je vous garantis que j'en itais emu, je me
hate d'ajouter, mon Tres Honore Pere, que la plupart
des r6giments camp6s ici sont du Nord, plusieurs
jeunes de ma chambr6e m'ont demand6 de leur obtenir
des permissions pour lanuit de Noel, je suis sir qu'ils
m'accompagneront jusqu'au banquet divin, et apres,
je leur payerai un petit r6veillon, oh! pas de 1'extra;
une tartine de beurre, un verre de vin et surtout un
cigare ; avec cela, je rendrai heureux ces pauvres
6vacus ; le petit Jesus sera content et je suis certain,
mon Tres Honore Pere, que vous ne m'en voudrez pas
d'avoir fait plaisir a de plus malheureux que moi.
Votre enfant tres devoue et soumis.
Leon BROUTIN.
Voici maintenant les noms de nos 6tudiants, siminaristes
et coadjuteurs mobilises dont nous n'avons rien dit encore:

Atudiants.

Bila (Joseph) ;
Boursier (Emile);
Chazal (Marcel);
Contassot (Charles);
Darrieux (Pierre);
Dauthenay (Henri);
Deymier (Joseph);
Doussi (Pierre) ;
Dutrey (Eugine) ;
Hieyte (Eugene);
Lacoste (Jean);

Laloubbre (J.-B.);
Lebacq (Edmond);

Maillard (Edmond);
Matton (Camille);
P6trissans (Jean);
Salles (Leon);
Soula (Jean);
Tournebize (Henri);
Trocq (Augustin);
Turcas (Jean).
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Siminaristes.
M. Guirard;
Bdliard (Jean-Marie);
Calas (Gaston);
Davoust (Albert);
Jouanne (Pierre);
Losserand (Joachim);
Mechinaud (Jean);.
Pegourie (Robert);

Poiron (Auguste);
Reye3 (Valtre);
Rivals (Andre);
Sabat6 (Henri);
Saucet (Jean);
V6drines (Gaston);
Wentzler (Joseph);
Wintzerieth (Jules).

Coadjuteurs.
Bordy Joseph);
Bouche (Gaspard);
Chapelle (Auguste) ;
Courtel (Julien);
Dufresne (Auguste)
Gendrot (Alphonse)
Gody (Anatole);
Gros (Armand);
Guinard (Maurice);
Ce catalogue a

Hoefer (Alphonse);
Lechaux (Louis) ;
Pi6derriere (Louis);
Pochou (Lucien);
Puyo (Maximin);
Reb (Simon);
Speir (Louis);
Vincent (Marius).

it, dressi au mois de mai; nous complite-

rons, dansle prochain num'ro, la liste des vaillants qui sont
au champ d'honneur.

Lettre du Trks Honord Pare VILLETTE,
Superieur gieral, at tous ses enfants mobilisis.
Paris, le 27 awril .rg5.
Fate de la Translation dcs reliques de saint Vincenta
MESSIEURS ET MES TRtS CHERS FRtRES,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais!
Depuis que la mobilisation vous a arrach6s a vos
oeuvres ou a vos maisons de formation, pour vous con-
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duire sur les champs de bataille, vous faire sbjourner
dans les tranchbes on vous etablir infirmiers des
bless6s, dans les ambulances et les trains sanitaires,
ma pensee n'a jamais cess6 d'etre avec vous. Je me
suis rijoui, avec tous les confrekes restes dans les risidences, du courage que vous avez montr6 et de l'abn6gation dont vous avez fait preuve, au moment des
plus grands dangers. J'ai 6t6 heureux lorsqu'une
lettre est venue m'apporter de vos nouvelles et me
dire que vous 6tiez sains et saufs. Et, si j'ai pleuri la
perte d'un 6tudiant de Dax et d'nn frire coadjuteur,
j'ai &ta her de la mort qu'ils ont faite et j'ai la douce
confiance que, du haut du ciel, ils veilleront sur cewx
qui restent et les aideroat a sapporter les privations
et les souffrances occasionn6es par les tristes evenements que nous traversons. Les blessures glorieuses,
que plusieurs d'entre vous ont retues au champ d'honneur, m'ont prioccup6 au premier moment, mais le
bon Dieu, qui a prot6g6 d'une maniere si 6vidente
notre chere Congr6gation, n'a pas voulu nous imposer
de nouvelles 6preuves.
Oui, Messieurs et mes chers Freres, je n'ai jamais
cessi d'6tre avec vous d'esprit et de cceur. Chaque
matin, en montant au saint autel, votre souvenir s'est
presente a ma mnmoire. Je vous ai recommand6s an
Divin Maitre, le suppliant de vous apporter les consolations dont vous avez besoin, et de vous donner le
courage de supporter les 6preuves qui se pr6senteront
encore sons vos pas. Mon affection vous accompagnela
partout of vous serez et me fera toujours une douce
obligation de prier pour vous. Que saint Vincent
&coutema priere et protkge ses enfants !
Continuez, Messieurs et bien chers Freres, de
donner A vos compagnons 1'exemple d'un courage
indomptable et d'un d6vouement absolu, n'oubliant
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pas que les 6preuves nous rapprochent du divin Maitre
et que les souffrances sont les stigmates dont parle
saint Paul : , Je porte, dit l'ap6tre, les stigmates du
Seigneur. , Oui, portez-les, et portez-les g6n6reusement, ayant les yeux toujours fixes, d'abord, sur
Notre-Seigneur, pour lui offrir vos peines et implorer
son secours, ensuite, sur tant d'ames que vous rencontrez le long de votre route. N'6tait-ce pas la pens&e
de saint Vincent lorsqu'il envoyait des missionnaires
prkcher des missions dans les arm6es?
Vous serez done ses vrais enfants, vous ne vous
laisserez abattre par aucun obstacle. Les r6sultats de
vos efforts font 1'admiration de ceux qui vous suivent
et s'interessent a notre sainte religion. Je souhaite,
qu'avec la grace de Dieu, ils se multiplient encore et
que la nouvelle g6n6ration soit toute transform6e.
Je vous b6nis affectueusement.
E. VILLETTE,
Supirieur gdinral.

LES PRISONNIERS
La reforme du Breviaire nous a obliges de reciter plus frdquemment I'office de la ferie et les pribres spdciales qu'elles
entrainent, particulierement aux Laudes. Or, il y a dans ces
prieres si touchantes des versets qui n'ont jamais eu autant
d'actualit6 qu'a present. Pro afflictis et captivis. Libera eas
Deus Israel ex omnibus tribulationibussuis. Pour les affligis
et les prisonniers. Ddlivrez-les, Dieu d'lsrael, de toutes leurs
tribulations. Mitte eis Domine auxilium-de sancto. Et de
Sion tuere eos. Envoyez leur, Seigneur, votre secours et
garder-les. Pro fratribus nostris absentibus. Salvos fac servos
tuos, Deus meus, sperantes in te. Pour nos frires absents.
Sauvez, mon Dieu, vos serviteurs qui esperent en vous.
Nous avons done des frbres absents, des confreres captifs.

Nous avons parl plus haut de deux pretres-infirmiers qui
ont et6 faits prisonniers a Maubeuge, MM. Lambin et Leflon.
Dans les dernieres Annales, nous avons dit un mot de
M. Ducoulombier: nous donnons ici une lettre de lui : elle
est dat6e du 19 d.cembre 1914.
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Lettre de M. DUCOULOMBIER, Pritre de la Mission,
i M. VILLETTE, Supirieur gendral.
Celle-Schloss (Hanovre).
MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,

Votre binidiction, s'il vous plait
Je vous prie d'agreer mes meilleurs voeux de bonne
et heureuse ann6e 1915. Bien souvent, ma pensee se
porte vers vous qui etes notre Pere a tous et qui avez
une multitude de responsabilitis, de preoccupations
et d'ennuis en ces tristes jours. Je demande alors au
bon Dieu de vous combler de ses graces et de vous
donner une bonne sant6, de vous conserver pr6cieusement les collaborateurs les plus habiles et les plus
devou6s afin que vous puissiez vous decharger un peu
sur eux de tant de sollicitudes. Je crains toujours
que vous ne vous surmeniez. Vous 6tiez deji fatigu6
en juillet dernier et les 6vinements presents ne sont
certes pas faits pour vous procurer du repos.
Ici je me porte assez bien dans la retraite un pen
prolong6e que le bon Dieu me fait faire loin de tous
ceux que j'aime.
Je me recommande a vos charitables priires, et de
mon c6te je ne vous oublie pas a la sainte messe. Vous
priant de me b&nir, je me dis en l'amour de NotreSeigneur et de Marie Immaculke, Monsieur et Tris
Honore Pere, votre tout devou6 et reconnaissant.
DUCOULOMBIER.

J'ai reua a l'instant un colis postal renfermant le
manteau demande. Merci mille fois.
Nous avons regu des nouvelles, il y a quelque temps; la
situation de M. Ducoulombier est toujours la m6me.
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En France, quelques uns de nos confreres ou freres ont cti
internes k cause de leur nationalit6 etrangere.
C'est d'abord M. Zddsar dont il a &te question dans le dernier num6ro des Amnales.
II ecrit le 25 octobre 1914, a M. Villette, Supirieur gnderal:

MONSIEUR ET TRtS HONORE PtRE,
Votre binxdiction, s'il vous plait !
Me voila i Casabianda pres Aleria, Corse' depuis le
17 de ce mois. Le voyage de Marseille a Bastia a et6
bien orageux. Ici nous esperons que nous pourrons
dire la sainte messe, la plus grande consolation danscette si p6nible ipreuve! A Frioul et au chateau d'If,
j'ai tAch6 de travailler a la biographie de la VWnerable
Louise de Marillac; mais les forces intellectuelles.
diminu6es et les circonstances m'en ont empechL.
Combien de temps resterai-je ici? Le bon Dieu le sait.
J'espdrais, ainsi qu'on me l'avait promis, que je pourrais aller A notre maison de Toursainte : le commissaire de police m'avait promis, lors de mon d6part de
Marseille, qu'il irait a Toursainte se renseigner sur
mon cas et qu'il m'6crirait le risultat, mais jusqu'a ce
jour, je n'ai rien re.u.
Je vous remercie de tout ce que vous faites pour
moi; j'ai requ votre derniere lettre et je vous en
remercie de tout mon coeur. Je suis dans une complete
ignorance de ce qu'on veut faire de nous et de moi.
J'ai d6clar6 que je suis Slave, que je suis membre
d'une congr6gation franqaise, que nous dirigeons les
Filles de la Charit6 de saint Vincent de Paul - tout
en vain! Fiat voluntas Dei! - oui, cette volont6 de
Dieu, toujours infiniment sage, adorable, sainte et
pleine d'amour, elle est toujours mon r&confort et ma
consolation.
J'esp6rais toujours, ainsi que d'autres, que nous
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serions 6chang6s avec des prisonniers francais : letransport en Corse a presque d6truit ces esp6rances. Jeveux m'abandonner aux mains du ban Dieu. N4anmoins,
si vous pouvez faire encore quelque chose pour moi,
j'implore vos bons services.
Je me recommande a vos prieres et je suis dans,
1'amour de Jesus-Christ et desa&mere Immacule, votre
fils tris ob6issant.
Ant. ZDtSAR.
Casabianda, le 17 decembre 1914.

Je vous remercie de tout mon cceur de votre dernierelettre : chaque mot des personnes qui me sont cheres.
m'apporte un grand soulagement et une grande joie;
A plus forte raison une lettre de vous. Et maintenant,.
mes nouvelles!
Un pr4tre de Bastia, d'un esprit vraiment apostolique nommi Dominique Pouzevera, nous a montr6, lavoie par laquelle nousesp6rons tre d6livris ou au moins
&re trait6s en officiers, comme les pr6tres francais-en
Allemagne. Nous avons fait une r6clamation directement au pr4sident de la R6publique. Mgr 1'6veque
d'Ajaccio nous a recommand6s au gouverneur de la.
Corse, et celui-ci, ainsi que le commandant de Casabianda, a envoy6 une recommandation tres favorable
pour appnyer notre supplique. M. le commandant du
15' corps, A Marseille, a envoye de suite une lettre augouverneur de la Corse, oi il dit qu'il serait, dispose
a nous mettre en liberti pourvu qu'un prxtre de la.
Corse t6moignat que nous sommes rCellement pretres.
Ce t6moignage, fait par un j6suite, P. Villefranche,
qui nous a visit6s par ordre de Sa Grandeur d'Ajac-cio, a, 6t4 transmis a Marseille le 26 novembre. Mais,
jusqu'a present, pas de r6ponse! On nous a donnM
beaucoup d'esp6rance de tous les c6t6s, de 1'6veque-
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d'Ajaccio et meme du gouverneur, etc. Nous faisions
valoir surtout qu'un certain nombre d'entre nous
prenaient part au congres eucharistique de Lourdes;
moi, que j'6tais directement obligi par obeissance de
venir a l'assemblee a Paris, et tous, que, selon la loi
allemande et la loi autrichienne, nous sommes absolument exclus du service militaire. Quant a moi, on
m'assure que les circonstances, que je suis -Slave,
Autrichien, membre d'une congr6gation franfaise,
appartenant a la direction des Filles de la Chariti,qui
dependent elles memes de Paris, sont en ma faveur.
Si maintenant nous n'obtenons pas la pleine d61ivrance, alors vous pourrez peut-&tre au moins obtenir
la permission que vous, en qualit6 de Superieur g6niral, vous me transf6riez dans la maison de Madrid ou
de Barcelone comme professeur de thiologie, etc.
Dans quelques jours viendra la decision. Je vous ferai
savoir le.rsultat; s'il est nigatif, alors je vous 6crirai,
afin que vous fassiez quelque autre chose. Ne pourraisje pas etre transf&re a la maison de Toursainte? ou a
Dax?
Si rien n'aboutit, sit nomen Domini benedictum!
Le 14 d6cembre, M. Pouzevera a ecrit de nouveau au
commandant du 15' corps, pour acce6lrer notre delivrance. II semble que M. le commandant du i5* corps
de Marseille a de grands pouvoirs. Je vous 6cris tout
cela afin que vous vous orientiez.
Je demande I'aum6ne de vos prieres et je promets
d'offrir mes- petites croix pour vous et pour les deux
families de saint Vincent, commises a votre sage direction. Je vous souhaite beaucoup de graces et de
joies dans la fete de Noel, comme aussi ai MM. vos
assistants, surtout a M. Angeli, dont le village natal
n'est pas tres eloign6 d'ici, comme M. Pouzevera me
l'a dit.
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En l'amour de Jesus et de sa Mere Immaculee, je
suis votre tres obeissant fils.
Antoine ZDESAR.
N. B. - Notre supplique a 6t6 accept6e tres favorablement du ministre de la Guerre!
Cervione, ix janvier 1915.

Me voilA a Cervione (Corse), avec mes six compagnons, depuis le 8 de ce mois, sous l'autorit6 civile du
pr6fet. Avez-vous de bonnes nouvelles pour moi? Mes
esp6rances, signifi6es dans la lettre pric6dente, ne sont
pas encore evanouies, mais toujours en suspens.
Votre tres obeissant.
ZDESAR.
Cervione, le 27 fevrier

g195.

C'est avec beaucoup de chagrin que j'ai appris la
triste nouvelle de votre maladie. J'offre tous les jours
mes prieres et mes petites croix a Dieu a I'intention
qu'il vous donne une parfaite sant6; cependant j'espere
que Dieu a d6ja exauci tant de prieres des enfants de
saint Vincent.
Je me porte assez bien, excepte quelque petite indisposition de temps en temps; je peux travailler en
ecrivant des sermons, des conferences.
Quant i notre dilivrance, tout est muet.
Votre tres obeissant.
ZDESAR.
Au debut de la guerre, M. Stienen, confrere allemand; le
frere Ocepek, clerc, et le frire Romich, coadjuteur, tous deux
Autrichiens, avaient 6t internes au lyc6e de Mont-de-Marsan;
dans les premiers jours de janvier 1915, ils furent transfires
dans les Hautes-Pyrenees, k Garaison, dans 1'ancienne maison
principale des Pares de Lourdes, qui vient d'etre transformee
en camp de concentration pour les Allemands et les Autri-
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chiens. M. Delanghe est alle Les visiter pour regler leur situation dans la mesure du possible, afin qu'ils n'aient pas trop a
souffrir. Nos trois internes sont dans une grande chambre a
part, a c6te de deux vieux Pires retraitds avec lesquels ils
prennent leurs repas et foot leurs exercices de pietO. La
maison de Garaison, aurrefois maison de priire et de recueillement, est devenue une grande h6tellerie oi grouillent
hommes, femmes, enfants de toute condition et de toute religion : juifs, calvinistes, luth6riens, indiff6rents, catholiques.
Voici quelques lettres de M. Stienen qui nous donneront
une petite idWe de sa vie.

Lettre de M. STIENEN, Pretre de la Mission,

& M. VILLETTE, Suprieur gineral.
Notre-Dame-de-Garaison, le z6 janvier g195.

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,

Votre beindiction, s'il vous plait
Vous avez appris sans doute notre brusque exode
de Mont-de-Marsan et vous etes 6galement au courant
de notre situation au camp de Garaison. Ce n'est done
pas de notre vie de bohbme tres regrettable, mais toute
pittoresque, que je veux vous entretenir: Hec olinr
meminisse jurabit!
Je viens vous offrir tres humblement mes voeux de
bonne ann6e. Ils sont un peu en retard a cause d'un
petit incident de notre existence. La boite a lettres
est rest6e consignee pendant dix jours, par punition
d'un cas de correspondance clandestine.
Je regrette vivement d'etre oblig6 de joindre a mes
vceux l'expression de ma plus profonde douleur de
1'accident et de la maladie qui vous est survenue.
Plaise au bon Dieu de vous gubrir bien vite et complItement et de vous conserver a l'affection de la

double famille de saint Vincent.
Votre tres humble ils, du camp de Garaison.
G. STIENEN.
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Au camp de Garaison, .es jours se suivent et se
ressemblent. II y anrait de quoi engendrer la m-ilancolie si 1'industrie de chacnn ne riussissait a y mettre
la variet• de son gott. Pour me donncr un pen d'air
de Laetare je vous 6cris ces quekques lignes.
Assur~ment, c'est pour ne rien vous dire, sinon que
vos enfants continuent a vivoter, a esp&rer toujours en
la fin prochaine de leur captivit6, a se resigner A lear
sort.
Je m'6tonne, pour mon compte personnel, de ma
xeserve de bonne humeur, de patience .et d'autres
petites dispositions de ce genre tris apprciables en
pareille occurrence.
On ne devient pas philosophedn jour an leademain.
Aussi je commence i me persuadre que Ja vie et, noa
en dernier lieu, mon:sejour en Sicile m'ont assez bien
prepare pour :spporter .l'preuve presente.
Le point critique pour moi, c'est le travail; je rxapprends I'anthologie ", je fais de Iibhrea (seduement
il me manque un petit vocabulaire), je suis c directear , de - l'6cole ,n des garcons, « aum6nier » de la
colonie, etc., etc. Tout cela pour tuer le temps et a
d6faut de mieux.
Jagez, mon Trbs Honoar Pire, si je pense A mes
livres.! Que deviennent rmes atudes? HIlas! Je suis en
voie de devenir stupide. Que ferai-je en sortant d'ici?
II faudra tout de meme, si notre captivit6 se prolonge
encore, travailler un pen en vue d'un but et s'arranger
en .consequence.
La socie6t de Garaison n'a rien de bien int&ressant.
Au point de vue intellectuel, c'est ziro; au point de
vue moral, ce n'est pas riche; en auoune facon elle ne
nous convient. Je a'y ai quedesselations superfcielles.

Assez pour faire sentir a ces gens qu'un a curE >peat-
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etre autre chose qu'un imb6cile ou un rustre. Aussi,.
ils me respectent et je m'en fais respecter.
Malgrd tout je serais bien aise, vous le comprendrez
sans peine, mon Tres Honore Ptre, de rentrer au bercail et a mes occupations ordinaires. A quand...?
M. l'Assistant de Dax m'a 6crit, il n'y a pas trop
longtemps, et il me dit, en particulier, de vous tenir
au courant de ma situation. N'avez-vous encore rien
recu de Genive a mon sujet? J'espere toujours que
cela viendra.
Que se passe-t-il dans la Compagnie, que deviennent
les confreres, les oeuvres au milieu de tout ce bouleversement? Nous ne savons rien ici de tout cela et tout
cela m'interesse tout autant que les nouvelles de la
guerre. Le bon Dieu nous a mis a une dure 6cole, mais
on y apprend de bonnes choses pour la vie!
Veuillez agreer, mon Tres Honore Pere, l'hommage
de mon profond respect et de ma filiale reconnaissance.
Votre tres humble serviteur,
G. STIENEN,
Interni de Garaisom.
II est question dans la lettre pr6cddente d'une intervention
venant de Geneve; elle s'est produite, en effet: un personnage,
liH avec des membres influents de la Croix-Rouge, avec des
hommes politiques, avec des professeurs de l'Universit6,
s'est offert pour collaborer a la lib6ration de M. Stienen.
Nous croyons savoir que ces ddmarches n'ont pas abouti.
A la date du 23 mars 1915, M. Stienen icrivait qu'une
intervention plus haute encore dtait sur le point de se produire. Voici sa lettre. Nous faisons des vocux pour que les
demarches tentees puissent aboutir.

Un fait nouveau, survenu depuis ma derni6re lettre,
il y a une semaine a peine, m'oblige a vons &crire de
nouveau.
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M. le Sup&rieur du couvent de Garaison a 6t6 interrog6 i mon sujet officiellement et directement par
Mgr l'6veque de Tarbes.
Ces informations sont demand6es a l'autoriti eccl6siastique par un personnage trbs haut plac6 de Rome.
D'apres ce que je sais, le Vatican serait dispos6 L
faire une d6marche aupres du gouvernement francais,
en vue de mon l6argissement.
Je pense que vous connaissez ma situation assez
pour donner les indications voulues, car je ne doute
pas que Monseigneur de Tarbes s'adresse a vous, mon
Tres Honore Pere, puisque, a Paris, et grace a vos
relations, vous etes mieux a mame de donner une allure
prompte et sure a la marche des choses.
Ce ne serait vraiment pas trop t6t! J'ai 6t6 touch6
de la sollicitude qu'on a pour moi; on demande si je
suis bien, comment je suis traitS, si je puis avoir des
livres, etc., etc., et l'on prie Mgr de Tarbes de faire
tout ce qui est possible pour m'adoucir cette captivite
imm6ritCe.
Je vous prie, mon Tres Honor6 Pere, d'agrrer
l'hommage de ma plus filiale reconnaissance et de
mon plus profond respect, et je demeure en NotreSeigneur,
Votre tres humble ils.
G. STIENEN,
Interni de Garaison.
A U. fin du meme mois de mars, un frbre coadjuteur du
Berceau-de-Saint-Vincent-de-Paul, le frere Sebastien Turnseck a re;u du prefet des Landes l'ordre de se rendre A Montde-Marsan; un agent en civil est venu I'accompagner; il a det
envoy6d
Notre-Dame-de-Garaison avec les trois dont nous
avons parle pric6demment.
Terminons cette relation sut les prisonniers par cette
parole qui nous a et6 dite le 19 avril 1915 : i J'ai le regret de
vous apprendre que notre ministare des Affaires etrangeres,
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raison de la fajon dont les Allemands se sont conduits visa-vis des prltres de la Belgique et du nord de la France, ne

croit pas devoir faire beinficier de mesures de faveur les
pr6tres des nations en guerre avec nous. i,

LES FILLES DE LA CHARITE ET LA GUERRE
Nous a'avons pas A 6tablir les memes categories que pour
les missionnaires; toutes les saeurs qui participent a la guerre
sont infirmiires ou dans les ambulances provisoires ou dans
leurs maisons transformies en hopitaux on en ateliers et
ouvroirs de guerre; mais il y a ambulance et ambulance, il y
a maison et maison; les unes sont plus exposees que les
autres.
Commencons par les premieres, comme cela convient.
Pour suivre un peu d'ordre et pour nous rappeler la geographie, nous allons parcourir le front, la terrible ligne de feu
qni s'etend depuis le nord jusqu'g 'est.
Prenez votre carte : jetez les yeux sur la frontiere beige,
au sud d'Ypres; pres de la ville de Bailleul, il y a un petit

village qui s'appelle Saint-]ans-Cappel;les Filles de la Charit6 y ont une maison qui a vu les Allemands, aussi bien I
leur aller vers la Marne qu'%lear retour. Sous extrayons du
journal de la maison, qui nous a 6te communique par
M. Debruyne de Rome, les details suivants. Us se rapportent
an temps du retour, lorsque les Allemands remontaient vers
les plaines de 1'Yser.

Jeudi 8 octobre. - Adoration du saint Sacrement
dans notre chapelle; pendant la messe de sept heures
et demie, on vient chercher M. Hobin, aubergiste au
a Soleil ,, parce que les Allemands arrivent de Bailleul. Quand nous quittons la chapelle, vers huit heures
un quart, tout le village est rempli de cavaliers alle-

mands, armes d'une 6norme lance qu'ils tiennent en
avant. Des mitrailleuses et des canons arrivent de tous
c6tis; il y en a depuis laferme Verrier du Mont-Noir
jusqu'au village; les lanciers ferment toutes les routes
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apres avoir brisI le t6liphone; ils installent ensuite,
chez le brasseur Nasge, la t6l6graphie sans fil.
Ce jour du 8, ils ne viennent pas chez nous, ils
s'assoient sur le talus devant la maison, viennent jusqu'I notre porte sur le pont, sur les marches de l'escalier; vers le soir, cavalerie, artillerie, tout court par
les chemins pour quitter le village. Les hommes
gardent un profond silence, mais les chariots font
un tapage effrayant.
Le 9 et le Io, les Allemands vont et viennent; toutes
les issues sont gard6es; personne n'ose sortir de chez
soi; nous entendons dire qu'Anglais et Allemands se
sont battus au Mont-des-Cats; Bailleul est complktement occup6 par les Allemands quipillent les maisons;
dans une 6picerie en gros, ils emportent des caisses
entieres et les chargent sur leurs fourgons; chez les
negociants en vins, ils boivent tout le vin de Champagne. Dans les maisons d'oi les propriftaires sont
absents, ils mettent leurs chevaux dans les salons et
emportent le mobilier: literie, couvertures, linge, etc...
A l'ouvroir dominical, is chargent sur des camions
pour Ioooo0 francs de drap appartenant aux fabricants d'Armentieres, et font coucher leurs chevaux
sur d'autres draps qui sont tout d6teriores; chez un
horloger, ils brisent les montres, les horloges.
Ils prennent des otages pour la nuit : M. 1'Archiprktre de quatre-vingts ans; M. le Maire, soixante-douze
ans; ils les pr6viennent a deux reprises que si la population n'est pas calme, si le gaz s'6teint, ils seront
fusill6s.
M. 1'Archipretre disait ensuite : a J'ai fait trois fois
mon acte de contrition. n A trois heures du matin, on
leur dit qu'ils sont libres. Tous les immenses corridors
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de 1'asile .des alien6s sont remplis de .canons et de
mitrailleuses; 1'6tat-major loge .chez 1'aum6nier.
Dimancwhe i octobre. - A quatre heures, on sonne
violemment a notre porte. Sceur Joseph arrive : a Ma
Sceur, c'est un officier prussien qui vous demande. ,
J'y vais. Je trouve un monsieur qui me fait un grand
salut et me demande qu'une soeur aille faire la cuisine
chez le voisin, pour un soi-disant colonel. N6cessaire-'
ment j'accepte, malgr6 letranget6 du fait.
11 me dit ensuite : T
Je d6sire jeter un coup d'ceil
sur votre maison; je suis catholique. - Tant mieux,
Monsieur; nous pourrons peut-etre, en ce cas, nous
entendre. n
Je le conduis dans la salle de r6creation, le r6fectoire, oiL etaient toutes les enfants, plus mortes que
vives.
u Il me faut tout ce quartier, dit-il, pour mettre des
chevaux.
( Je d6sire voir votre cuisine. » Il regarde: a C'est
bien suffisant. Et le voilk parti...
Imm6diatement, chacune se met a l'ouvrage pour
d6barrasser de tout le mobilier la salle d'6tude et le
r6fectoire des enfants; on entasse les tables et les
banes dans les corridors de la communaut6 et les
enfants montent leurs tiroirs a l'ouvroir.
Ce travail a peine termin6, les cavaliers et les chevaux arrivent en quantit6 dans la cour.
De quatre heures a neuf heures, sceur Joseph reste
chez le voisin, a cuisiner pour six officiers : quatre
canards i r6tir, et, pour le lendemain, deux canards a
bouillir. Beaucoup de pommes de terre, de la salade,
de la compote de pommes, du the. Un offcier dit a
une de nos jeunes filles: " Allez chercher fleurettespour mettre sur la table. - Mais, Monsieur, il ne fait
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plus clair. - Prenez lanterne et mettez fleurettes. ,
Un peu apres: ( Allez voir dans la rue s'il n'y a pas
*
de Francais ou d'Anglais.
Elle revient : a Non Monsieur, il n'y a que vos
soldats. - Ah! des soldats allemands. Avez-vous
peur des Allemands ? - Non, Monsieur, parce que je
pense qu'ils sont honn-tes. - Avez-vous d6j6
vu la
guerre ? - Non Monsieur. Eh bien, vous la verrez !)
Ici, sacur Marie cuisine pour quatorze Allemands
qui gardent tous les chevaux. (Ces soldats sont tres
convenables.)
A neaf heures et demie, nous &teignonsnos lumieres,
en bas, du c6te de la communaut6; nous verrouillons
toutes nos portes du premier et du second et nous
passons la nuit dans un fauteuil. Soeur Gabrielle seule
se couche. Quelle nuit! Tous les chiens des fermes
aboient, les chevaux piaffent ; les portes des patures
et des 6tables ayant etC ouvertes par les Allemands,
les vaches errent par les champs, en beuglant.
Des l'aube, les cavaliers repartent au galop ; les
canons, les mitrailleuses, les automobiles se remettent
en route avec grand fracas.
Lundi, 12 octobre. - Bataille terrifiante a c6te de
M6teren! Les habit ants f Mterer restent dans leurs
caves de onze heures du matin a onze heures et demie
du soir; des obus to mbent; deux maisons brilent. Le

cure de Pradelles est fusill6. A Saint-Jans, nous
sommes 6pouvant6es; nous pr6parons les caves pour
nous y loger.
Vers le soir, toute la cavalerie et I'artillerie allemandes reviennent en courant, mais ne s'arr&tent pas;
il ne reste que les cavaliers qui gardent toutes les
issues.
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Bataille un peu plus du c6te de
Mardi 13. Bailleul, vers Doulieu; 1'6glise de Doulieu brile.
Canonnade ininterrompue. Nous prions et nous tremblons.
A quatre heures du soir, retentissant coup de sonO Dieu, venez a notre
nette ! Nous nous 6crions :
secourir ! »
nous
de
hitez-vous
aide! Seigneur,
sont au parloir,
qui
Soeur Joseph et sceur Gabrielle,
se hUtent d'ouvrir; trois officiers allemands escaladant les deux escaliers se font ouvrir la porte de la
tourelle (vulgairement appelke a pigeonnier ,); ils
cassent un carreau dans la rosace qui donne sur le
Mont-Noir, prennent leur jumelle, redescendent en
Ils courent au tulegraphe sans
criant : a English!
fil; les verres de vin de Champagne qui 6taient verses,
ne sont pas vid6s, les chevaux sont enfourch6s; le
soir, il n'y a plus un Allemand k Saint-Jans.
Memes scenes se reproduisent a Bailleul ; les soupers servis sont laisses et on court en criant : , Nieppe ,
et ( Pont de Nieppe n.
Des le soir du mardi, les Anglais rentrent i Meterem.
Mercredi matin 14 octobre. - Des cavaliers allemands arrivent par Bailleul ; des cavaliers anglais
arrivent par le Schaexen. Un Anglais tire. Le cheval
d'un Allemand est tue; les Allemands croient les Anglais plus nombreux et se sauvent par Bailleul. Nous
ne les avons plus vus, sinon des prisonniers qui ont
co uch6 dans l'ecole.
Depuis le 14 octobre, Bailleul, M6teren, Saint-Jans
et les villages avoisinants sont occup6s par les Anglais;
de tous les c6t6s, nous entendons le canon.
Continuons le journal au 12 novembre; il s'agit, cettefois,
de I'occupation anglaise:
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Cette nuit, le bruit du canon est effrayant. Nous
logeons un g6neral anglais et son 6tat-major.
La mere d'une de nos enfants d'Armentieres arrive
a l'instant nous demander un asile. Les Allemands
bombardent Armentieres. Elle a passe une nuit terrible dans les caves d'un brasseur-oi il y avait plusieurs
centaines de personnes, et des le matin, elle s'est
sauv6e vers Saint-Jans. -

Continuerons-nous a etre

pr6serv6es ?
Nous l'esp6rons de la misericorde du bon Dieu. On
croirait ici que nous sommes a la fin du monde.
Depuis le 9 ou o1 octobre, les batailles se livrent
autour de nous; nous voyons accourir de malheureux
r6fugibs qui sont obliges d'aller plus loin, les deux
arrondissements d'Hazebrouck et de Dunkerque sont
interdits aux 6migres. N6anmoins, j'ai requ une dame
de quatre-vingt-trois ans et sa bonne, qui habitaient
Messines et dont la maison s'est effondree. Messines
n'existe plus. Que de ruines!
Tout Saint-Jans est transforme en un immense campement; on sonne, on frappe aux portes, jour et nuit;
tous nos lits sont pris. Nous-en avons pourtant installd encore un hier, pour-un soldat francais (interprate anglais) qui est venu d'abord nous demander la
permission d'6crire ici; puis il nous a demand6 une
assiette de soupe; nous favons fait diner; ensuite il
a demand6 un lit, nous disant qu'il 6tait 6puise.
Ce matin il m'a dit: ( Non seulement j'ai dormi,
mais j'ai oubli6 de me rendre a mon poste. Et pourtant quel vacarme cette nuit : canonnade,
r6giment qui partait, automobiles, etc...
, Quelle profession pensez-vous que j'exerce, me
dit-il. -

Je ne sais pas, Monsieur. -

peintre, je suis protestant. ,

Je suis artiste
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Hier, trois categories d'offtciers anglais dejeunaient
chez nous :
I Au parloir, le general et son itat-major; le g&n&ral couche a la lingerie des sceurs, les officiers a la
salle de r&cr6ation;
2'A notre cabinet, dejeunent un colonel et ses officiers;
3" Au petit office, pres de la cuisine, six autres
officiers ;
4" A la cuisine, des gendarmes franqais et notre

interprte ;
5"A l'office des souliers, des ordonnances;
6° Chez une pensionnaire de l'hospice, d'antres
ordonnances y font la cuisine.
Un autre jour, on nous amine trois malades francais, parmi lesquels M. X..., pasteur protestant au
Congo. Ce monsieur etait en voyage de noces quand
la guerre a 4clati; il le continue d'une terrible maniere. 11 a 6t& tres reconnaissant des soins que nous

iui avons donnes et nous donnera de ses nouvelles
quand il le pourra.
13 novembre. - Ipouvantable canonnade cette nuit,

du c6t6 d'Ypres. I1y a pres de cinq semaines que nous
sommes environnees du canon; suivez la carte :
Mont-des-Cats, Meteren, Fl&tre, Merris, Doulieu
'hameau de Bailleul), Pr6mesque, Armentieres, Mes-sines, Kemmel, Ypres.
Les Allemands ont bombard6 Armentieres et Ypres.
Nous ne savons pas ce qui se passe. La maison est
une caserne... La cour de l'ecole sert de cuisine aux
Anglais; ils y allument des feux de bois ; nos sceurs
courent toute la journ6e pour servir les officiers et les
soldats.
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A l'est de Saint-Jans-Cappel, sur la frontiere beige 4gale-

ment, se trouve Armentibres, c6olbre par ses filatures de lin
et de coton, ses tissages de toiles. A la date du 23 dcembre

1914, la.Supdrieure de l'h6pital civil, ma. sceur Moriset, ecrivait a M. Villette, Superieur g6enral.

MON TRpS HONORt PERE,
Votre binddiction, s'il vous plait !
Pour la vingtieme fois au moins, nous avons 6t6
encore bombard6es, dans la nuitdu r4 au r5 decembre:

mille cinq cents obus. Ils ont fait beaucoup de dgttrs
materiels, allum6 cinq grands incendies, mais peu de
victimes. Pour nous, nous avons 6t4 l'objet d'une protection divine remarquable. 11 est tombe huit bombes dont
deux incendiaires dans le jardin, a quelques metres a
peine des murs, et nous n'avons pas eu une vitre de
cassee. Nous sommesle seul 6tablissement religieux et
charitable qui ait 6te respect4. Aussi sommes-nous
pleines de reconnaissance et de confiance plus que
jamals.
Sceur MORISET.
Lille n'est pas tloignde d'Armentibres et nous voudrions
pouvoir donner des nouvelles des maisons de soeurs qui s'y
trouvent; mais la ville 6tant occupee par les Allemands, les
communications sont impossibles. Cependant, M. le Superieur g4ndral en a regu des nouvelles, un peu extraordinairement. Des blesses anglais ayant it6A. changes pour des
blesses allemands ont racont6 en Angleterre qu'ils 6taient
restes trois mois a la maison, rue de la Barre, et qu'ils y
avaienr etv soign6s par une soeur parlant anglais. Its ont
ajouti que plusieurs conversions avaient eu lieu parmi les
Anglais, grace N cette soeur; que lambulance fonctionnait
sous la surveillance de la Superieure et que la mZiaon ne
paraissait pas avoir souffert.
C'est bien maigre comme renseignem.nts; c'est toujours
quelque chose que nous signalous avec plaisir.
Franchissons de nouveau la frontiire, on plutbt les tranchies ; quittons le territoire frangais occup6 momentandment
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pour gagner le territoire frangais maintenu ; remontons la
Lys, nous voici a Estaires. II y a un hospice dirig6 par les
Filles de la Charit6. La saour Mayeur &crivait A la Trbs
Honoree Mere Maurice, a la date du 17 decembre 1914.

MA TRts HONOREE MERE,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Voici enfin des nouvelles d'Estaires; vous devez
vous demander ce que nous devenons. Grace a Dieu,
par un vrai miracle, il ne nous est rien arriv6 de
facheux. J'attendais pour vous 6crire que les communications soient r6tablies et j'aurais voulu pouvoir
vous dire que nous 6tions tout a fait hors de danger.
Les Anglais assurent que nous n'avons plus rien a
craindre, mais le canon gronde toujours avec rage et
la nuit et le jour, la fusillade va bon train. Nous
sommes pres du front et encore dans la ligne du feu.
Les Allemands ne sont guere qu'a 7 kilometres de
nous, il ne faudrait pas un grand recul pour nous
remettre dedans. Au commencement d'octobre, nous
avons eu les Allemands cinq jours, quels jours terribles et surtout quelles nuits ! On s'est battu A
Estaires. Les obus et la mitraille nous passaient audessus de la t&te, en allant et venant pour les divers
services; au plus fort on se mettait en s6curit&. Nous
sommes ailles plusieurs fois chercher des blessis, au
milieu des Allemands, nous faisions les braves, mais
au fond, le cceur battait fort. Ils ont &t convenables
avec nous. Le dernier jour et la derniere nuit, ils nous
ont mis des sentinelles de la porte de la rue, au fond
du jardin, qui donne sur la rivibre de la Lys, traversant ainsi toute la maison, pendant ce temps : ils
avaient exig6 l'entrie libre et ce passage. Ils se pr&paraient pour faire sauter le pont avant de se sauver,
l'arm6e frangaise arrivant. Quand ce pont sauta, toute
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la maison fut 6branl6e, les portes s'ouvrirent toutes
seules, les carreaux sautirent et plusieurs fenetres
furent arrach6es. Que c'est triste la guerre! Pour le
comprendre, il faut y 6tre et voir le cortege de miseres,
de peines, de chagrins et d'6motions qu'elle amine.
Espirons que Notre-Seigneur et sa sainte Mire nous
prot6geront jusqu'au bout, nous ne devons pas nous
plaindre, car les pays voisins ont ite bien plus
6prouvs ; Estaires a t6 privilegi6 malgr6 tout ce qu'il
a souffert; la plupart des pays voisins ont &t66vacu6s;
les 4glises et les habitations sont en piteux itat, quand
elles n'ont pas &t6 rashes entierement pour faire place
aux tranch6es !
Nous avons eu, en octobre, beaucoup de blesses
civils et militaires : tant que -'arm6e francaise a et&
l1, nous avons servi d'h6pital d'6vacuation. Maintenant, depuis les premiers jours de novembre, nous
avons une centaine de refugibs des pays voisins, qui
sont sans abri. Tous les blesses, vieillards, infirmes,
meme les morts civils que les Anglais trouvent, c'est
a 1'hospice qu'on les amine. Nous avons du monde
dans tous les coins de la maison. C'est vraiment le
refuge des malheareux. On nous annonce des Frangais pour bient6t; nous aurons sfrement I'ambulance,
I'administration s'y attend. Ma Mere, nous sommes
tris heureuses de nous d6penser, mais s'il vous 6tait
possible de combler le vide que nous avons ici, nous
vous en serions bien reconnaissantes, car la besogne
est double et nous avons une soeur de moins.
J'ai I'honneur d'etre, etc...
Soeur MAYEUR.

La m6me sceur tcrit le 26 fivrier s915,
rieur g4ndral :

a M. Villette, Supi-
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MoN TREs HoXoRE PERE,
Votre bzindiction, s'il vous plait!
J'ai appris avec grand plaisir hier par M. Heudre
que vous alliez bien. Dieu en soit beni! Quelle n'avait
pas 6t6 notre peine en apprenant votre maladie! Aussi,
avons-nous bien prie pour votre guerison.
Que vous dire de nous? hblas! depuis plus de
quatre mois, nous avons toujours les Allemands
comme voisins. En nous quittant, ils auraient bien fait
de se sauver quelques kilometres plus loin. Nous
jouissons done toujours de la musique de la canonnade et de la fusillade; on s'y habitue, autant qu'on
peut s'habituer a ce concert. Autour de nous, quelles
ruines !! que d'6glises d6molies, de villages rases,
que de blesses civils! etc., etc.; c'est navrant, et
aprbs..., ce sera la famine, la disette. 11 y a dbji des
fi•wres typhoides; c'est qu'on n'enterre pas souvent les
morts dans les tranchees et aux abords de l'ennemi.
Cette semaine, vous avez di avoir la visite de M. 1'abbj
Crinquette, vicaire du Doulieu, neveu de M. Delpierre,
cure de cette paroisse. II a entrepris le voyage de
Paris pour queter pour la reconstruction de cette
eglise d6molie et brfule par les Allemands, lors de
leur passage. C'est un vrai miracle qu'Estaires ait &ti
6pargn6.
M. Heudre, 6 crivant hier, demandait si une visite
de sa part pouvait faire plaisir ou etre utile

. moi,

ou

Smes compagnes; je me suis empress&e de lui
r6pondre affirmativement. La plupart d'entre nous
n'ayant pas fait de retraite, n'ont pas vu de missionnaire depuis un an, et qa commence a sembler long.
Ces jours derniers, nos seurs me disaient: u Cette annee
nous n'aurons personne pour les saints voeux. n Leur
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tdesir va 6tre exauce; je crois que vous n'y etes pas
-6tranger et nous vous en remercions.
Grace A Dieu, je vais bien; heureusement, a brebis
tondue, Dieu mesure le vent. II est des moments oh
l'on ne sait oi donner de la tkte et a qui r6pondre;
nous sommes un peu anxieuses, mais pleines de confiance. Pourvu qu'il n'y ait pas de recul! Des marmites, nous nous y attendons et on nous en annonce
beaucoup; nous en recevons de temps en temps; a
l'heure oh je vous 6cris Ca gronde. Nous nous recommandons & vos bonnes prieres. On m'a dit que vous
faisiez la visite des maisons de sceurs de Paris et des
environs, et nous, pour quand sera-ce? nous allons
etre jalouses.
Je prie Dieu, du fond du coeur, qu'il vous garde la
sant6, qu'il vous a rendue.
J'ai l'honneur d'etre, etc.
Soeur MAYEUR.
Une sceur #yant

t6C envoy6e pour soulager les sceurs

-d'Estaires, la smur Mayeur remercie le Tres Honore Pfre et
ajoute les quelques d6tails qui suivent :

Les obus tombent toujours, et mieux; ce matin, un
aeroplane a lanc6 deux bombes, l'une sur l'usine a
gaz et I'autre sur la fabrique F6nart-Vanhove, pros
du pont, par consequent, pres de l'hospice. Nous
voici priv6s de gaz pour un bon bout de temps, Ies
d6gAts sont s6rieux. D'un c6t6 deux tu6s, un bless6,
de l'autre un tue et dix bless6s.
Tant que I'arm6e anglaise sera dans la region, il
n'y aura pas grande mistre, beaucoup de pauvres
sont nourris par elle; mais apres, ce sera triste. Que
de ruines, que de miseres, c'est effrayant. Quelle
animation regne dans ce pauvre Estaires, si calme. Ii
y a quatrc ambulances, l'une au pensionnat de la
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Sainte-Union (anciennement), pres de l'hospice, une
deuxieme en face de 1'hospice, une troisieme au college et une quatrieme aux 6coles libres et patronage
de garqons. L'eglise de la Gorgue sert pour des
blesses, vous jugez de la peine de M. le Cure. Nous
esp6rons qu'on n'en viendra pas l1 a Estaires, car
avant, il y a encore des locaux a prendre, ici, par
exemple; on serrerait le personnel encore plus afin
d'eviter cette peine a M. Catteau.
J'ai l'honneur d'etre, etc.
Seur MAYEUR.
Suivons les tranchies en descendant vers Arras, nous rencontrerons sur notre passage quatre maisons de seurs qui
ont fti bien expos6es; ce sont Vermelles, Loos-en-Gohelle,
Bully-les-Mines et Sains-en-Gohelle.

Lettre de la saur JACQUEMIN

aM. VILLETTE,

Supirieur gindral.
Vermelles, le 28 dncembre 1914.

MON TRts HONORIt PkRE,

Votre binidiction, s'il vous plait !
Nous vivons depuis trois mois au milieu des ruines
et des horreurs de la guerre. Nous avons vu un vrai
d6fil de blesses dont le nombre est fort grand. Nous
sommes comme dans un cimetiere, tant il y a de
tombes ici, pres de la maison; I'une des victimes est
li sous mes yeux; ses camarades l'ont enterr6e dans
notre jardin et 1'ont couverte de flears. Le beau et
grand village de Vermelles, tout pres de notre cite
miniere, est entierement d6truit et rempli de cadavres
allemands tomb6s en putrefaction. L'6glise est aussi
d6truite et d6vast6e, le pretre pris et mis a mort et
comment? On I'ignore! Notre petite cit6, tout pres
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de la, est peu endommag6e. Notre 6glise seulement
est A moiti6 d6molie, mais elle est debout. Notre
maison sera facilement r6parte et deji nous l'habitons. Ce sont les habitations de nos mineurs dans nos
environs qui ont le plus souffert; nous avons de quatre
A cinq cents m6nages qui n'ont plus ni maison, ni
meubles, ni linge, plus rien!... Aussi que de misire
nous avons!
J'ai l'honneur d'etre, etc.
Semur JACQUEMIN.
Lettre de la mime

a la Tris Honoree Mere MAURICE.
Vermelles, le

12

janvier 1915.

MA TRtS HONOREE MERE,
La grdce de Notre-Seigneur soil avec nous pour jamais!
Votre bonne lettre du 5 janvier m'est parvenue hier.
Combien vous etes bonne, ma Tres Honoree Mere, de
vous interesser si maternellement aux miseres de vos
pauvres filles!
Quelle consolation pour nous, au milieu des tristes
jours que nous traversons, de savoir qu'a la MaisonMere, notre famille religieuse, on pense A nous, on
prie pour nous.
Au moment oii je vous 6cris, nous sommes sous le
coup de la plus proche et terrible canonnade que nous
ayons encore entendue. Ce sont les Francais et les
Anglais qui font aujourd'hui une attaque terrible sur
La Bassee et les environs. Depuis ce matin (et il est
cinq heures du soir), les maisons tremblent, on ne voit
que feu et fumee autour de nous, les obus sifflent audessus de nos toits, c'est A se demander ce qui va
arriver. Avec cela, le temps s'est mis de la partie; un
splendide arc-en-ciel nous entoure en cercle, depuis
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le bourg de Cambrin, que nous apercevons au loin, jusqu'a notre cite; puis vient la pluie et le vent dont le
bruit se male aux coups terribles du canon. Je crois
que nos soldats font de la bonne besogne, car on voit
peu de fumtes noires, mais une multitude de fumees
blanches s'elevant des globes de feu qui tombent de
tons c6tes dans la campagne, depuis Vermelles jusqu'a
la Bassee. Heureusement que nous sommes habitueesL ces assauts qui n'arrivent pas tous les jours, sans
quoi nous ne pourrions vivre ici en ce moment. Du
reste, il n'y a pas a choisir, tous nos parages ont leur
tour, un jour ou l'autre. Pour quitter la maison, il faudrait que nous y soyons forc6es; on souffre tant hors
de chez soi sachant la maison au pillage, etnos pauvres
disperses.
Notre cite, ainsi que les trois autres formant notre
paroisse, est plac6e entre les ennemis d'un c6te et
le camp francais de l'autre. II.est vrai que les Allemands ne nous envoient que des obus insignifiants,
mais les n6tres leur en envoient de terribles, qui font
des ravages extraordinaires. Pour s'en rendre compte,.
il faut voir le village de Vermelles d6truit par le canon
francais. Par privilege, j'ai visit6 les ruines, dimanche
dernier, avec nos sceurs. Jamais je n'aurais cri voir
semblable spectacle!... II faut avoir bien connu le
pays pour-s'y reconnaitre. La plupart des maisons
sont affaissees sur elles-mimes et l'on volt sortir par
toutes les ouvertures des lambeaux de linge, d'6toffe,
des coins de matelas, des restes de meubles, c'est
affreux!... Les autres maisons sont 6croulees entierement ou brClees; de ces dernieres il ne reste que
quelques pans de murs calcines. Que sont devenus les
vieillards, les femmes, les enfants surtout, restes
dans le village, personne ne peut encore le savoir. On
a trouv6 quelques cadavres de femmes et d'enfants
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m6connaissables, mais le grand nombre a disparni
Nous avons vn aussi la chapelle aminagie par an
Pere dominicain soldat, avec tout ce qu'il a pu trouver
dans les ruines de l'iglise. Cette chapelle, dans une
grande salle, la seule rest6e dans Ie disastre, est orn6e
avec goat. Les murs sont garnis avec des banniires,
des oriflammes; ii y a quatre statues, Notre-Dame de
Lourdes, saint Pierre, saint Antoine de Padoue et saint
Francois d'Assise. L'heure des offices du dimanche
est affich6e, et tous, soldats et officiers, y assistent.
Le P. Audouard, dominicain, qui est caporal-infirmier, remplit bien son ministere et fait grand bien
aux soldats par ses instructions. Un grand nombre
font souvent la sainte communion, ils se confessent
comme des s6minaristes, c'est vraiment beau de voir
cela. II y a de bons petits soldats qui font du zile, instruisent leurs camarades et viennent rendre compte
an Pere du bon resultat de leurs efforts, c'est bien
consolant.
J'ai l'honneur d'etre, etc.
Soeur JACQUEMIN.
Lettre de la sweur BATAILLE, File de la Chariti,
& M. MISERMONT, Pritrede la Mission.
Loos.en-Gohelle, Fowse n" 5,
3o decembre 1914.

MONSIEUR,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Si vous avez appris 1'envahissement de notre contree, il me semble qu'il ne vous sera pas indifferent de
recevoir des nouvelles de la pauvre communaute da
no 5.
C'est le dimanche 4 octobre, apres une journ6e
mouvementke, que nous sommes parties rejoindre a
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Bully celles de mes compagnes qui deja 6taient a
l'ambulance. Depuis deux heures de l'apris-midi, les
autos-mitrailleuses rang6es devant notre maison,
attendaient I'ennemi; la cavalerie franeaise rang6e en
ordre de bataille commenca une attaque A laquelle
1'ennemi ne repondit que vers cinq heures, mais avec
une telle violence que, des leurs premiers coups de
feu, nous vimes les cavaliers renversbs et nous n'efimes
que le temps de fermer nos fen&tres. Pendant une
heure, la canonnade fut terrible; nous nous mimes
toutes en priere, bien que nous ne nous supposions
pas en danger. Nous nous disposions a prendre le
repas du soir quand on vint nous chercher avec ordre
de partir immediatement pour Bully. Le temps pressait; nous primes nos sacs (et une brouette pour me
porter dans le cas oil je n'aurais pu marcher jusqu'au
bout). Tout le long du chemin, nous rencontrames des
fuyards; beaucoup furent arret6s. Une patrouille de
uhlans fit plusieurs prisonniers A quelques mbtres de
nous, et nous ne p6mes continuer notre route que
grace A la complaisance d'un officier qui nous dit
avoir deux sceurs, Filles de la Charitd. Apris plusieurs
alertes, nous arrivames chez nos sceurs, qui nous
recurent tris 'cordialement. Depuis ce temps, nous
sommes occup6es a l'ambulance de Bully et A celle de
Mazingarbe, cette derniere 6tant tout A fait sous la
ligne du feu, nous n'avons pu y rester... Nos sceurs
sont rest6es sept nuits sans se d6shabiller. Nos sceurs
de Vermelles, qui avaient df fuir, emportant le bon
Dieu dans une caisse, arriverent 6galement a Bully.
Mais, comme il n'y avait pas assez de place pour tout
le monde, huit d'entre nous furent 6vacuaes A Bruay
et Barlin. Je croyais rester deux jours A Barlin, j'y
suis restte deux mois. Vermelles 6tant d6barrassi de
I'ennemi, nos sceurs sont retourn6es chez elles, et moi
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a Bully. Plusieurs fois, nous avons tent- de retourner
chez nous, mais c'est a nos risques et p&rils. Avec
bien du mal, nous avons sauvi du linge et des ornements d'iglise; tout le reste est bris6, saccag6. Les
soldats francais ont fait de notre maison un poste
d'observation. Il y a des mitrailleuses aux fenetres du
haut; dans le dortoir, la telegraphie sans fil; dans la
cave, quatre t6lphones. La cuisine a 6ti dimolie par
un obus, et nos 6normes armoires contenant deux mille
chemises de l'ouvroir, r6duites en miettes. Au-dessus,
a la chapelle, les statues ont fait un saut, pas une
n'est cass6e, les vases non plus, bien qu'ils soient tous
tomb6s par terre. Le toit a egalement recu plusieurs
obus, les planchers sont trous a plasieurs endroits, et
1'eau coule d'un 6tage i l'autre. Nous n'avons plus de
matelas, plus de provisions. La cave est vide, les
armoires bouleversees, la vaisselle cassee. La maison
ouverte nuit et jour, les chiens et les chats y r6dent au
milieu des debris, vous ne pouvez vous faire une idie
du desordre qui y r'gne. Il y a. des tranchies allemandes en face de notre maison, et d'autres, tout pros
de la fosse. Depuis trois mois, ils sont 1U, bombardant
nos citis, nos fosses, notre 6glise toute neuve. La
belle statue de la sainte Vierge, offerte par ma soeur
Hannezo, n'a pas une 6gratignure, tandis que la toiture, le clocher, les murs ont des trous suffisamment

grands poury passer une voiture. Nos anciennes &coles
sont entiirement d6molies ainsi que la plupart des
maisons. Ce n'est que ruines partout. Beaucoup de
civils qui, ne sachant oii aller, sont rest6s chez eux, y
ont trouv6 la mort; des families entieres ont ft6 victimes. Nos smurs ont beaucoup de blesses qui sont
6vacu6s tout de suite; il y en a eu partout, dans les
6curies, les remises. Les soldats qui rentrent des tranchees viennent changer de linge dans I'asile, et se
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reposer un peu. Nous leur distribuons des vetements,
du linge, et des petites douceurs aux malades, mais ce
va-et-vient continuel de blesse& et de soldats nous
donne enorm6ment de travail pour le lavage et l'entretien du linge. Jour et nuit, le canon gronde. La nuit,
les projecteurs jettent leur lugubre lueur, tandis que
la fusillade fait son oeuvre de destruction. Que c'est
done triste la guerre!
Malgr6 notre vie d'infirmieres et d'evacuees, si
remplie d'imprivu, de tristesses et d'anxi&td, nous
avons l'ame et le coeur en paix, nous confiant en la
divine Providence. Nos administrateurs ont 6t6 tres
bons pour nous. Dieu veuille que bient6t nos petites
ceuvres soient r6tablies et que nous retournions a
notre cher n" 5 avec nos pauvres et nos enfants.
Je recommande cette intention a vos charitables
prieres et vous prie d'agrier, etc.
Saeur BATAILLE.

Lettre de la swur N..., Fille de la Chariti,
a la Trks Honorde Mere MAURICE.
Bully-les-Mines, 12 fevrier 1915.

MA TRES HONOREE MERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Pouvant encore profiter d'une occasion d'auto,
allant a Paris, j'en suis tres heureuse pour vous rassurer
sur nous.

Nos inqui6tudes ont 6t6 plus grandes depuis une
quinzainede jours, nous avons craint un moment d'&tre
obligees de fuir on tout au moins de nous r6fugier
dans la cave. Jeudi dernier, vers neuf, heures du
matin, un craquement formidable nous effraye : c'6tait
du 420 et du 210 qui etaient lanc6s sur nous, une
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maison tomba net ai 5o metres de chez nous), tuant une
jeune fille de quinze ans; puis un second obus tomba
sur une fosse, tuant un mucanicien, quelques chevaux;
l'un d'eux fut meme projete h une hauteur de 2 m. 5o.
Dans lajourn6e, une trertaine d'obus de ce genre tomberent sur notre cite; les Allemands n'en voulaient ce
jour-li qu'a l'industrie; ils voulaient arreter le travail.
Ils y reussirent par la d6molition de toutes les
machines d'extraction. Cette journ6e nous a donn&
l'id6e d'un bombardement, c'est 6pouvantable. Quoi
qu'il advienne, nous resterons a notre poste, nous ne
le quitterions que par ordre de l'autorit6 militaire ou
en cas d'envahissement.
La misere est excessive; pour s'en faire une idee, il
faut visiter un de ces interieurs d'ouvriers oh on a dd
tasser pele-mele plusieurs families; ils sont la, vingt,
vingt-cinq, tous couch6s sur la paille; ils n'ont plus de
mobilier, pas d'autre v&tement que celui qu'ils portent;
les vivres sont rares et chers (la troupe r6quisitionne tout
et 1'ennemi emp&che tout ravitaillement); la Compagnie
des mines multiplie sa charit6, malgr6 cela nous ne
pouvons faire face a cette misere. Hier encore, je n'ai
pu m'empecher de sangloter, une pauvre evacuee nous
avait cach6 son chagrin, la maladie nous la fit connaitre; malgr6 nos soins, nous ne primes I'arracher i
la mort; elle laissait trois enfants: l'ain6, seize ans, pris
de congestion pulmonaire et vomissant le sang; le
second, treizeans; le dernier, deux ans et demi. L'enterrement se fit de bonne heure, la canonnade et la
fusillade donnaient; tous les voisins avaient peur, pour
suivre le cercueil, il n'y avait qu'une de nos sceurs
conduisant par la main le petit de treize ans; au cimetiere, pour enterrer, il n'y avait que M. le Cure, le
fossoyeur, et la sour dut aider... Ces journ6es-lk sont
pour nous inoubliables.
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A 1'ambulance, nous avons surtout beaucoup de
malades; par prudence, on 6vacue en grand nombre,
afin de pouvoir vite vider 1'ambulance en cas de bombardement. Tous nos soldats sont admirables de foi et
de r6signation, tous portent ostensiblement la medaille,
beaucoup en veulent encore une autre en partant, ( en
souvenir de nous ". Pour se faire une id6e de leurs
souffrances morales et physiques, il faut etre pres da
feu comme nous le sommes; je crois que le bon Dies
agreera tant de sacrifices et pardonnera a notre chore
France.
Letire de la sceur BERRET, File de la Ckariti,

i la Tais Honorie Mere MAURICE.
Sains-en-Gohelle, 14 fevrier 9rg5.

MA TR-S HONOREE MERE,

La grace de Nolre-Seigneur soil avec nous pour jamais!
Nous avons eu, en effet, bien des miseres a soulager
depuis le debut de la guerre. Pendant les deux premiers mois, la population, privee de m6decin, a en uniquement recours a nos soins. Ensuite, k mesure que
les pays environnants 6taient envahis, les pauvres
evacu6s se refugiaient autour de nous et c'est par
milliers, ma Tres Honoree Mere, que nous avons
distribau des soupes et secours de tous genres,
Le 29 octobre, l'ambulance 3 s'est installe dans nos
locaux et, a partir de ce moment, nous avons le boaheur de nous devouer aupres de nos chers soldats qui
nous arrivent directement du front. Ils sont blesses i
Notre-Dame-de-Lorette, colline situee a 4 kilometres
de nous. Les obus allemands tombent journellement k
100 ou 200 metres de la maison; trois fois cependant,
ils sont tomb6s sur la Cit6. Quelques maisons bien
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proches de la n6tre ont te6 effondrees. Des qu'un duel
d'artillerie commence, nous montons au grenier afin
de nous rendre compte s'il y a danger. Comme le tir
des Allemands ne change pas, nous savons a quoi nous
en tenir des 1'arriv6e du premier obus; et, suivant la
situation, nous descendons a la cave ou bien nous continoans a vaquer a nos occupations an son du canon,
des mitrailleuses et de la fusillade, soutenues par la
pensee que le bon Dieu est avec nous. De nos fen&tres
nous decouvxons le champ de bataille parfaitement.
II parait que l'ennemi veut absolument passer de
notre c6te. Je vous serai reconnaissante, ma Tres
Honoree Mere, de vouloir bien me dire ce que nous
devons faire si nous sommes envahies.
Le directeur du service de sant6, en venant visiter
nos chers blesses, nous a felicities et remercides des
services rendus a I'ambulance. II vent absolument nous
faire donner an t6moignage officiel de satisfaction et
a pri6 MM. les Midecins de lui faire un rapport.
M. le Medecin chef a eu la delicate attention de
m'en passer la copie, que je me permets de joindre a
ma lettre : Ce rapport vons expliquera mieux que je ne
saurais le faire, ma Tris Honor6e Mire, ce que nous
faisons a l'ambulance.
Nous avons eu, dans cette belle ceuvre, bien des
consolations spiriielles. Tous les blesses trait6s plus
de vingt-quatre heures ont requ le sacrement de penitence; plusieurs ont 6t6 convertis par notre chore
mdaille; un grand nombre ont fait la sainte communion.
Je dois vous dire, Ma Tres Honor6e Mere, que mes
quatfre compagnes out fait preuve, dans ces diff&rentes ceuvres, d'un devouement et d'un esprit de sacrifice au-dessis de tout eloge. En ce moment, elles font
1'edification de tout le personnel de l'ambulance.
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Je vous remercie, ma Tris Honoree Mere, de l'int&ret si maternel que vous temoignez a la petite famille
de Sains. Daignez en agreer toute ma reconnaissance.
J'ai l'honneur d'etre, etc.
Sceur BERRET.

Rapport du midecin major de premiere classe VENNIN,
chef de l'ambulance n' 3, au sujet de la collaboration,
apportUe au service, par les Filles de la Chariti de
Saint- Vincent-de-Paul de Sains-en-Gohelle (Fosse o1
de la Compagnie de Bth/une?.
Sains-en-Gohelle, le io fevrier igi5,

Le 29 octobre 1914, lors de Pinstallation de l'ambulance, dans les locaux du groupe scolaire de la
fosse 1o de la Compagnie de Bethune, la Supirieure
des Filles de la Charite de Saint-Vincent-de-Paul lui
a offert spontan6ment ses services. Depuis ce moment
et d'une facon permanente, la preparation et la distribution des aliments, des boissons et des tisanes, le
blanchissage du linge et des v&tements ont ete assures,
uniquement sous sa direction, par les soeurs, avec une
regularite parfaite, m&me dans les moments oit le
service a et6 le plus charge 797 blesses recus en
cinq jours du 17 au 23 d6cembre .
Les r6sultats de cette initiative ont 6te excellents,
a tous les points de vue. P6cuniairement, elle a m6nag6
SI1'extreme les deniers de l'PItat, puisque pour
3 883 journees de traitement, r6parties sur I 456 blesses
trait6s, auxquels sont venus s'adjoindre 547 passagers,
elle n'a occasionn6 qu'une d6pense globale de 904 fr. 75
pour l'alimentation et le blanchissage, soit o fr. 23
par journ6e.
Moralement et materiellement, elle a assure aux
blesses les attentions et les soins delicats auxquels ils

S16 7 sont si sensibles. Elle a permis de distraire du service d'exploitation, pour l'employer uniquement aux
soins m6dicaux, le personnel infirmier de I'ambulance,
de telle sorte que les m6decins, mieux secondes, ont pu
se consacrer plus entierement aux soins des blesses,
Ics panser, les op&rer et les conserver sur place tout
le temps necessaire pour leur assurer une bonne et
prompte guerison, les r6sultats obtenus en font foi.
Blesses passagers 6vacuis dans la jounee. . . . . .
47
Blesses traites plus de vingt-quatre heures I'ambulance.
1456
Durie moyenne du sdjour i I'ambulance. . . . . . . 3jours
Operations pratiquees . . . . . . . . . . . . . ..
18

De ces chiffres et de ceux qui pr6cedent, il r6sulte
que, grace a l'appoint judicieux fourni par les sceurs,
le rendement de I'ambulance a 6t6 l6ev6, que l'encombrement et les evacuations a outrance ont pu etre
6vit6s, enfin que l'ambulance a pu fonctionner d'une
facon r6guliere et permanente comme un v6ritable
h6pital auxiliaire, h6pital que sa proximit6 de la ligne
de feu a rendu particuliirement pricieux, parce qu'il
a pu traiter et operer les blesses, d'une facon pricoce,
sauvant de nombreuses existences qu'un plus long
trajet et une plus longue attente d'un secours efficace
auraient laissees mourir.
En consequence, je considere comme un devoir
d'iquit6 d'attirer I'attention sur ces faits et de solliciter pour la Sup6rieure et les Filles de la Charit6 de
Saint-Vincent-de-Paul de Sains-en-Gohelle (fosse o1
de la Compagnie de Bethune) un t6moignage officiel
de satisfaction, pour reconnaitre leur ztle qui nous a
permis d'entreprendre cette belle et bonne ceuvre et
leur d6vouement constant qui nous a mis a meme de
la continuer meme sous la menace trois fois renouvelie
Sign6 : VENNIN.
des obus allemands.
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Continuons notre chemin de croix: nous voici arrives aur
stations les plus douloureuses ; successivement Arras, Albert,
Roye, Soissons et Reims vont derouler devant nous le spectacle des horreurs de la guerre.
Comme on l'a vu par le journal d'une sceur de Saint-Omer,
paru dans le dernier numero des Annales, la ville d'Arras a
subi les horreurs du bombardement. Le recit de la sceur s'arretait au jeudi i5 octobre. A cette date, la malheureuse cite
etait pleine de ruines, de desolations et d'angoisses. L'intrpide eveque, Mgr Lobbedey, kcrivait: " Je parcours ma
malheureuse cite, consolant, encourageant, fortifiant. Je prepare mon .1andement sur les Evenements d'Arras. En lisant

fidri;ie. je trouve ma pastorale toute faite. Mon clerge est
admirable. J'en suis fier. Je reste fidele a ma ville. Plutot
mourir. »

Les soaurs, elles aussi. restaient avec leurs enfants. Etait-il
prudent de continuer ainsi? Les autoritis ne le jugerent pas
et ils donnerent l'ordre aux socurs de partir avec leurs orphelines. Du reste, pres de mille huit cents personnes quitterent
la ville avec elles. Il ne resta dans la maison que deux sceurs
avecquelques employees. Les six autres allbrent serefugierk
Gannat, dans 1'Allier, avec leurs cent trois enfants.
C'est de cette ville que ia socur Fauvelle 6crit g la Tres
Honoree Mere Maurice pour lui raconter le douloureux
exode et la reception charitable qui leur fut faite a Gannat.

z6

novembre 1914.

MA TRts HONORtE MERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais !
Que d'6evnements depuis quinze jours! J'en suis a
peine remise! Le 28 octobre, nous sommes averties de
quitter Arras dans une heure : il y avait danger, il
etait quatre heures et demie du soir ! Aller prendre
le train a 8 kilometres avec cent trois enfants, de
quatre ans a dix- huit ans ! Ce n'6tait pas possible. J'ai
suppli d'attendre jusqu'au lendemain, on me l'a
permis, t mais partez de bonne heure n, m'a-t-on dit,
car les Allemands sont 1i. Des quatre heures du matin,
tout le petit moncde est sur pied; nous voil charg6es
de paquets ; on avait mis double vetement a toutes ces
chores petites. Nous arrivons bien difficilement apres
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8 kilometres de marche. Grice au brouillard, les.
Allemands ne nous ont pas aperqucs. A neuf heures,
nous 6tions installies dans le train. Nous prenonsla
ligne de Boulogne ; de 1U nous revenons A Amiens;

bref, apris trois jours et deux nuits, nous arrivons ici
a Gannat, la veille de la Toussaint, hluit heures du
soir; on nous partage en trois bandes: deux dans des.
httels, et la troisieme, dont je faisais partie, a l'hospice tenu par les bonnes religieuscs de Nevers. On a
couch6 les seize enfants que nous avions, et une de
nos soeurs et moi, dans une bonne chambre. Mais lesautres, oit taient-elles ? Quele anxi6t6 ! Ma Trs.
Honoree Mere, on ne peut 1'exprimer... et quelle
fatigue! Aussit6t apres la messe, nous nous mettons
a la recherche du reste du troupeau. La premitre personne que nous rencontrons est un notable de la ville,.
M. Bourdelier, qui nous dit : a Mes bonnes Soeurs,
vous voill parmi nous et j'espere que nous vous garderons. ) I1 ne pouvait rien nous dire de plus consolant, car on nous avait dit que nous reprendrions le
train a dix heures pour aller dans le MidL Nous l'en
remercions, comme vous pouvez le penser. Nous lui
demandons ou est le reste de notre monde.. Je ne
sais, dit-il, car nous n'avons pas 6t6 avertis de votre
arrivee... u Enfn, nous retrouvons nos pauvres
enfants : quarante-sept avaient couch6 sur la paille,
d'autres avaient kit recueilies par des personnes charitables. Nos seurs 6taient la aussi : nous voila toutes
r6unies ! Les larmes aux yeux, toute la population
attendrie ne sait que nous faire; on nous demande les
enfants dans les meilleures families ; elles y sont restees toute la semaine, choyees, gat6es; nous six etions
chez les bonnes sceurs de Nevers. Toute la semaine de:
notre arrivie, on s'est occupi denous troaver un abri,
et nous voilk maintenant dans un grand pensionnat-
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inhabit6 depuis dix ans. Nous sommes campees, mais
a la guerre comme a la guerre. Nous avons repris les
enfants samedi, a la grande d6solation des families
auxquelles nous les avions confiees. Jamais je ne
pourrais dire la bont6, la charite de tout le pays: on
a fourni toute la literie, chacun a donne tout ce qu'il
pouvait: lits de plume, 6dredons, vaisselle, linge,
batterie de cuisine, etc., etc. Rien ne nous manque.
Nous venons d'obtenir 1'allocation de o fr. 5o par jour
pour les enfants jusqu'a treize ans et de I franc pour
les autres; grace i ce secours, nous pouvons arriver
nourrir tout notre monde. On nous donne le charbon,
les 16gumes et les fruits en abondance.
Une chitelaine des environs a invite nos petites a
un goiter, jeudi dernier; cette dame a perdu sa soeur
dans notre Communaute. C'est Mme de Sampigny, dont
le mari est un descendant de la famille des Marillac.
Hier, on a donn6 une conf6rence pour nous. Quels
applaudissements! Le sujet 6tait : Arras, hier et
aujourd'hui. Le conferencier s'appelle M. Lennel. On
a recueilli beaucoup d'argent. Nos enfants chantent a
l'gglise ; elles ne manquent de rien, grace a la gen6rosit6 des habitants; on les croirait en vacances.
Malgre toutes ces bontes, notre ame est triste ; nous
pleurons souvent en pensant a notre chire maison, a
notre Arras si maltrait6, a celles qui sont restees. Que
sont-elles devenues ? Je n'ai aucune nouvelle; c'est
mon souci continuel; j'espere que notre bonne Mere
du ciel a continue de les prot6ger, car, apres etre
rest6es trois semaines sous les obus, notre maison
n'avait rien. J'ai une telle confiance, que j'espere
retrouver notre maison intacte. Quelle 6preuve ! Quand
en verrons-nous la fin ? Un souvenir dans vos prieres
pour vos pauvres filles d'Arras, exilees a Gannat.
Sceur FAUVELLE.
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La ville d'Albert est une coquette cite picarde qui est
cilebre a un double titre: elle a une industrie mitallurgique
tres prospere, mais surtout elle est un lieu de pklerinage tres
frequentE. Leon XIII l'appelait le Lourdes du Nord. Dans
ces derniers temps, une basilique a ktC Olevie en .l'honneur
de Notre-Dame de Brebieres; Mgr Godin, qui a mend a
bonne fin cette construction remarquable, a fait dans la basilique une place d'honneur a saint Vincent, en souvenir de
tout ce que notre bienheureux Pete a fait en Picardie particulibrement a Folleville.
Les'lettres que nous allons citer out trait au bombardement de fivrier et de mars. Nous donnons auparavant quelques details sur les vi6nements anterieurs. Nous lesempruntons a un journal d'Amiens. Le premier bombardement de
la ville date du 29 septembre,lorsqueles Allemands, craignant
l'enveloppement de leur aile droite, poussaient leur front
vers le nord-ouest. La ville eut beaucoup a souffrir; un
grand nombre de maisons furent ditruites, et cependant la

basilique de Notre-Dame de Brebieres fut A peu pres epargnde.
Elle 6mergeait du tourbillon de fumee, ressemblant a une
masse rouge et sanglante. Le grand d6me dord et la statue de
la Vierge se dressaient dans le ciel illumind et semblaient
ddfier les delments.
L'h6pital dirige par les Filles de la Charit4 regut plusieurs
obus qui traverserent le muret les cloisons sans, par bonheur,
blesser personne ni parmi les soldats qui y 6taient en traitement, ni parmi les huit soeurs qui les soignaient. Ces dernieres profiterent d'un moment de rdpit pour tvacuer leurs
blesses sur Amiens avecle concours des ambulances militaires,
ne quittant l'h6pital que lorsqu'il n'y eut plus un seul
malade.
II y eut un second bombardement qui commenca le jeudi
22 octobre. Cette fois, la bas'iq.qe fut atteinte. Un obus
traversa le clocher de part en part, passant par les abat-sons
sans causer de deigts irrdparables. Mais deux autres obus
tombbrent sur le lanterneau central, juste au-dessus du maitreautel. Ils creverent la toiture, et les ddcombres tombant sur
le maitre-autel l'ecrasbrent.
Albert est une ville . reconstruire, disait le journal que
nous citons i la date du i* novembre 1914.
Depuis cette epoque, les ruines ont augmentd. Ecoutons la
sceur LUglise en donner le detail dans une lettre k la Tres
Honoree MEre Maurice.
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Abett iSomme), H6pital-Hospice, 12 fevrier ~~5-

MA TRES HONOR-E MERE,

La grdce de

oltre-Seigneur soit avec nous pous jamais

Comment vous remercier, sinon avec toute 1'effusion
de man coeur, du maternel int&rit que vous timoigner
a vos pauvres filles d'Albert ? Aussi je ne veux pastrop tarder a vous donner de nos nouvelles, afn quevous n'ayez pas d'inqui&udes sur notre sort. jusqu'a
present, le bon Dieu nous a visiblement protgees ?
Nous voulons esperer qu'il en sera de meme jusqu'a.
la fin.
Le bombardement de la malheurease ville d'Albert
se continue encore, quoique d'une facon irregulixe.Nous sommes quelquefois tranquilles pendaut trois,
quatre jours, et meme plus; puis, au moment oi l'on
s'y attend le moins, la pluie des obus recommence. La
ville est de plus en plus triste ; la superbe basilique
qui en 6tait t'ornement est entierement detruite, sauf
le clocher qui est encore debout, mais dans quel stat!...
Le presbyt&re est entierement effondr". Danslajourn&e
da 14 janvier, ils out tire sur la basilique cent vingtcinq obus, dont cret quinze au moins ont port ; lelendemain, ils ont continu6 et le d6me qui soutenait
la Vierge dor&e a void en 6clats. C'est un spectacle
terrifiant et d6solant a la fois que de voir cettesi belle
gglise ne pr6sentant qu'un aras de ruines, de pierres
brisdes, de poutres enchevetrees; et tout le centre de
la ville pr6sente le meme spectacle ! On pourrait
croire a un tremblement de terre...
Nous avons avec nous quelques-uns de nos vieillards
qui etaient dans la plus grande misere et que nous
avons dfi reprendre pour -ette raison. Entre temps,
on nous envoie des malades a soigner; .puis il se pi-
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sente toujours quelques pansements a faire; nous
aaons d6m6nag6 tout ce qu'il nous a eti possible de la
basilique, da presbytere etc., etc... Bref, nous tachons
de rendre service comme nous pouvons, et je vous
assure, ma Tres Honor6e Mere, que nous ne manquons
pas d'ouvrage.
Votre tres humble et tres obiissaote fille.
Soeur LEGLISE.
A la fin de la lettre pri6cdente, la sceur Liglise disait:
-4 Je ne regrette pas an instant d'etre rentr6e a Albert; notre
presence y itait plus qu'ltile. Nous sommes done bien d"ermin6es N y rester jusqu'au bout, maoins que le bon Dieu, en
decide autrement. ,
On va voir que le bon Dieu en dicida autrement. Voici ce
officiel. du 22 mars Ir91 au snjet
que disait le communiqu1
du r6le des avions. ( Les Allemands ont bombarde I'h6pital
-civil d'Albert. Le tir a 6t6 execut6 apr!s reperage par avion.
Plusieurs projectiles ont porte, cinq vieillards out ite tuis,

plusieura autres blesss,la sup6rieure a ete atteinte. )
LaCommunauti envoya immediatement la visitatrice, sceur
-Clamorgan, prendre des nouvelles de la soeur L6glise.
Voici 14 rapport qui a &teenvoy6 par la sceur Clamorgan
Mere Maurice: . la Tr s Honordee
26 Lars 1915.

MA TRts HONOREE MERE,

La gridce de Note-Seigneur soil avec ous pomr jamais!
Le bon Dieu vient encore de donner une preuve de
la protection visible dont n couvre les Filles de la
Charit&, en pr6servaat de la mort ma saeur L6gise
d'Albert. Apres avoir case son personnel et quitt&
1'hospice, it y a quelques semaines, eIfe a voulu y

rentrer avec qaelques enfants, malgr6 le bombardement, afn d'abriter des vieillards abandonnis et
essayer de sauver lears Ames.

Le dimaache de la Passion, 21 mars, nos Seurs
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avaient eu la joie devoir beaucoupdesoldats s'approcher de la sainte table pour les piques. Tout semblait calme, les orphelines s'amusaient, lorsque sceur
Madeleine leur dit de venir avec elle a la basse-cour;
elles avaient k peine quitte la piece, quand une
bombe vint effondrer le toit. Une pauvre malade,
affolke par le bruit, appelle ma soeur Leglise, qui
accourt avec son devouement ordinaire, laissant M. le
Cure et ses compagnes dans le repassage. Deux lits
d'une salle voisine sont projetes avec violence sur la
pauvre sceur qui aurait dfi etre icraste; la commotion
donne a la malade assez d'6nergie pour soulever un
pen les lits et d6gager la victime; cinq vieillards sont
broy6s: les jambes, les bras separ6s du tronc, I'un
d'eux est decapit6 et sa t&te sanglante vient tomber
sur ma soeur Leglise, le sang coule a flots et la femme
malade s'6crie: a Elle est morte! » M. le Cure et les
sceurs, puis les soldats arrivent en toute hate. Ma
soeur Leglise avait perdu sa cornette, ses habits
6taient d6chiquetes; on lui jette un tablier surla tete,
on garnit de paille une brouette, et, sur cette civiere
improvis6e, trainee par les soldats, on I'installe et on
quitte l'hospice. Pendant ce temps, sceur Madeleine
ramasse avec une pelle les debris des cadavres. Les
aeroplanes allemands poursuivent les sceurs, qui sont
oblig6es de se coucher dans un champ de pommes de
terre pour 6viter les bombes de l'ennemi.
Cependant, il faut gagner Heault, oai se trouve le
premier poste de secours; on reprend la marche, on
arrive. Le major constate une blessure au pied et la
fracture d'une c6te ; il propose son lit, n'en ayant pas
d'autre ! sa disposition. Soeur LUglise refuse, M. le
Doyen d'Albert d6sirant que nos sceurs aillent A Dernancourt, oil un ami, son confrere, leur donnera l'hospitalite. La seule auto disponible transporte notre
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bless6e jusqu'a ce petit village, et le bon curt, apres.
avoir trouv6 un logement pour lui chez un paroissien,
offre sa chambre, qui est accept6e; les trois autres
soeurs, 6motionn6es et fatigu6es comme on peut le
supposer, se contentent de chaises pour la nuit.
La triste nouvelle se r6pand promptement. M. le
Pr6fet, le sous-pr6fet, le maire d'Albert, le g6neral X..., l'6tat-major, colonel, etc., plusieurs cures
des environs, les aum6niers militaires viennent presenter leurs condoleances t ma soeur LUglise, qui
p6nktre de respect tous ses visiteurs par sa simplicite,
son humilit6, son courage et sa gratitude.
Mais, ma Trts Honor6e Mere, vous le pensez bien,
ce qui a surtout touch6 notre chore soeur, c'est votre
sollicitude maternelle qui lui a envoy6 notre visite.
Quelle jouissance r6ciproque! avec quelle docilite
d'enfant elle a accept6 de venir chez ma sceur Mauny
afin de se retablir plus vite pour reprendre. ses charitables fonctions d'infirmiere.
M. le Doyen d'Albert nous accompagne chez les
autoritis civiles et militaires; en chemin, tous les soldats nous saluent respectueusement; quelques-uns
portent a leur kepi la medaille du SacrC-Cceur, disant
qu'elle les protegera.
Nous avons naturellement pris 1'avis de M. le Cure
pour toutes nos decisions. 11 le m6rite, car il a pouss6
ia d6licatesse jusqu'i regler que, le jeudi 25 mars, un
pr&tre-soldat c6l6brerait la messe dans la chambre'de
la malade pour qu'elle puisse prononcer ses voeux A
1'l66vation, en union avec toutes les Filles de la Charite qui sont si heureuses de renouveler ce jour-li leur
alliance avec le divin Lpoux...
M. le Doyan est comme un pere qui pleure ses
enfants, et nous savons qu'il veillera sur nos sceurs et
les conseillera avec autant de sagesse que de prudence:
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-et de discrition. Nous avons 6tk tres touch6es de cette
reflexion: , Je sais que vous dependez uniquement de
vos Supsrieurs de Paris et je ne me permets pas
d'imposer mes id6es personnelles, j'expose seulement
ce qui me parait juste et convenable pour r6pondre a
la confiance de 1'6tat-major qui compte sur vos sceurs
pour l'ambulance si d6pourvue d'infirmieres. n
Le maire d'Albert et de Dernancourt, le sous-pr6fet
avaient d&jA trouv6 une maison convenable pour nos
soeurs: dortoir et r6fectoire, lits deja installs, nourriture envoy&e par 1'6tat-major. Dans ces conditions,
il nous parait impossible de refuser le service des
soeurs pour l'ambulance, et, de concert avec sceur
Pache et sceur Lgglise, nous r6glons qu'une compagne
accompagnera la blessee a la maison Cozette pour lui
servir d'infirmire.
Ma seur L6glise fait ses adieux aux ecclesiastiques
si devoues qui n'ont cess6 de l'entourer de toutes
sortes d'attentions.
Maintenant, ma Tres Honoree Mere, vous attendez
le ricit de notre voyage, aller et retour, car je sais
que les plus petits details sur ce qui concerne vos
filles vous int6ressent; d'ailleurs, vous y trouverez
encore l'occasion de remercier la Providence si paternelle pour nous. A lareception de votre d6p&che nous
priant d'aller a Albert, ma soeur Pache est alle A la
mairie demander le laissez-passer; tres aimablement
on lui donne le premier num6ro; un mauvais quipage
assez difficile a trouver, nous conduit a l'tat-major
de la 2' division a X..., oiu il nous faut solliciter une
automobile militaire, seul moyende p6n6trer a Albert,
ce qui ne se donne pas a tout le monde.
Lieutenant, capitaine, commandant nous recoivent
aveo cette respectueuse sympathie qui met de suite a
.aise, et apres avoir ecout6 avec bienveillance notre
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requ&te, faite un peu timidement, nous r6pondent:
t Votre Communauth rend assez de services a l'arm6e
pour qu'on lui t6moigne sa reconnaissance; nous allons
vous procurer la plus grande automobile, elle sera a
votre disposition i l'heure et au lieu que vous indiquerez, et vous pourrez ainsi ramener votre Soeur
blessbe. » A peine avions-nous repris la route d'Amiens,
que le commandant envoie un cycliste pour nous apprendre que-ma soeur Leglise est hospitalisie a Dernancourt.
Le lendemain, a sept heures, apris avoir assist6 k la
messe d'un pr&re-soldat, nous partons, sceur Pache
et moi, heureuses de nous d6vouer pour la Communaute; dix fois on nous reclame le laissez-passer; en
approchant d'Albert, quinze fois on nous demande le
mot d'ordre; les chemins boueux sont encombr6s de
soldats a pied, a cheval, de voitures de munitions, de
chariots de ravitaillement.
Enfin, nous voici & Dernancourt, deux sceurs qui
traversaient la rue a ce moment nous conduisent chez
M. le Cure, oil nous trouvons M. le Doyen d'Albert,
un aum6nier militaire et enfin ma soeur Leglise instal16e au presbytere comme nous l'avons dit plus haut.
Nous sommes all]es adorer le saint Sacrement et
remercier Dieu de sa benediction pour nous et les soldats, car c'est lui le conducteur et le premier major
des vingt pauvres bless6s venus de la Boisselle, a
2 kilometres d'Albert, dans un 6tat lamentable, partageant le toit du bon Dieu.
Nous reprenons I'auto pour Fouilloy, elle nous arrete en passant chez M. le Maire, qui meritait d'tre
inform6 de toutes nos decisions. Nos Sceurs nous
reqoivent d'autant mieux qu'elles ne nous attendaient
pas, et se r6jouissent des nouvelles que nous leur apportons sur la chbre et courageuse bless6e. Sceur An-
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toinette revient avec nous a Dernancourt, j'adresse
un mot de remerciement au g6neral, et ma soeur
L6glise quitte le presbytere si hospitalier; elle t6moigne le d6sir de saluer un administrateur tres d6voue, nous passons par Albert, queltriste spectacle!...
La Vierge encore doree, qui jadis dominait la vallee
de la Somme, tient encore au clocher, mais elle est
toute courbee vers la terre, comme une Mere bless&e
qui partage le sort de ses enfants, souffrant avec eux,
sans vouloir les abandonner.
Enfinl'automobile s'arrkte devant la maison Cozette,
oi ma sceur Mauny et ses compagnes attendent ma
sceur L6glise pour la soigner et la guerir.
Quelle 6motion pour les compagnes d'Albert, qui
depuis trois mois se depensent aux ambulances
d'Amiens, de retrouver enfin leur bonne sceur servante; on la questionne, on parle des ruines de 1'hospice, mrme on la fatigue un peu.
Mais il faut nous separer, le seul train possible
pour Paris va partir; on se promet un souvenir bien
fraternel aux pieds de la Vierge puissante, on se
charge de presenter k nos v6eners Superieurs l'expression de la reconnaissance de leurs filles et on se
dirige vers la gare avec tous nos passeports.
Vraiment la cornette est partout v6n&r6e, depuis le
general qui veut contribuer aux frais du retablissement de ma sceur L6glise apres avoir plusieurs fois
demand6 de ses nouvelles, jusqu'aux petits soldats
sans instruction, sans 6ducation mnme, mais qui
portent dans leur poitrine un coeur de chr6tien et de
Francais.
J'ai l'honneur d'etre, etc.
Soeur CLAMORGAN.
Si la ville d'Albert doit nous rappeler plus tard la destruc-
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tion de son gglise de Notre-Dame de Brebieres avec sa magnifique chapelle de Saint-Vincent-de-Paul ainsi que la blessure

d'une Fille de la Charite, la ville de Roye, oi nous sommes
arrives,

ivoquera toujours pour nous des souvenirs plus dou-

loureux; je veux parler de la condamnation de six Filles de la
Charite a dix ans de prison.
La ville de Roye a donnd l'hospitaliti au corps de saint
Vincent de Paul, lors de la Revolution de i83o; les saintes
reliques furent cachies dans le college dont nos confreres
avaient alors la direction. Depuis lors une binediction sp&ciale a et4 ripandue sur cette ville; elle est rest6e pieuse, tranquille, charitable. Les Filles de la Charite y faisaient le bien
sans bruit, de vindrables anciennes, dont la Superieure,
etaient la de temps immemorial ;les grands-peres et les grand'meres les y avaient connues; il semblait qu'une vieillesse
honorde devait etre leur recompense ici-bas; mais Dieu, qui
embellit ses meilleurs serviteurs par les souffrances physiques
et morales, avait reserv4e ses fideles servantes de Roye la gloire
supreme de la condamnation, de l'exil, de la prison pour les
rendre plus semblables a J6sus-Christ.
Les Allemands firent leur apparition le 3o aofit dans la
matinde; ils y resterent jusqu'au milieu de septembre. Nous ne
mentionnerons de ce sejour qu'un fait qui concerne 1'hopital
des sceurs; leur maison fut le theatre d'un petit combat en
des circonstanceslugubres. Un enterrement passait dans la rue
qui longe l'h6pital, lorsque deux autos, remplies de Francais,
debouchent sur la place; aussit6t les Allemands se retranchent
dans I'h6pital, et font feu sur les autos; le pauvre mort est
abandonne sur la place; les autos se retirent bient6t; ce fut
la seule alerte qui vint troubler les soeurs lors de l'occupation
de la ville par les Allemands.
Ceux-ci quitterent Roye vers le milieu de septembre, et a
partir du 22 commenca le bombardement.

Dans l'apris-midi du 29,les Frangais obligerent la population
k se retirer vers Montdidier; snr pres de cinq mille habitants,
il ne resta que quatre cents infirmes et les Soeurs de Charite,
sous la direction prudente de ieur Superieure, dont l'attitude
si courageuse a recu les Cloges de M. i.: Prefet, lors de sa
visite A Roye.
Les Allemands rioccupirent la ville en octobre. Depuis ce
temps, nous tions sans nouvelles des Filles de la Charite,
lorsqu'une lettre de M. Schreiber, visiteur d'Allemagne,
datee du 2 decembre 1914, nous apporta les details suivants:

Six soeurs de Charit6 de Roye sont en prison & Aixla-Chapelle pour avoir tenti de faciliter 1'6vasion d'un
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militaire francais, en l'habillant en sceur de Charit6.
On les transporte en ce moment dans la prison de
Siegburg; elles sont condamn6es a dix et douze ans
de travaux forces. Mais il est probable qu'on les relachera apres quelque temps.
Notre excellent confrere s'empressa immediatement de leur

venir en aide en les visitant, les consolant, adoucissant leur
sort.
A la date du 31 dicembre '914, M. Lohmar, superieur de

Bocholtz en Hollande, nous donnait les memes nouvelles en

y ajoutant quelques d6tails; il dit, en particulier, que les sturs
out ete arreties par I'imprudence d'un personnage de Nesle,
oh elles restaient dans les derniers temps; ii ajoutait qu'elles
avaient et6 condamndes, except6 la Sup6rieure, qui a quatrevingt-dix ans
Je les ai vues deux fois; je les ai consolees de mon
mieux; on les traite tres convenablement. Nous faisons
pour elles tout ce que nous pouvons. Notre v6nerable
Visiteur ira les voir ces jours-ci, a Siegburg, pris de
Cologne. Je ne crois pas qu'on puisse leur obtenir la
libert6 avant la fin de la guerre; mais on essayera toujours. Si j'ai de leurs nouvelles, je vous les donnerai
de suite.
Tels sont les seuls renseignements exacts que nous avons
eus jusqu'aux premiers jours du mois de mai; il avait bien
paru dans les journaux des details plus ou moins circonstancies; mais, ignorant la source de ces nouvelles, nous n'osions
pas nous y fier et nous avons bien tait; une des soeurs de Roye

a obtenu la permission de rentrer en France, il ya quelques
jours, voici le r6cit qu'elle nous a fait :
Les soeurs avaient dans leur h6pital un certain
nombre de blesses; quand les Francais abandonnerent
Roye, ils emportirent leurs blesses, sauf un jeune soldat trop gravement atteint pour ktre emmen6 et dont
on pr6voyait la fin prochaine. Les sceurs resterent
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donc avec leurs vieillards, leurs orphelines et ce
soldat; les Allemands leur amenerent bient6t d'autres
blesses soit allemands, soit francais; elles reraplirent
leur ministere de charit6 avec toute libert6; un des
majors allemands se montra toujours tres bienveillant
Aleur egard. Les sceurs constatent que les Allemands
prenaient soin de procurer a nos bless6s les secours
soit religieux soit mat6riels; le jeune bless6 se retablissait; il allait de mieux en mieux; il put se lever et
aider les soeurs a qui il t6moignait sa reconnaissance,
en leur rendant tous les services en son pouvoir.
Un jour, le bombardement 6tant plus intense on
transporta les blesses en de hors de 1'h6pital; on fit bien,
car quelques heures apres, I'h6pital 6tait en feu.
Les sceurs 6taient dans les caves de l'h6pital avec
les orphelines et le jeune soldat qui les aidait; on vint
les avertir qu'il n'Wtait pas prudent pour elles de rester
1, I'h6pital 6tant en feu. Elles sortirent donc, malgre
les obus qui tombaient autourd'elles; ce fut un moment
difficile; les rues 6taient barr6es de fils de fer; on
tombait A chaque instant; enfin on parvint sans grave
accident, dans la cave d'une proprietaire peu 6loign6e;
un pretre vint bient6t rejoindre les soeurs, portant avec
lui la sainte r6serve; ce furent des heures terribles; le
pretre proposa de donner la sainte communion a
minuit a celles qui le disireraient; tout le monde se
confessa a tour de r6ie dans Ie coin de la cave; et, A
minuit, le pretre distribua la sainte communion; deux
petites orphelines firent en cette circonstance douloureuse leur premiere communion. On resta deux jours
dans la cave, vivant d'une pomme de terre le matin, a
midi et le soir; le troisieme jour, qui 6tait un dimanche,
on se hasarda A sortir; la bataille se livrait en dehors
de Roye; on put assister a la sainte messe et on revint
dans la cave. Ce fut la maison des soeurs et de leurs
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orpheuines pendant de iongues journees, et le pauvre
toujours la. Or. deux faits eveillerent les
sokiat &eait
soaupons des Ailemands; d'abord chaque fois qu'ils
preparaient une sortie, chaque fois que 1'etat-major
changeait de domicie, les Francais semblaient en etre
avertis, car uo bien ils &tatent sur leur garde ou bien
,is envoyaient leurs boulets sur le nouveau logis.
D'autre part, un journal franqais lear apprit que des
religieuses avaient cach6 plusieurs soldats anglais
pendant leur premiere occupation; il s'agissait des
religieuses de Louvencourt. Par suite de ces deux
faits, les soeurs devinrent suspectes aux Allemands;
its venaient souvent dans leur cave, voir s'il n'y avait
pas de tilephone ou de soldats caches; ils afficherent
mr&me des peines severes contre celles ou ceux qui
cacheraient des soldats; que faire? la situation etait
delicate; livrer le pauvre soldat, c'itait contraire aux
lois de la charit6; le garder, c'etait s'exposer; on risolut
de n'en pas parler a la Superieure, Agee de qnatrevingt-dix ans, pour m6nager sa faiblesse, et de continuer comme par le passe en s'abandonnant a la Providence. Le soldat essaya bien de sortir, mais c'etait
impossible, et les visites se multipliaient; chaque fois,
le soidat echappait par miracle. Une fois, il a juste le
temps de prendre la pelerine d'une orpheline et de
s'en couvrir la t&te et ie corps; une autre fois, il sort
d'an cot6 de la cave au moment ohi l'on entre de l'autre
et ii se dissimule dans un buisson pres de 1'ouverture.
Mais voici que le chef allemand vient un jour declarer
qu'il faut evacuer la cave et la ville et se rendre i
Nesle. Cette fois, le soldat va 6tre d6couvert, car il
faut sortir au grand soieil; on essaye de lui donner des
habits d'orpheline; mais le jeune homme est de haute
taille; les robes lui viennent au-dessus des genoux;
alors une soeur propose de 1'habiller en Fille de la Cha-
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rite; la Superieure fait des difflcults; le temps presse;
il y va de la vie de ce pauvre soldat; toute hesitation
cesse et au lieu de neuf sceurs de Charit6 on en voit
dix qui d6filent, dont une un peu plus grande et excessivement modeste; le voyage s'effectue sans incident
et les sceurs arrivent a l'h6pital de Nesle avec tout leur
personnel.
Y eut-il d6nonciation? M. Lohmar nous a dit plus
haut qu'il y eut imprudence de la part d'un habitant
de Nesle; toujours est-il que pen de temps apres leur
arrivie a Nesle, les soeurs eurent ordre de se pr6senter
devant un chef qui leur dit : " II y a ici un soldat
francais. , Le jeune bomme se fit connaitre immidiatement; aussit6t la soeur Madeleine d6clara qu'elle
seule 6tait coupable, que c'6tait elle qui avait deguise
le soldat et pria qu'on laissat ses compagnes libres; le
chef lui dit: ( Vous et le soldat, vous pouvez vous
attendre i atre fusilles; mais les soeurs seront toutes
punies.
Effectivement, quelque temps apres on emmenait
le soldat a Roye; on-lui faisait reconstituer la scene
de ses cachettes et on lui bandait les yeux, I'adossant
a un mur, l'avertissant qu'on allait le fusiller. Mais
voici qu'un noble spectacle se deroule aux yeux des
AIlemands : le soldat, quoique enchain6, r6ussit a
enlever le bandeau qui lui couvre les yeux et il declare
a ses bourreaux qu'un Francais n'a pas peur de la mort,
qu'il sait la regarder en face. Alors les Allemands sont
comme subjugues par cette declaration : ( Vous brave,
dit le chef, pas fusille. , Et on le ramene a Nesle.
Quelques jours apres, se tint le conseil de guerre.
Les soeurs furent introduites et interrogees l'une aprbs
i'autre; la sceur qui nous communique ces d6tails, fut
interrogie I'une des dernieres; elle ne sait pas ce que
l'on a demands a ses compagnes; on lui fit peu de
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questions; dans une de ses premieres r6ponses, ayant
parlM des orphelines dont elle 6tait charg6e, l'entretien roula surtout sur ces dernieres: d'oi elles venaient,
ce qu'elles faisaient, ce qu'elles devenaient ensuite; les
juges parurent s'interesser a cette oeuvre. De plus,
un des juges ayant remarqui ses traits pAles demanda
si elle n'6tait pas malade. La soeur b6neficia de ces
deux circonstances att6nuantes et, bienque condaamne,
comme ses compagnes, A dix ans de prison, elle obtint
de rester a Nesle avec la Superieure et une autre soeur
Ag6e de soixante-seize ans. Les autres sceurs devaient
ktre internees en Allemagne. Soeur Madeleine et le
soldat furent condamn6s a douze ans de prison. Les
grandes orphelines eurent quelques jours de r6clusion.
Un prktre allemand fut extremement bon pour les
soeurs; il s'offrit a les confesser, A leur dire la messe,
A leur donner la communion; il fit valoir en leur faveur
toutes sortes d'arguments; il montra qu'elles n'avaient
pas voulu faire de mal aux Allemands, mais accomplir
seulement un acte de charit6; que d'ailleurs ce soldat
serait devenu infirmier des blesses allemands aussi
bien que des francais; qu'en un mot elles 6taient tout
au plus coupables d'imprudence; il venait voir les
soeurs, les encourager; c'est lui qui a averti nos confreres de Cologne pour leur permettre de voir les
sceurs lorsqu'elles furent conduites en Allemagne.
Au commencement de mai, les Allemands formerent
a Nesle un train de rapatribs et permirent a la sceur
de rentrer avec ses orphelines.
Une dp&eche revue a Paris le to mai annonce que les autres

sceurs viennent d'etre gracides.
En quittant Roye, nous nous dirigeons vers Soissons.

Nous avons indiqud au precedent num6ro 1'Ftat de la ville

jusqu'au 23 octobre; depuis cette ipoque, !a position est
devenue si critique que les soeurs out kt6 obligees de faire
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partir leurs orphelines. La Superieure est restie avec quelques
compagnes. Elle 6crit le i" janvier 1915 a M. Villette, Sup&rieur general.
MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,

Votre binediction, s'il vous plait!
J'aurais voulu aller moi-meme vous porter mes
voeux et ceux de toutes mes compagnes. Impossible A
nous de sortir de la ville! Je dois done confier a la
poste les sentiments de pikt4 filiale, de respectueuse
reconnaissance que mon coeur ressent pour vous,
Vous avez eu la paternelle bont6 de voir mes cheres

orphelines, de les b6nir, a leur passage a Paris. Merci,
mon Pere; ces bonnes enfants sont lh-bas a l'abri des

obus prussiens qui continuent de divaster notre cher
pays. Soissons n'est que ruines et quand serons-nous
d6livr6es? Ces grottes de Pasly, oh se sont retranch6s

nos ennemis, sont de v6ritables forteresses : de la, ils
nous guettent et surveillent les faits et gestes de nos
troupes; aucune vie normale ne peut se vivre en plein
jour, ou alors ce sont des pluies de bombes.
Votre tres humble et tres obiissante fille.

Soeur LEMOING.
Depuis le i" janvier, la situation ne s'est pas ameliorde,
les obus pleuvent toujours; 1 la date du 5 fevrier, deux d'entre
eux ont crev6 la voite de la cathddrale; le 7 fevrier, bombardement du quartier nord de Soissons; le 9 fevrier, bombardement de Soissons avec des projectiles incendiaires; le
28 fevrier, deux cents obus tombent sur la ville; le 14 mars,
la cathidrale et le quartier environnant ont &t6 bombardds;
le 17 mars, bombardement; le 21 mars, des obus tombent sur
la cathedrale, qui a gravement souffert; le 23 mars, nouvelle
tentative de bombardement.
Vraiment c'est miracle que les enfants de saint Vincent si
exposies n'aient pas plus souffert depuis fe d6but de la guerre;
cette constatation va ressortir plus clairement encore des
lettres que nous avons regues de Reims.
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Reims! la ville martyre! Qui d'entre nous ne ressent une
peine inexprimable en lisant dans les communiques le ricit
du bombardement de la ville et de la cathidrale. Cette der
niere, comme le disait le cardinal Lucon, t c'est l'dglise du
bapteme de Clovis et des Francs; c'est le point culminant de
Fepopde de Jeanne d'Arc qui avait regu du ciel la mission
d'v conduire le dauphin afin qu'il y recit le sacre; c'est le
sanctuaire oil pendant de longs siecles les souverains de notre
pays sont venus faire hommage a Dieu de leur autoriti en
recevant leur couronne de son reprisentant spirituel; c'est la
source de notre vie nationale, c'est le baptistire de la France
chritienne, c'est le berceau de la patrie frangaise, c'est 1'ame
de la France ,.

Lettre de la scaw DESGARETS, Fille de la Chazrit,
aLa swaur CHESNELONG, assistante.
Reims, orphelinat Ronderer,
i'* novembre 1914.

MA RESPECTABLE SCEUR,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Le vendredi 30 octobre, l'ennemi a tent6 de rentrer
a Reims; il a &t6repouss6, mais une bataille furieuse
a dur6 de cinq heures et demie du matin a dix heures
du soir; pendant les dix-huit lheures, le canon n'a
cess6 de tonner, les grosses pieces d'artillerie semblent
6branler la maison, et, comme leur port6e est de
12 kilometres, elles sont plac6es non loin de chez
nous; en meme temps, on entendait mitrailleuses et
fusillade; de son c6te, I'ennemi a fait pleuvoir les
obus, depuis neuf heures jusqu'a quatre heures, avec
autant d'intensit6 que le jour oi la cathedrale fut
incendi6e; deux obus sont tomb6s sur le clocher de
Saint-Andre, quatre dans la rue de nos soeurs, ailleurs
trois maisons incendi6es, plusieurs victimes, entre
autres une famille entiere. Cette bataille nous a
envoye des soldats horriblement blesses, perforation
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<les poumons, des reins, bras traverse, une main a
couper.
La journie du samedi 31 octobre a iti plus calme,
le bombardement (49" jour), n'a dur6 qu'une heure;
depuis cette lettre commenc6e, j'ai compt6 quatre obus.
Demain, jour des morts, les cimetieres, sauf le n6tre,
seront fermes. Ils ont &t6 saccag6s, les croix renversees, les pierres meme soulev6es et rejeties plus loin.
Aujourd'hui, I" novembre, notre pauvre cardinal
s'en va errant chercher une grand'messe dans une
paroisse (sur dix, il en reste six). Et moi? J'essaye
mes lourdes ailes pour aller lk-haut chanter l'hymne
des Vierges avec nos saintes dont le souvenir encourage, relkve, anime, m'exalte.
Sceur DESGARETS.

Lettre de la swur SAINT-PEREUSE, a la respectable
seur CHESNELONG, assista7te.
Reims, h6pital auxiliaire n* 17,'
2 nevembre 1914.

MA RESPECTABLE SCEUR ASSISTANTE,

La grdce de Notre-Seigneur soil avec nous pour jamais!
Par une delicate attention de la Providence, nous
n'avons pas eu i operer le jour de Ia Toussaint. Nous
nous sommes done rendues aux offices du soir a la
paroisse. Une foule compacte remplissait les alentours
et l'6glise Sainte-Genevieve, dont la grande nef 6tait
occup6e par des soldats et I'avant-chceur par nos chers
bless6s; le spectacle 6tait touchant et impressionnant.
Mgr Lucon, archeveque de Reims, pr6sidait la'
c6r6monie; malgre les grandes orgues et la grande
voix des fideles, le canon qui ne cessait de tonner
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dominait tout autre bruit : 6trange et solennel accompagnement!
- On entendait non loin l'6clatement des obus; les
vitres vibraient sans arr&t et tout semblait etre 6branli
sauf notre confiance en Dieu. Je crois, ma respectable Soeur, que des prieres bien ferventes sont monties vers le ciel... Beaucoup de bien ressortira de tant
de maux!
Nous nous sommes rendues au cimetiere sur les
tombes de nos chers morts. Grace aux soins pieux et
d6licats de ma Sceur, chaque tombe surmont6e de la
petite croix de bois blanc, recouverte de chrysanthemes
semblait etre en f&te. Une foule compacte les entourait; nos soldats nous avaient suivis cahin-caha, et
quand nous avons commenc6 les prieres, tous se sont
mis a genoux et y ont r6pondu... c'6tait touchant au
possible. Un infirmier a pris rapidement une vue de
cette scene inoubliable, si elle est suffsamment nette,
je pense bien que ma Smeur vous l'enverra.
Nos pauvres b6quillards, nos amput6s ont 6t6
ramends par la petite voiture a ine de ma Soeur; qu'ils
6taient heureux de leur journ6e, les pauvres enfants!
Pendant que je vous ecris, les obus &clatent autour
de nous. Beaucoup de morts A signaler ce matin : une
femme d6capit6e par un 6clat d'obus, un civil aux
deux jambes coupies, groupes de soldats tues, enfants
bless6s, etc.
Les nouvelles ne semblent pas 6tre bonnes pour
nous, en ce moment; les Allemands avancentA nouveau
sur Reims, on croit a une tentative pour demain; le
canon ne cesse pas de tonner. Nous sommes entre les
mains de Dieu.
Veuillez excuser cette lettre 6 crite en je ne sais
combien de fois.
Sceur SAINT-PEREUSE.
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Lettre de la swur DESGARETS, Fille de la

Ckariti, ar la mime.
Reims, orphelinat Ramderer,

4 novembre.
MA RESPECTABLE S(EUR,

La grdce de Notre-Seigneur soil avec nous pour jamais!
Nous avons eu hier soir un nouveau signe de la protection de la sainte Vierge et de sainte Genevieve; a
sept heures, trois bombes ont &clat6 a deux cents pas
de chez nous; des 6clats sont venus jusque dans notre
maison; nous en avons ramass6 plusieurs dont un seul
aurait bless6 grievement celle qui aurait &t6 atteinte;
une soeur qui traversait le jardin s'est trouv6e comme
dans un nuage et sa cornette remplie de poussiere.
La population 6tait affol6e. La confiance s'affermit
de plus en plus en nos cceurs.
Sceur DESGARETS.

Lettre de la saur DESGARETS, Fille de la Chariti,
A la Trks Honoree Mkre MAURICE, Supirieure.
Reims, orphelinat Raederer,
22a novembre.

MA TRES HONOREE MERE,

La grdce de Notre-Seigneur soil avec nous pour jamais!
M'6tant priv6e de l'honneur de vous ecrire a Bordeaux, permettez-moi, ma Mere, de saluer votre
retour a Paris, retour qui comble de joie la Communaut6 et nous aussi, les 6prouvees de la guerre; je ne
devrais pas dire les 6prouvees, mais les prot6gees,
puisque, durant soixante-cinq jours, une seule fois,
six obus sont tomb6s A deux cents mitres, cnvoyant
leurs 6clats dans notre jardin. Notre-Seigneur I'a
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voulu sans doute, pour donner un nouvel elan a notre
confance en Lui et a notre compassion pour les
malheureux atteints tous les jours et a toute heure.
Aujourd'hui dimanche, une pluie intense d'obus,
accompagn6e de bombes incendiaires, tombe sur la
ville; une famille arrive a l'instant, s'6chappant des
dicombres et de l'incendie de la maison du docteur
Colleville, six personnes et un b6b4 de quatorze mois.
Hier une autre famille et un b6b6 de huit jours.
Sainte Genevieve couvre toujours de son manteau
nos scurs de Rethel et leurs enfants, une sceur de
Saint-Andre et les orphelines, heureusement insouciantes! En ce moment oh j''cris, les vitres sont
6branl6es, c'est un vacarme effrayant, melange d'obus
et de boulets de gros canons dont une batterie est
pros de nous, stimulant a la ferveur et bonne preparation a notre grande fete du 27 novembre; le chapelet,
des aujourd'hui, sera r6cit6, sans interruption, par
les enfants, dans notre petit oratoire, pendant que les
soeurs 6 greneront les Ave Maria sur les plaies des
blesses; les journees y suffisent a peine, car il y a des
blessures qui exigent plus d'une heure de pansement,
entre autres un lieutenant dont la machoire est bris6e,
plus une seule dent, la langue d6chiree, il faut a
chaque heure mettre des tampons sous et sur cette
langue.
Permettez-moi, ma Mire, d'6numerer ici les merveilles de la bont6 de Dieu a l'6gard de nos ch6tives
personnes. Les santos sont excellentes malgr6 fatigues
et veilles; trois messes tons les matins, premiere a.
cinq heures, pretres-soldats fervents comme des s6raphins; enfn, toute la Communaut6 est ?quatre heures
et demie a la chapelle.
Nous ne recevons pas signe de vie de Rethel; nos
Sceurs de Rethel sont bien inquittes, rien depuis le
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8 septembre! Mgr le Cardinal est bris6 de douleur; ii
est venu cette semaine encore passer deux heures
avec nos bless6s.
Sceur DESGARETS.
Lettre de la sacur DESGARETS, Fille de la Charitd,
a la Trks Honoree Mire MAURICE, Supirieure.
Reims, orphelinat Roederer,
en I'Octa.ve de I'lmmacudle-Conception.
i5 decembre.

MA TREs HONOREE MERE,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec zous pour jamais?
J'ai recu hier, 14, votre lettre du i3, si bonne,
compatissante et reconfortante, parce que si maternelle; nous sommes dilat6es en recevant de telles
pages, et nous oublions canons et obus, - pour un
instant, hdlas! car la rialite douloureuse se redresse
vite et enserre le coeur d'une tristesse immense, mais
toujours confiante. Une nuit d'adoration, une fete
splendide en 1'honneur de la sainte Vierge, nous out
mis 1'ame en joie; adoration dans notre oratoire,
accord6e par Son Eminence, ainsi que messe i minuit.
Le dimanche, vepres solennelles, suivies du salut et
procession, la sainte Vierge port6e par quatre soldats,
le brancard drape d'une 6charpe tricolore, puis le
cardinal, puis plus de quatre-vingts soldats chantent
avec emotion et ardeur 'Ave de Lourdes. Le cardinal
est monte en chaire et, dans une allocution toute de
cceur, ii a arrache bien des larmes en disant que
l'6charpe aux trois couleurs lui semblait 6tre la France
aux pieds de la sainte Vierge, et les soldats semblaient etre la France elle-meme portant sa Reine;
sa parole trahissait sa douleur.
* Sceur DESGARETS.
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Lettre de la scur DEMANGE, Fille d' la Chariti,
au Tres Honor, Pere VILLETTE, Supirieur geinral.
Reims, Maison de Charite de Saint-Rmmy.
Ce 27 dccembre 1914-

MoN TRts HONORt PERE,
Votre binediction, s'il vous plait !
Je veux vous dire toute ma reconnaissance pour
votre bont6 i notre 6gard. La respectable sceur Besson
nous a transmis hier soir vos encouragements, et dans
ces bonnes paroles nous avons puisA un grand r6confort. J'en ai et6 profond6ment touch6e et pinetr6e de
gratitude. Ma Scrur Besson vous dira nous avoir trouv6es heureuses de sa visite et toutes bien vaillantes
malgr6 le cent unieme jour de bombardement. Le bon
Dieu nous donne sa grace d'une facon visible. Malgre
les obus, nous nous occupons beaucoup des soldats
qui viennent a chaque instant demander quelques
services. Nous n'avons plus d'ambulance, a cause de
notre proximit6 du front. De la maison, nous entendons la fusillade, comme si elle 6tait a notre porte, et
nous avons devant nous le camp retranch6 des Allemands. Derriere nous sont les canons franqais. Par
cons6quent, mon Pere, nous sommes absolument
comme sur le champ de bataille. Au commencement,
nous avions bien un peu peur ; maintenant, nous
sommes complktement aguerries.
La pauvre ville de Reims est m&connaissable. Sur
117 ooo habitants, il en reste a peine 9ooo. Je le tiens
de quelqu'un tres comp6tent. Nos enfants travaillent
pour confectionner des v6tements ou laver le linge
des soldats. Nous leur donnons aussi quelque chose
de chaud. Parfois la maison ressemble a une caserne.
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I1 y en a qui ne sont pas assez malades pour &tre
reconnus tels par les majors, ils viennent alors conter
leurs petites miseres aux smurs, qui les soignent de
leur mieux. Voila notre vie, mon Pere; elle est belle
et je l'aime bien. Si, d'ailleurs, la guerre est un temps
de souffrance, elle est un temps de vertu a pratiquer,
et ce serait mal de s'en plaindre. Pourtant, au point
de vue g6n6ral, c'est un fleau ! et l'on ne peut s'emp6cher de demander au bon Dieu d'en delivrer notre
chbre France.
Scur DEMANGE.
Ma sceur Desgarets 6crit

& ia date du 26 janvier 1915, au

Tres Honore Pere Villette, Supdrieur general.
J'ai la consolation d'ajouter qu'il n'y a aucune
defaillance dans mes compagnes malgre le travail
excessif et le danger dans lequel nous vivons, et leur
serinit6 n'est pas alterie. Aussi l'action de graces estelle notre chant perpetuel.
Sceur DESGARETS.

Letire de la steur SAINT-PEREUSE, Fille de la Chariti,
ala TrIs Hoxoree Mere MAURICE.
Reims, to fevrier ig95.

Je sais que vous aimez vivre la vie de vos filles !
Notre h6pital auxiliaire est le refuge de bien des douleurs, puisqu'il est toujours destine aux plus grands
blesses qui arrivent directement du front.
L'6tat reste stationnaire a Reims avec quelques violentes attaques sur certains points, dans les faubourgs;
nous en 6prouvons le sanglant contre-coup : les tristes
voitures se succedent avec des brancards pleins de
sang et de boue coagules.
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Un soir, sur sept bless6s recus a la fois, trois n'ont
pu survivre a leurs horribles blessures. L'un d'eux
avait la fusee entiere d'un i5o dans l'omoplate; le
projectile avait form6 un emporte-piece entrainant,
avec des debris de vetement, la tate de l'humerus
droit, de la chair et de la poudre. II pesait a vide
75o grammes.
Cette piece a ete portee au g6ndral par les majors,
comme une triste curiositE, examinie attentivement
par le genie, et depuis, tout un d6fil6 d'officiers est
venu la voir. C'est invraisemblable.
Le pauvre enfant a survecu six jours. Nous avions
presque esp6r6 le sauver, grace A son admirable
6nergie. Son gnderal I'a fait citer a l'ordre du jour;
en tombant, il avait dit a son officier : < Mon capitaine, il vaut mieux que ce soit moi que vous... Vous
etes plus utile que moi ! ,
Son voisin avait de graves lesions abdominales et
!'estomac a nu. On en a retir6e I'crou, piece en cuivre
viss6e, qui fermait la fusee en question (yo grammes ;
a eux deux, ils s'6taient partag6 le projectile entier.
I1 n'a v6cu que quelques heures (vingt-cinq ans,
soutien de famille) !
A minuit, nous arrivait un pauvre petit dont la
cartouchiere avait 6clat6 au contact d'une balle
ennemie. 11 a falHu lui couper soixante centimetres
d'intestin 'tout jeune pere de famille, il a surv6cu
quarante-kuit heures). Puis deux amputes de vingtquatre et vingt-cinq ans; la jambe de l'un d'eux 6tait
rest6e sur le terrain (on a hesit6 a lui enlever de
suite la seconde qui ne tenait plus que par l'os. I1
avait perdu tant de sang, qu'on a jugi qu'une intervention pourrait .tre fatale. On va attendre un peu.
Un pauvre Breton auquel ii a fallu enlever l'ceil droit;
I'autre est compromis !... Un petit soldat, au cout
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perfori d'une balle de part en part, etc. Que de tristesses et d'horreurs !
Mais si le spectacle est d6solant pour les corps,
combien splendide pour les ames!
L'btat de souffrance, de privation de nos soldats a
fait germer d'adrirables vertus.
Quand nous voyons ces hommes si patients, si conrageux, si pleins d'oubli d'eux-memes, obbissants
comme des enfants, allant a la mort sur un geste de
leur chef, sans plainte ni murmure, nous en restons
confondues... II y en a qui poussent le courage jusqu'a
P'h6roisme.
L'un d'eux nous arrivait les deux mains emport6es
par un obus. Le gineral vint le voir, le decora de la
medaille militaire et lut un rapport sign6 du gineral
Joffre. Ce petit soldat, avec ses poignets ensanglantis,
grattait la terre pour d6gager son sergent enseveli
sous un monceau de d6combres. Comme on voulait
bander ses blessures, il repondit: k Pense d'abord a
ceux qui sont dessous ! » Et il se traina lui-meme au
poste de secours... II trouvait cela tout naturel !
Nous avons soigne un lieutenant d'artillerie, blesse
tres gravement par un obus (fracture du crine, du
radius, ceil perdu, plaies multiples.) A quelques jours
de la, un general de division, venant decorer un
soldat, dit au lieutenant assez rudement : a Vous
avez assez de chance, vous... Vous vous en tirez; mais
vos camarades qui ont 6t6 tuis parce que mes ordres
n'ont pas eth ex6cutes... (il s'agissait de quitter un
endroit repkre) qu'en pensez-vous? » Le lieutenant
ne r6pondit pas; le soir, il avait quarante degr6s
de temperature, et le lendemain il demandait a faire
la sainte communion. Apres son action de graces, il
dit ý ma sceur Watrelot : a Ce matin, j'ai communi6
pour le general. o (Nous avons su depuis, par son
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capitaine, que l'ordre du general ne lui avait jamais
et6 transmis !)
Un soir, deux cavaliers du 7* hussards nous arrivaient, tres grievement blesss ; ils avaient vingt et
vingt et un ans! L'un d'eux mourait le lendemain sans
avoir repris connaissance, d'une balle en plein front;
c'etait un jeune 6tudiant de Paris ; le deuxieme se
remit petit a petit de ses deux graves blessures... Ils
allaient (4 aux 6coutes ,, se faufilant a ras de terre
pendant la nuit, et selon l'usage, sans r6pondre au
c qui vive , de la sentinelle ; voyant ces deux ombres,
a cent cinquante metres; elle fit feu. Le hussard
qui a surv6cu disait simplement : < Nous avons fait
notre devoir et la sentinelle a fait le sien 1 n elle avait
&et pr6venue trop tard de la mission de ces deux
pauvres soldats.
Combien de r6cits analogues je pourrais vous faire,
ma Tres Honoree Mare; cela suffit pour vous donner
une id6e de la bravoure de nos soldats !
Nous avons eu des engag6s volontaires; 'un d'eux,
qui avait cinquante-deux ans, s'est vite remis d'une
blessure faite par une balle dans la r6gion du cceur;
il est reparti au feu, et plein de joie; c'etait un pire
de famille, il avait plusieurs enfants, dont un petit
chasseur a pied de dix-huit ans, que nous n'avons pu
arracher a la mort ! Un jeune conscrit de dix-neuf
ans, avant de rejoindre sa classe, est venu visiter
1'ambuiance; la salle d'operation semblait beaucoup
l'interesser; comme il regardait curieusement les
instruments de chirurgie, je lui exprimais le souhait
qu'on n'eit pas a s'en servir pour lui : c Ah ! ma Sceur,
un bras ou une jambe de plus ou de moins, on n'y
regarde pas de si pres, pour la patrie ! ,
Encore un petit fait. Deux de nos anciens bless6s
sont venus un jour nous dire bonjour; ils 6taient
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accompagnis d'un petit soldat de quinze ans; c'6tait
1'enfant du r6giment. Sans famille, chassi des r6gions
envahies, il errait de-ci de-la, dans la campagne ; le
colonel l'adopta, lui fit faire un uniforme complet a
sa taille (il est tout petit !) et depuis il vit au milieu
du camp, heureux comme un roi ; il parait qu'il rend
beaucoup de petits services et fait tres bien l'exercice.
Le soir, en repartant, nos deux ex-bless6s avaient
oubli6 le mot de passe; alors le petit se redressa fiere-

ment: o Moi, je le sais, et je vous ferai passer! , Nous
avons bourr6 ses poches de chocolat et de pain d'6pice.
12

ftvrier. -A

dix heures du soir, terrible fusillade,

coups de canon pricipites, par une nuit superbe, toute
remplie d'6toiles ; nos soldats ont riposte et pendant
deux heures et demie, ce fut un combat acharn6.
Jamais nous n'avions encore entendu rien de pareil;
le ciel 6tait tout embrase, c'ktaient des eclairs incessants. Tous nos gendarmes 6taient sur pied, pr&ts a
monter a cheval; dans les ambulances, on preparait
tout. Le tumulte se calma peu Apeu, et le canon seul
continua a tonner toute la nuit.
Tout se borna &beaucoup de bruit et peu de sang
vers6, heureusement, de notre c6te tout au moins; mais
nous avons eu quelques heures de poignante emotion.
Nous venons de perdre un de nos derniers amputes
des deux jambes ; il etait ag6 de vingt-trois ans ! II
est mort dans des sentiments de foi admirables, et
cependant, Dieu sait s'il tenait la vie ! II 6tait soutien
de famille, et avait quatre jeunes frrres. Moins de
deux heures avant sa mort, il r6pondait encore a la
priere en commun du soir.
A plusieurs reprises, il murmura a voix basse : c Le
bon Dieu est partout... I1 voit tout... 11 sait tout... ,
Nous sommes navrees de sa mort.
Nous avons eu des cas de gu6rison inesp6ree. Un
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6 la t&te
artilleur agi de vingt ans, horriblement brile
et aux mains ; c'itait un objet d'horreur. Pendant ses
pansements si douloureux, il disait, ou plut6t criait
tout le temps: - Ah ! mon Dieu, mon Dieu. Bonne
sainte Vierge, mais, bonne sainte Vierge ! »
13 flvrier. - Le spectacle que pr6sente la ville est
toujours lamentable; nous sommes au cent cinquante et
unieme jour du bombardement. Aucun moyen de locomotion en ville. Nous sommes toujours miraculeusement pr6serv6es ; ma Soeur dit qu'assuriment, c'est la
sainte Vierge qui nous garde, mais elle ajoute que
c'est aussi Mme Rcederer, la fondatrice de la maison,
et que c'est la r6compense de ses grandes oeuvres
accomplies dans l'ombre et le silence. La petite iglise
Sainte-Genevieve qu'elle aimait tant, et qui n'est qu'une
paroisse de faubourg, est devenuele centre de la pi6t6
r6moise en ces temps calamiteux.
Par un privilAge bien doux, Mgr le cardinal a decide
que chaque vendredi du mois, il y aurait adoration
perpetuelle, comme d6dommagement de celle qui ne
peut se faire dans les nombreuses paroisses de son
diocese qui subissent le joug ennemi. Ma Sceur est
toujours la colonne qui soutient la maison et la lumiere
qui l'6claire. Elle va 6tonnamment bien en ce moment.
Toujours lev6e a quatre heures, elle arrive toujours
la premiere a la chapelle. Que Dieu nous la garde
longtemps encore !
14 fevrier. - Le voyage de ma Soeur assistante
etant tout a. fait decide pour demain, je pense, ma
Trbs Honoree Mere, a lui confier ce long volume.
Elle est bien heureuse de vous voir ! et de pouvoir
vous redire l'amour filial de toutes vos filles de Reims.
Par ma soeur Devilder, vous aurez encore bien des
d6tails que j'ai oubli6s ou qui ne peuvent s'6crire.
Sceur SAINT-PEREUSE.

-

'99 -

Lettre de la saur DEVILDER, Fille de la Ckanti,
t la Tres Honoree Mere MAURICE.
Reims, H6pital auxiliaire 17.
2o fevrier ig95.

MA TRES HONORtE MERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais !
Au retour de mon voyage a Paris, j'ai retrouv6 notre
'chore maison toujours debout, et ma sceur Desgarets
toujours aussi vaillante et courageuse !
A l'heure oi j'arrivais a Reims, le centre de la ville
6tait arros6 d'obus. II y a eu, ce jour-li, douze a
quinze victimes, dont une femme d6capit6e, un soldat
trbs griivement blesse a la poitrine, amen6 ici pour
mourir quelques heures apres.
Hier encore, c'6tait un bombardement terrible, qui a
bien fait une vingtaine de victimes. La cathedrale a
requ un obus; a c6t6, la maison du cardinal a eu un
appartement entierement abim6. C'est vous dire, ma
Tres Honoree Mere, que la sainte Vierge nous protege toujours, Sar, d'autre part, les obus passent sur
le c6ti gauche de la maison pour aller bombarder des
troupes en cantonnement a quelques kilometres en
arriere.
En mon absence, deux de nos chers soldats avaient
expir&, celui dont je vous avais parle, qui avait
recu une balle explosive, arriv6 dans la nuit et operk
aussit6t; la plus terrible op6ration que ma Sceur
Saint-Pereuse ait jamais vue et qui avait dur6 deux
heures. A c6th de ces tristesses, j'apprenais que notre
a libre penseur n, rapidement iclairr par la lecture
de 1'mmortaliti ckhrtienne et quelques entrevues avec
un vicaire de notre paroisse, devait etre baptis6 le
Jendemain.
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C'est hier, a une heure, qu'a eu lieu la touchante
c6r6monie, sublime dans sa simplicit6. Le neophyte
avait un visage heureux et a fait sa profession de foi
avec conviction. Notre major, un vrai chr6tien, 6tait
present avec ma sceur Desgarets et deux de nos sceurs.
Ce matin, notre petit oratoire a 6te t6moin de la
solennelle premiere communion. Toute la communaute y assistait. La messe 6tait dite par le pr&tre
qui a su par ses bonnes paroles jeter la lumiTre daans
cette ame, et servie par notre major et un jeune lieutenant arrive hier soir pour subir une petite operation.
Celui-ci est president de la Jeunesse catholique dans
les Ardennes et chr6tien convaincu. Nos enfants ont
chant6 quelques pieux cantiques. Je pensais, ma Tres
Honor6e Mere, que vous auriez ktC heureuse de voir
cette fete si emouvante qui donne a Dieu une ame de
plus pour le connaitre et le servir. Nous avons toute
confiance que ce jeune homme perseverera. Il est tres
intelligent et n'a fait le premier pas que parce qu'il a
compris.
Notre travail est toujours le meme. Hier, dans la
soiree, on nous amenait sept blesses, dont six tres
gravement atteints. L'un d'eux avait expire pendant
le trajet. Quand j'ai soulev6 la couverture, j'ai Rt6
saisie d'effroi: un visage informe, couvert d'un sang
noir coagul6, de terre et de poussiere, un ceil arrach6; un Breton, mari6, pere d'un enfant. Son frere,
bless6 avec lui, m'a dit : c J'ai eu un frere blesse avec
moi, est-ce que c'est grave ? , Je lui ai repondu
( oui n sans oser lui dire qu'il 6tait mort. Nous avons
op6r6 jusqu'a onze heures et demie. Quatre de ces
pauvres soldats avaient &t6blesses dans une tranch6e
et par l'6clatement de l'obus, ensevelis sous les
madriers, deux dans une ferme oii ils etaient a l'abri;
le dernier, par les cr6neaux de la tranch&e, avait recu
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une balle qui 6tait entree par l'oreille et sortie pres
de 1'oeil, non atteint; cette blessure est tres grave
cependant, et c'est encore une vie en danger. Tous
ces pansements sont tres longs a faire, ces plaies si
fort souillies demandent de grands nettoyages, des
curettages pour retirer les petits 6clats ou debris
de vtements; nos majors sont tres consciencieux et
cherchent tous les moyens de u&rir nos pauvres
soldats.
Nous venons de voir un brave homme, arrivant de

Saint-Malo, pour voir son fils qu'il avaitsu grievement
bless6 et nous avons df lui dire que son pauvre enfant
etait mort. C'est un de ceux dont je vous ai parlk, ma
Tres Honoree Mere, qui avait eu, alors qu'il etait
sentinelle, la jambe gauche emportee, et la jambe
droite qu'il a fallu amputer trois jours apres ; ce brave
enfant qui avait recit6 des prieres toute la nuit pr6c6dant sa mort et qui disait souvent : (( Le bon Dieu est
partout ! , Le desespoir de ce pere etait affreux a voir.
Son fils, son ain6, le soutien de ses freres plus jeunes,
la consolation de la mere ! Et combien de douleurs
semblables, ma Tres Honoree Mere.
Une de nos soeurs revient de l'enterrement d'un des
n6tres. Plus de deux cents soldats etaient 1 ; au
cimetiere, le capitaine a prononc6 un discours si touchant que tous pleuraient, et il finissait par ces mots:
< Je connais lI-bas une femme, des enfants qui vont
pleurer, mais qui se diront en regardant leur clocher:
lI-haut, nous nous retrouverons. - Oui, mes amis,
pour Dieu, pour la France !... *

Ma compagne pleurait encore au rCcit de ce touchant
spectacle. Aujourd'hui, les aeros survolent; ils laissent
tomber quelques bombes, mais toujours la sainte Vierge
est avec nous. Permettez-moi,ma Tres Honor6e Mere,
de vous redire notre filiale reconnaissance, notre bonai
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volonti pour bien accomplir notre devoir present, bien
consolant, mais si triste parfois.
J'ai I'honneur d'etre, etc...
Sour DEVILDER.
11 nous reste k citer deux lettres qui relatent le plus terrible
bombardement que la ville ait subi, la nuit du a1 au 22 et la
journde du 22.
Le communique officiel s'exprimait ainsi : Le bombardement a dure une premiere fois six heures, une seconde fois
cinq heures ; mille cinq cents obus ont tc lances sur tous
les quartiers de la ville. Ce qui reste de la cathidrale a gravement souffert; ia vofte interieure, qui avait risiste jusqu'ici
a et crevye. Ce bombardemeat a fait d'assez nombreuses
victimes ; une vingtaine de maisons ont etc incendides.
Voici maintenant les details :

Lettre de la saur DESGARETS

ai la Tris Honorie Mire MAURICE.
Reims, Orphelinat Rocderer.
z4 fivrier.

MA TRtS HONOREE MERE,
La grace de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais !
Ma soeur Devilder a du ipouvanter ma Soeur assistante en lui 6crivant, au sujet de la nuit terrible du 21
au 22. Tout semblait devoir pErir; c'itait un ouragan
de bombes partant de deux forts A la fois ; elles se
croisaient et tracaient des sillons de feu dans le ciel,
tandis que la ville &tait 6clairke par les incendies, on
encompte dix-huit, et si toutes les bombes incendiaires
avaient 6clate, la ville entiere aurait ete en feu. L'arrosage d'obus a dure cinq heures sans interruption; on
a compt6 quinze obus en une minute. En traversant le
jardin, une de nos soeurs a entendu dix sifflements;
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je peux dire que de ces projectiles, t il en est tombM
mille

.

notre droite et dix mille a notre gauche n et

pas un ne nous a atteintes; ils sont arriv6s environ a
Ioo metres de nous, le bruit de leur chute, me16 au
bruit du canon, faisait un vacarme etourdissant. Pendant ce temps, nous avons salu6 mille fois la sainte
Vierge, sceurs et enfants, nous itions r6unies k la
chapelle, la frayeur donnait de la ferveur, et toutes
nous avons la certitude que la mainde la sainte Vierge
a icarti de nous le danger ; on croitcompter plus de
mille victimes.
Pendant le temps de nos supplications a la tris
sainte Vierge, nos sceurs de I'ambulance recevaient
les victimes militaires. Je laisse a ma sceur SaintPereuse de vous dire, ma Mere, tout ce qu'elle a vu
de douloureux et imouvant pendant cette nuit, terrible pour beaucoup, et pleine pour nous, des merveilles de la grice et de la protection de la sainte
Vierge et de sainte Genevieve.
Personne ne se ressent de l'extreme fatigue decette
nuit; couchles a deux heures et demie, nous 6tions
toutes a six heures a la messe. Le courage de nos
sceurs est toujours le meme. J'ai kt6 bien heureuse
pour 1'honneur de la Communaut6 et pour vous, ma
Mere, de cette parole du premier major: a Vos sceurs
sont au-dessus de tout eloge. , I repondait a ce que
je lui avais dit en riant; u Lorsque vous ne serez pas
content des soeurs, c'est moi qui suis chargee des
admonestations. »
Je voudrais n'avoir jamais que des choses consolantes a vous dire.
Veuillez, etc.
Sceur DESGARETS.
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Lettre de la sawur DEVILDER, Fille de la Charili,
4 la Tres Honorie Mire MAURICE.
MA TRES HONOREE MERE,
La grdce de Notre-Seigneur soil avec nous pour jamais!
Ma Soeur vous a 6crit la nuit terrible du 21 an
22 fevrier. Elle avait charge ma sceur Saint-Pereuse
d'en completer les details ayant trait A l'ambulance,
mais trop occupee ce matin a la salle d'operations,
elle me demande de la remplacer. Je le fais avec joie,
ma Tres Honoree Mere.
Ma Sceur vous a surement dit que nous avions 6t6
l'objet d'une preservation miraculeuse de la tres
sainte Vierge, dans cette nuit affreuse, sans prec6dent. On evalue a pres de deux mille les obus lances
sur notre pauvre ville dont quatre cents sont tombes
tout autour de nous! C'6tait un vacarme infernal : sifflements stridents, eclatements terribles, roulement de
canon sur tous les points 5 la fois, incendies de diffirents c6t6s. Le nombre d'obus qui a passe au-dessus
de nos tetes est incalculable; nous avons cru notre
dernire heure arriv6e : des eclats ont etC projetbs en
tous sens; quelle nuit!
D&s neuf heures, quelques instants apres l'eclatement de la premiere bombe, la cloche des blesses
retentissait. C'est un gendarme expirant qu'on nous
amenait; des lieutenants blesses, qui reclamaient un
pansement, un capitaine la figure a moiti6 emport~e
(plus d'yeux, plus de nez), qui r6clamait des secours
urgents. Pendant qu'on l'operait sans retard, un jeune
lieutenant d'artillerie nous 6tait amen6, pret a expirer,
porte par deux intrepides chasseurs a pied. II disait
des paroles incoherentes, reclamant du secours pour
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son colonel, son capitaine, des camarades tombes
autour de lui, et rest6s sur le terrain. Aussit6t, les
brancardiers partirent i la recherche des blesses, les
obus faisaient rage; ils durent se jeter a terre un
iombre incalculable de fois sur leur sinistre passage.
Nous n'avions pas encore passe de pareils moments.
L'operation chirurgicale du petit lieutenant n'6tait
pas encore termin6e quand on apporta son colonel.
Nous nous empressames autour de lui. II venait
d'expirer. Mais un pretre-soldat lui avait donn6
l'absolution en route.
Quelques heures plus tard, on nous apportait une
nouvelle victime, un jeune lieutenant d'artillerie tu6
sur le coup; un 6clat lui avait traverse le coeur; un
autre capitaine de l'6tat-major
blessi.

6tait tres grievement

Mais je m'arr&te, ma Tres Honorde Mere, devant
cette scene d'horreur qui n'est cependant pas sans

consolation, car tous ces vaillants etaient des chr6tiens,
nous en avons les preuves.
Parmi ces quatre victimes fauchees d'un seul coup,
les deux lieutenants 6taient pricisement ceux qui,
quelques instants auparavant, nous avaient apport6 le
gendarme expirant, et dont le premier mot avait et6 :
a Vite, un prktre! wlUs nous disaient au revoir, et
regagnaient la division oh ils retrouvaient leur colonel
et le capitaine.
Un coup de tdlephone retentit; mais un nouvel obus
coupe la communication. Ils d6cident alors de se
rendre imm6diatemeni au s';ge central du t616phone
pour avoir des nouvelles, craignant une attaque de
nuit.
Ils repassent tout i c6te de l'ambulance, au pas de
charge, et c'est alors qu'ils sont couch6s & terre par
deux nouvelles bombes. Des flaques de sang marquent
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la place de ces victimes du devoir. Nous les avons
pieusement ensevelies et alignies c6te i c6te enveloppies dans le meme drapeau.
Les obseques ont 6te simples et solennelles, dans
une petite ambulance militaire, hors la ville, dans ia
crainte de nouveaux projectiles. Mgr le cardinal a
prononc une touchante allocution et le gineral a termine par les mots suivants : ( Ces hommes 6taient des
croyants, aussi sont-ils en possession de ce qu'ils ont
cru et esper6, pres du Dieu des armies qui sera le
Dieu de la victoire! ,
Le bombardement continue toujours, et le canon
frangais r6pond avec fracas sur divers points. Nombreuses victimes en ville; la cathedrale de nouveau
atteinte, la voite effondrbe, etc., etc. Un capitaine
encore tu6 ce matin pres de nous!
Nous savons, ma Tres Honorie Mbre, que vous etes
avec nous par le coeur et la priere; il en est de mime
de vos filles de Reims par rapport a vous. Je me fais
leur interprete en me disant avec elles;
'Votre tres humble et tres obbissante fille.
Soeur DEVILDER.
Ici s'arrkte le recit des soeurs de Reims; le bombardement

n'a pas cess6; les sceurs demeurent s leur poste de ddvouement sans se laisser effrayer, elles y sont pleines de confiance
en la Providence.
Nos prieres les plus ardentes montent vers le ciel pour
elles et nous nous unissons aux sentiments qu'exprimait le
Souverain Pontife Benoit XV, lorsqu'il icrivait naguere au
cardinal Luoon : u Nous n'avous pas manqud de suivre, avec
une attention speciale, les nouvelles des graves evdnements
dont Reims, votre siege 6piscopal, a etd nagukre le thtitre.
Soyez bien persuade, notre Tres Cher Fils, de la part tres

vive que nous prenons

a la profonde douleur que vous

causent la vue de tant de maux et la pensee des consequences
funestes de la guerre, au point de vue religieux et artistique,
ainsi qu'au point de vue materiel de votre cher diocese si
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4prouve. Nous sollicitons pour les fiddles l'abondance desfaveurs et des consolations celestes si necessaires et si desiries au milieu des angoisses prisentes. )
Quittons Reims et poursuivons notre route vers les Vosges.
Nous passons non loin de Clermont-en-Argonne, dont nous
avons parlM dans notre dernier numdro et nous arrivons a
Nancy, derniere station du douloureux chemin que nous
venons de parcourir.
Lettre de la siur BEGUERIE, Fille de la Chariti,
i M. VILLETTE, Suiirieurgexiral.
Nancy, le 3 janvier

MON TRES HONORI

Votre b

x195.

PtRE,

ediction, sil vous plait!

En vous offrant l'assurance de mon plus flial et
respectueux divouement pour notre chore Communaut6, je viens vous prier de vouloir bien agrier les
voeux de votre petite famille de Nancy, bien 6prouvie
actuellement par les angoisses des temps presents!
Dernierement, nous avons &tetmoins de la protection_
visible de notre Mere ImmaculIe! Vous avez du Ie
savoir; le 26 au matin, un zeppelin lancait des bombes
qui ont fait dans notre quartier des ravages consid&rables. Nous n'avons pas 6t6 Apargnaes; les vitraux
'de la chapelle bris6s, ceux du dortoir des enfants ont
subi le m4me sort; mais, fait absolument miraculeux,
au milieu des eclats lanc6s avec une violence extraordinaire, parsemant les lits et le plancher de verres,
tuiles, morceaux de bois, les chires petites n'ont pas
eu la moindre 6gratignure. Notre maison a tremble
comme si c'eut 6t6 un tremblement de terre. II faut
vous dire, Tres HonorePere, que deux bombes 6taient
tomb6es sur une maison voisine, a 5 metres de distance. Cette maison s'est effondrie; elle 6tait vide,
les locataires itant partis de Nancy! A chaque instant
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je ne puis que faire monter vers le ciel ma reconnaissance debordante pour la protection miraculeuse dont
nous venons d'etre l'objet!
Nous riclamons le secours de vos ferventes prieres
pour votre petite fanrrlle, vous priant avec instance de
la benir.
Saeur BEGUERIE.

Donnons maintenant quelques nouvelles des maisons de
soeurs qui sont k l'arriere du front; une double idee se degage
de ces recits : la Providence veille sur les Filles de la Charite; la Providence se sert des Filles de la Charitd pour faire
du bien.
On se rappelle qu'un certain nombre de maisons devaient
Atre fermees; beaucoup de soeurs servantes avaient regu de la
pr6fecture I'extrait d'un arretW de M. le ministre de 'lntdrieur, en date du 3ojuin 1914, inser& au Journal officiel du
I• juillet, et on y lisait :
ART. 2. - Sont fermees les &coles ou classes, annex6es aux
etablissements congriganistes ci-aprbs designes, situes dans
les d6partements suivants... Nom et siege de la Congregation
A laquelle appartient l'etablissement: Filles de la Charit6 de
saint Vincent de Paul, a Paris. Lieu oih est situ6 1'tablissement...
ART. 3. - En consequence, les congregations, composant
les etablissements ci-dessus disignis, sont mises en demeure

d'avoir 1 se conformer aux dispositions des articles prec&
dents pour lei

' septembre 1915.
Le Conseillerde prefecture,
X..., delegue.

La guerre eclata, les Allemands envahirent la France et
quand vint le i" septembre 1914, MM. les conseillers de
prefecture, diligues du prdfet, ne vinrent pas s'assurer de
l'exdcution de leurs ordonnances; la guerre en avait suspendu
la realisation. Nousesperons qu'ellefera plus que lasuspendre.
L'orphelinat d'Elancourt est un de ceux qui b6n6ficibrent
de cette suspension. M. l'abb6 Bon, qui en est i; directeur, a
racont6, le vendredi 19 f6vrier 19i5, a l'assemblde g6ndrale
des bienfaiteurs, les p6ripities qui ont montri la conduite
de la Providence. Nous en detachons ces passages :
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Ainsi notre malheurenx maire, qui avait tant travaillk
A la fermeture de l'orphelinat et qui avait affirmi A
qui voulait l'entendre que toutes les soers partiraient,
se voyait oblige de sous informer lui-mýme de la
leur
mesure de justice qui maintenait les smeurs
poste de devouement.
Bien plus, a partir du i5 aoit, la prifecture aoes
accordait un secours de guerre, dont je reparlerai

tout A l'heure, quand il s'agira des finances, et notre
infortun6 maire vit passer sous ses yeux Ie mandat
-qui attestait, A notre 6gard, les bonnes dispositions

de la prefecture qu'il avait armee pr&cdemment
contre nous.
Aussi, apres nne fuite pr6cipitee au moment de
l'invasion allemande et un retour pen triomphal sitot
le danger conjurd, ce malheureux dut domner sa
demission, et par un coup de la justice de Dien, c'est
lui qui est parti et les bonnes soeaus sont resthes.
Puissent-elles rester toajowus

Qui se doutait, il y a quelques mois, lorsque nons
faisions tant de vaines demarches pour obtenir le

maintien des sceurs dans les classes, que Dien arrEterait par une si terrible guerre les projets de nos
gonvernats.
Est-il besoin de dire nos inqnui&tdes A I'approche
de I'enaemi? snrtout en apprenant l'ordre d'6vacuation
dona .b l'hospice de Pontchartrain et a 1'orphelinat
des Norbertines, alors que nous sommes situes exactement entre ces deux 6tablissements? II fallait songer
a 6vacuer aussi, mais apres avoir dipinu6 le Iplus
possible le nombre d'enfants A 6vacuer; nous fimes
une obligation aux families de reprendre momentaniment les leurs. Pres de cent cinquante partirent ainsi,
mais il nous en restait encore deux cent cinquante
ýque personne ne pouvait recueillir. La sreur supe-
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rieure s'assura d'un asile a Redon, en Bretagne, et il
fut d6cide que les soeurs y emmeneraient les orphelins a la premiere alerte donnee par la prefecture
qui avait promis de tout faire pour faciliter le depart.
Grace a Dieu, le p6ril fut conjure : vrai miracle,
disait un officier bless6 a la sceur superieure de
Rambouillet.
Les AUemands avaient, en effet, approch6 de si pres
nos parages, qu'un jour une patrouille vint me
demander si je n'avais pas vu de uhlans.
La vie a done repris son cours normal; les enfants
sont rentr6s les uns apres les autres, car les parents
sans ressources, souvent sans travail, avaient hate de
nous les rendre, et aujourd'hui leur nombre dipasse
trois cent cinquante. Ils sont instruits, comme autrefois, par les sceurs, qui ont joyeusement repris leurs
classes auxquelles, en juillet, elles croyaient bien
avoir dit un eternel adieu.
Bien plus, la prefecture nous a accordi un secours
de tant par t6te d'enfant.
Le secours a date du 15 aodt, notre fete patronale,
comme si la tres sainte Vierge avait voulu donner
un signe manifeste et presque miraculeux de sa protection maternelle. Et, coincidence non moins merveilleuse, nous avons commenc6e
toucher ce secours
le i" septembre, date exacte oit l'Orphelinat devait
etre boulevers6 par le d6part des sceurs de classe. O bonne Providence!
A Vitry-le-FranSois, la Providence s'est 6galement manifestie
d'une fagon extraordinaire. Nous en avons dit quelque
chose dans le dernier numero. Voici cette fois un expose des
oeuvres des Filles de la Charit6 dans cette ville depuis la

guerre.
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Lettre de scur CLERY, smur servante de 'hdpitalet de la
maison de chariti de Vitry-le-Franfois, a notre Tris
Honoree Mire MAURICE.
MA TRES HONOREE MERE,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Nous sommes a l'h6pital. Commencons par le Maitre,
revenu dans la maison, apres un exil de huit ans. La
chapelle avait passe, elle aussi, par les d6sastres de
-l'invasion, non pas allemande celle-l!
En dernier
lieu, cette pauvre chapelle d6pouillie, deshonorCe,
servait de magasin a farine, de d6p6t de matelas et
de boucherie... Nous y avons fait rentrer petit a petit
la propret6, la d6cence... Sur les ruines de l'autel,
nous avons dispose des tentures, des drapeaux; les
saints sont revenus a leur place, les bancs ont 6t6
extraits des greniers ou rapportis des cours, et maintenant, en pssistant aux offices que nous font si beaux
la foi et la pi&t- de nossoldats, on oublie le passe,
et on regarde l'avenir avec une confiance tranquille.
Je viens de m'interrompre pour aller assister A la
messe de sainte Barbe, patronne de l'6tablissement
depuis la fondation. La tradition avait &t6maintenue
pour la it fete de 1'estomac ,; aujourd'hui nous avons
renoui la chaine d'or qui relie le ciel a la terre par le
saint sacrifice offert pour les fondateurs. L'h6pital a
6et fond6 vers 166o par la meme famille qui nous a
6tablies a la maison de charite, a la meme 6poque...
Pour cette chapelle, nous vivons d'emprunt; il n'y
a plus rien comme linge, ornements, vases sacres, etc.
Tout a disparu. Chaque samedi, on apporte de
la paroisse ou de la maison ce qu'il faut pour le
dimanche. Si vous. connaissez une sceur qui ait
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2 ooo francs disponibles en faveur d'une bonne ceavre,
nomunez-nous a son zele, mais de vous, ma Trbs Honor6e Jer.e, je veux tenir le calice oi~ sera offert chaque
jour le saint sacrifice; je donnerai le ciboire, et Jesus
aura ainsi la mere et la fille comme premieres o bienfaitrices n. Le voulez-vous?
Nos bons soldats nous font des fetes 6difiantes;
nous voyons tous les jours se realiser les actes de foi,
de pi&te qu'on lit dans les journaux. Les communions sont fr6quentes, la priire se fait le matia et le
soir dans les salles, sans qu'on Iait imposee. Si la
sceur n'est pas lI, c'est un malade qui la dit tout haut
de lui-m~me. Avant les repas, ils demandent si " on
ne dit pas un petit quelque chose, quand on n'est
pas des bktes ,... Nous sommes 6mues jusqu'aux
larmes des incidents journaliers qui nous font voir
1'ame franqaise avec toutes ses qualitis d~velopp6es k
la rude 6cole de la guerre. Ce soir, en 1'honnenr de
sainte Barbe toujours, il y aura avant le salat, une
s6ance r6criative organisee par les artistep convalescents... chacun- y va de son petit boniment. Si ma
lettre n'est pas partie, j'y glisserai un programme.
Mais, nous nous attardons, et notre promenade
n'est pas commenc6e! 11 faut parcoarir rien qu'ici
dix-huit salles, sans compter les chambres, les coins
et les recoins oh ie m6decin-chef fourre tons les jours
des lits ou ce qui en sert. Cinq sceurs de Paris, deux
de Vitry, outre votre petite servante et la sceur de la
depense, donnent leurs soins aux nombreux bless6s et
maladesequi occupent ces salles; deux soers franciscaines, deux sceurs de Bon Secours, une soer dominicaine et quelques dames de la Croix-Rouge aident
a assurer le service. Personnel m6lange, instable, tres
divou6, admirable d'union, mais provisoire et qai ne
pent pas tarder k se d6sagr6ger...
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Sortons de la maison. Nous voici i notre maison
d'ceuvres, appelee maison paroissiale. Le dispeasaire
revoit tous les jours ses trente et quarante malades.
La cuisine est devenue une fournaise, oi deux
immenses marmites de campagne coutiennent de deux
. trois cents portions que scear Marthe
cuit et
distribue tons les jours aux pauvres et auximigres.
On en distribue autant chez nous, oi un fourneau
pareil est installi i la buanderie. On continue a
recevoir, chaque jeudi dans cette maison, les enfants
du patronage; on y tient aussi les xranioss de travail
de. dames et de jeunes filles. Nous laissons sweur
Marthe an fourneat et an cat&hisme, soear Loaiide
au dispensaire, et nous allons rue Sainte-Croix.
Dans I'ancies presbytere, qui avait 6t6 transformi
en 6cole maternelle municipale, on a tabli provisoirement les vieillards, qui, revenus de leur lamentable
voyage d'exil, ont trouv6 leur places occup6es par les
uiilitaires. La, la seaur Vincent s'ing6nie -distraire
ses vieux, ses vieilles; elle les soigne admirablement
tout en se dedoublant poar que Bos petites flles
orphelines n'en souffrent pas trop,
Nous arrivons k la maison de charitk... Pauvre mai-

son bien ddlaisse, mais qui n'en reste pas moins le
centre, le foyer. Nous y avons c61lbr6 pieusement la
fete du 27. La petite chapelle n'a pas dcsemplide la

journee; Notre-Seigneur y est resti exposC jusqu'au
saint, qui a tezminn

cette journie oh Ia priere pour la

France n'a pas etC interrompue. Saeur Marie garde
la maison, s'y occupe des enfants et recoit les nombreuses demandes qui sont faites chaque jour.
Nous sortons de nouveau pour aller an patronage
de garxons, servant actuellement d'asile aux expumlses
de 1'Argonne. Ce ne sent pas les plus idifants; ls
rentrentun pen dans la catbgorie des misCieux auaques-
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saint Vincent faisait donner deux sous en leur indiquant la porte de la ville. Mais il faut les garder,
puisque le malheur de la guerre nous les a amenes.
Chaque matin, sceur Marguerite s'en va compter ses
couvertures, - la notion du tien et du mien n'6tant
pas tres nette dans l'esprit de ces pauvres gens, puis elle retourne les servir au moment des repas, pour
emp&cher ( Vienne la ville , de se battre avec ( Vienne
le Chateau i... et sauvegarder les intirets de tous.
On a organise un petit ouvroir pour les feromes de
bonne volont6, qui veulent bien travailler. En passant,
nous leur disons un petit bonjour, a notre patronage
de jeunes filles, ohi, sous la direction d'une bonne dame
de charit6 tres d6vouee, vingt-trois font des vtements
qui leur sont distribubs au fur et a mesure des besoins.
Les enfants sont conduits chaque matin dans les
classes.
Allons A l'6cole libre des garcons : ce local nous
sert d'h6pital civil, il faut bien penser aux malades de
Vitry et mon souci est de leur m6nager l'abri et les
soins qui leur sont dus. On a pu installer une salle de
femmes, une d'hommes, une d'enfants et une petite
maternit6. C'est rempli avant d'etre pr6par6.; une des
sceurs envoy6es de Paris, ma sceur Barbot, en a la
charge.
Encore une station, ma Tres Honor6e Mere, ce sera
la dernibre... a la salle des f6tes, construite pour le
plaisir et dont la charit6 s'est servie la premiere. La
Croix-Rouge y a 6tabli les convalescents sortis de
l'h6pital; c'est beau, c'est magnifique, mais on s'y
ennuie... il n'y a qu'une seule soeur qui aide les dames
de la Croix-Rouge, soeur L6onide... et nos grands
enfants pleurent tous I'h6pital... Chaque dimaxche on
dresse un petit autel, le saint sacrifice y est c6l6br6
et la oi le diable voulait servir de chef d'orchestre, on
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entend les soldats de France chantant a pleins poumons : Nous voulons Dieu et Je suis chritien...
Notre promenade est finie, ma Tris Honor6e Mere,
dites si elle n'est pas suggestive de la n6cessit6 d'ouvrieres pour nous aider dans ce travail surhumain.
Nous nous recommandons a vos pieuses prieres
en ces jours b6nis et en vous demandant de vouloir
bien offrir a notre respectable Soeur assistante mes
sentiments les meilleurs, je vous renouvelle ceux de
filial respect et d'obbissance avec lesquels, etc.
Sceur CLERY.
Toutes les relations ressemblent un peu a celle que nous
venons de rapporter, nous ne les citerons pas, pour ne pas
fatiguer. Nous mentionnerons seulement cette particularite:
A Souppes, en Seine-et-Marne, le cure a &t6 mobilis6; les cur6s des paroisses voisines le remplacent
comme ils peuvent. Nous sommes oblig6es, crit la
sceur Berche, de remplir l'office de vicaire provisoire,
en faisant le catechisme, en chantant les vepres le
dimanche, en recitant le chapelet tous les jours en
commun et en ondoyant les petits enfants qui sont
en danger de mort.
Dans les ambulances, les sceurs sont toujours contentes de
leurs soldats :
C'est curieux, dit I'une, de voir de vieux grognards
d'adjudants (c'est le grade qui le veut) dociles et
souples comme des enfants.
De Villers-Cotterets, on ecrit :
Nous sommes heureuses au milieu de nos braves
soldats; ils sont courageux, resignes a la volont6 de
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Dien, surtout a. moment de la mort. Tons les soirs,
a 1'eglise, nous avons un beau salut chante par eux;
ils viennent en foule, officiers et simples soldats, et
c'est touchant d'entendre ces voix d'hommes; on sent
si bien qa'ils y mettent toutieur ceur. Pour Noel, nous
avons eu cent onze communions et il ne se passe pas de
semaines qu'il n'y en ait. Majors et soldatsaiment particaliureaent la cornette, pissions nous &trttoujours
de vraies filles de saint Vincent.
Une des raisons. d cette estime c'est que leur zele est discret
comme le leur recommande saint Vincent; ce qui n'emp&che
pas (au contraire) que Dieu benisse leur ministere et leur fasse
toucher du doigt le travail de la grace dans les ames.
A Courance,en Seine-et-Oise, tes oldats oat demande eux-

memes a avoir une messe de minuit; un jeune lieutenant,.
preoessear dans un lycee,. vot use semur riciter leýchapelet; it
en demande un, il se fait expliquer comment on le dit; il
demande une Vie de Notre-Seigneur :
Ma S~tur, dit-it, avant la guerre, je connaissais pea

les Filkes de la Chariti, mais je les respectais; maiatenant que je les ai vues i 1'euvre, je ne troave pas
de mots pour dire ee que je ressens pour elles.
Le pere d'un autre officier disait aux sceurs, le jour du depart
de son fils :
Ma Seur, je ne puis pas vous exprimer ici ma reconnaissance; mais j'ai une certaine influence dans mon
depaxtement; aussi, d6sormais, tout ce qu'il me sera
possible de faire pour les religieuses, je le ferai.
A Vichy, ce sont les m6mes fruits consolants. Un pauvre
homme qui blasphemait en arrivant, qui disait: tc Le bon
Dieu ne s'occupe que de ceux qui n'ont pas besoin de lui est bient6t touch& lui aussi par le devouement dont ii est
l'objet, i, se fait instruire, il est baptise

par son infirmier,.
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pritre des environs;il se mariereligieusement et il se prepare

a faire sa premiere communion.
On remarquera, dans tous ces recits que les sceurs sont loin
de meriter les reproches d'une certaine presse qui les accuse
de profiter de 'etat de depression des malades pour les
amener a se convertir. Qu'est-ce qui a determine les conversions dont nous venons de parler et beauconp d'autres? c'est
le devouement des soeurs; elles soignent les corps, elles
disentde bonnes paroles qui consolentet les prejugis tombent
et les malades soliicitent eux-memes les secours de la religion.
Nous reproduisons ici la protestation suivante qui confirme
ce que nous venons de dire et que nous empruntons ala
Croix du jeudi 8 avril 1913.
UNE BONNE REPONSE

Le Riveil socialiste de Dijon, ayant public sous le
titre t Liberte de conscience # un article diffamatoire
contre l'hbpital Saint-Joseph de Lyon, a. re<u da conseil d'administration la lettre suivante :
(

MONSIEUR,

a Le num6ro du 6 mars du Riveil socialiste contient
une denonciation contre l'h6pital Saint-Joseph de
Lyon.

a Vous pr6tendez qu.'. lasuite d'une pression exerc6e par les sours sur un bless6 en danger de mort, non
encore baptise, celui-ci aurait bt6 contraint a faire sa
premiere communion. Vous r6clamez une enquete
severe et, le cas echiant, des poursuites exemplaires.
a On vous a ob.i.
, Une enqu&te a 6t6 ordonnie. Elle a d6montr6
qu'il n'y avait pasun mot de vrai dans vos allegations.
(c II a ete fait, a l'h6pital, depuis le debut des hostilitis, une seule premiere communion. Elle a eu lieu
sur la demande formelle d'un blessh qui avait 6t6 baptis6 des le lendemain de sa naissance, et dont la vie
6tait si pen menac6e qu'il n'atait meme pas au lit et
est descendu a la chapelle pour y communier.
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a L'h6pital Saint-Joseph est un h6pital catholique.
, Ses administrateurs et les admirables Filles de
ia Charit6 de Saint-Vincent-de-Paul qui consacrent
leur vie au soin des malades sont fermement convaincus
que les croyances religieuses, apres avoir enfant6 sur
les champs de bataille tant d'actes d'h6roisme chez
nos pretres et nos soldats, sont encore, pour ceux-ci,
sur leurs lits de douleur, le plus puissant des reconforts.
- Ils pensent que, lorsque souvent toute esperance
humaine a disparu, les espoirs de l'au-dela sont la
meilleure et la plus douce des consolations.
, Nous mettons, en cons6quence, les secours religieux a la port6e de nos malades.
u Mais jamais un acte quelconque de pression n'a
&t6 exerc6. Chacun est libre de conserver ses sentiments. Je vous mets au d6fi de citer le nom d'un
malade ou d'un bless6 qui, a raison de ses opinions,
ait 6t6 soign6 avec moins de divouement et d'6gards.
II n'y a pas a chercher d'6chappatoire. Nous vous
attendons.
- Vous voudrez bien, Monsieur, en conformiti de
notre droit de r6ponse, inserer cette lettre dans votre
plus prochain num6ro.
- Le President du Conseil d'administration
de l'kdpital Saint-Josehk,

( A. PUVIS DE CHAVANNES.

>

Enfin, pour etre complets dans notre petit aperiu, disons
que plusieurs soeurs ont te6 cities a I'ordre du jour on proposdes pour la midaille d'or. Nous ne les nommerons pas
pour ne pas blesser leur modestie ; mais nous dirous qu'il se
prepare dans le ciel, pour beaucoup de soeurs, un grand
nombre de citations a l'ordre du grand jour de 1'6ternite et
aussi beaucoup de midailles pour 1'acceptation desquelles la
permission des Superieurs ne sera pas requise.
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M. NICOLAS LAUX
PRkTRE DE LA MISSION
SOUS-DIRECTEUR

DE L'ARCHICONFRERIE DE LA SAINTE-AGONIE

(1860-1914).

M. Laux naquit a Vischbach, dans le Luxembourg,
le 22 janvier 1860. Nous n'avons pas de details sur son
enfance ni sur sa jeunesse; I'interruption des relations
entre la France et le Luxembourg ne nous a pas
permis de demander des renseignements a ses parents
sur ce sujet. M. Laux fit ses humanites sous M. I'abbe
Thomas, aum6nier des orphelins, a Metz.
II entra dans la Congregation, le 6 mai 1882. Il y dveloppa des habitudes de modestic,de pitet et de d6f6rence
qui ne le quitterent jamais. II fut toute sa vie, humble,
poli, respectueux. Sans doute, il lui est arriv6 parfois
de soutenir son sentiment avec un peu de vivaciti ;
mais c'6tait lorsqu'une question de principe 6tait en
jeu et qu'il pouvaity avoir inconv6nient grave a laisser
l'interlocuteur dans son sentiment. A part ces rares
moments, oit du reste il 6tait toujours maitre de luimeme, on le trouvait plut6t timide, s'effacant et cherchant a disparaitre. Sa piet6 fut toujours profonde;
il semblerait meme qu'il apportit un peu de contention
dars ses exercices. II est vrai que cette contrainte
qu'on lisait sur son visage le suivait partout et provenait sans doute de ses souffrances. Quoi qu'il en soit,
on voyait que l'affabilit6 qui 6tait en lui 6tait la r6sultante d'actes continuels de volont6ý plut6t qu'un effet
du temp6rament. Meme dans ces derniers temps, il
avait gard6 la demarche, la tenue, le maintien d'un
bon s6minariste. 11 disait la sainte messe avec gravit6,
sans pr6cipitation, comme il convient i un bon pretre.
II fit les saints vceux en 1884.
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Apres deux annees d'6tudes a Saint-Lazare, ii fut
envoy6 h Rome pour y prendre les grades acad6miquesC'6tait la premiere ann6e qu'on appliquait cette mesure,
determinee par le desir du Souverain Pontife et de
quelques eveques, par Ia pratique des autres Communautes et par 'int6r&t g6neral de la petite Compagnie.
M. Laux avait attir6 l'attention de ses professeurs et
superieurs par son intelligence et son amour du travail ; ce qui lui merita l'honneur d'&re des premieres
pierres du nouvel difice. Dans la circonstance, le
nouvel edifice fut purement moral: nos premiers
aspirants allirent log.er i Monte-Citorio.
M. Laux requt a Rome le sous-diaconat et le diaconat
en i 887. L'annee suivante, en 1888, ii 6tait requ licencie
en theologie, a la Minerve et en droit canon, 1,'Apoilinaire, dans la maison occupie actuellement par nos
confreres. Mais sa sant6 etait menache serieusement;
en d6cembre 1888, on apprit a Parisque M. Laux avait
eu a Rome une sorte d'attaque que le m6decin avait
cru tre l'Vpilepsie et qui avait retard& son ordination
a la pr&trise. M. Laux dut cesser ses etudes, abandonner !a preparation au grade de docteur et revenir
en France. En avril 1889, le docteur Ferrand 6tait
d'avis que M. Laux ne pouvait pas prudemment, va
son infirmiti, etre ordonn6 pretre, avant dix-huit.mois
ou deux ans. Cependant, en d&cembre 1889, comme
on le trouvait dans un etat de sant6 satisfaisant, on
decida qu'il pouvait etre ordonne. L'ordination eut
lieu le 21 decembre 1889 dans 1'iglise dc Saint-Salpice
S'.,i
r<',ors plac daus notre sEminaire de NotreDatme, du-Pouy, oiu ii professa la philosophic.Sa sante
ne s'amrliorait pas et il ecrivait des lettres tristes et
,nquiktes- ( Celui dont la sante me tourmente le plts,
disait en mars i9S le saint M. Verniire, c'est le boa
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et tris bon confrere, M. Laux ; il se plaint toujours
que le travail de preparation de la classe le fatigue
outre mesure, et un de ces jours, m'exposant sa situation, il me disait qu'il serait peut-6tre bon, et cela
d'apres I'avis de son m6decin de Paris, de nous quitter
a partir de Paques et d'allerprendredurepos ; d'autre
part, en fidele enfant de saint Vincent, il ne voulait
faire aucune d6marche et il laissait celz au jugement
de ses Sup6rieurs. , M. Verniere s'offrait a faire la classe
de philosophie en plus de la morale qu'il professait
deji, tout en itant sup6rieur. Les Sup&rieurs de Paris
songirent a en.voyer M. Laux a La Teppe. M. Laux r6pondit qu'il feraittout ce qa'on voudrait. Une crise qui
lui survint juste avant de chanter la grand'messe hata
son d6part, et,ent891, ilrevint a Paris pour se reposer.
En septembre 1893, on le jugea capable d'aller a
LiUe, au s6minaire des Facult6s catholiques. II 6tait
merveillensement prepare pour lesnouvelles fonctions
qui lui 6taient confi6es. Pieux et instruit, il 6tait de
cesmissionnaires savants et humbles qui sont le tr6sor
de la Compagnie comme les bons et pieax docteurs
sont le tr6sor de l'fglise. Sous ladirection de l'excellent M. Corn, il travailla jusqu'a la fenneture de la
maison, a cette ceuvre importante.
Au d6but, ii fut &tonn6dela manikredont M. Cornu
entendait ia direction du seainaire acadmique, et il
s'en ouvrit a ses Superienrs majeurs qui ie rassurerent
et I'encouragrent ; ii emboita le pas sur les traces de
son'Suplrieux et par cette soumission il fit un bien
considerable. L'naion d'esprits, meme ordinaires, est
use force, tandis que la d&esnion d'intelligences,
ianme suptrieures, est une faiblesse.
M. Laux s'appliqua done pend1ant plus de neuf ans
a ses fonctions delicates. 11 v6cut en paix et bonne
harmoaie avec les confreres et les fr&res.
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Vers 1902, la persecution commengait a sevir contre
les directeurs des s6minaires qui appartenaient a des
congrigations religieuses. A cette ipoque, suivant la
belle expression d'un haut dignitaire du clerg6 de
Cambrai, t l'hospitalit6 et la charitA francaises 6taient
en train de devenir un mythe n. Le s6minaire acad6mique rebut les premiers coups et, le 24 decembre 1902,
nos confreres, pr6mices d'autres victimes, furent
sacrifies.
M. Massart, vicaire general de Cambrai, se fit.
l'interprete des sentiments de tous, et il d&clara que
t le cher M. Cornu, le bon M.

Laux et le pieux

M. Dillies emportaient les regrets les plus vifs du
diocese a.

Mgr Baunard, recteur de I'Universit6, a raconte que
la s6paration avait 6tý tout ce qu'on peut imaginer de
plus douloureux, de la part de cette 6lite de nos
quatre-vingt-cinq jeunes gens eccl6siastiques. II ajoute
que ce n'etait pas chose facile de tenir i Lille ce
poste fort delicat de la direction ecclesiastique d'un
s6minaire de clercs qui 6taient en m&me temps des
6tudiants de facultis.
Un autre personnage loue la g6n6rosit6 du cceur de
M. Laux et sa sage direction.
Quelques lettres d'itudiants feront ressortir ce
dernier point : M. Laux 6tait mon directeur particulier. Je suis alle lui faire mes adieux et la nousnous
sommes mis a pleurer comme des enfants. Lorequ'il
m'a donn6 sa benediction, je puis dire que les par\oles
qu'il a prononc6es ne m'ont jamais tant impressionn6,
jamais je ne leur ai vutant de signification; ce maneat
semper sonnait comme une parole d'6ternel adieu,
comme un gage que me laissait celui qui portait la
b6rndiction du ciel, pour me servir de cuirasse, quand
il ne serait plus 1i pour me prot6ger. II faut que
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j'abandonne ce sujet ; j'en dirais bien long si je voulais exposer tout ce que j'ai ressenti alors, je n'aurais
jamais cru que !e malheur efit pu me paraitre si
grand. ,
Un autre 6crit: a Comme nous les aimions ces chers
directeurs ! eux partis, nous 6tions vraiment orphelins. Le sentiment que j'eprouvais 6tait celui, moins
intense certes, mais plus raisonn6, que j'avais 6prouv6
a l'age de douze ans, quand j'avais eu le malheur de
perdre ma pauvre mere; meme vide, meme impression
d'abandon. »
Qu'on nous permette de citer encore cet extrait
d'une autre lettre : ~ Tune sais pas A quel point nous
en avons &t6 affect6s. Nous 6tions tres attach6s aux
personnes de nos directeurs qui nous comprenaient et
que nous comprenions. Ils nous etaient d6vou6s enti6rement ; ils nous faisaient un bien tres r6el, ils etaient
l'ame du s6minaire. A la maison de campagne, nous
allons mettre la photographie de M. Laux. ),
En quittant Lille, M. Laux fut place au secretariat;
ministire plus ingrat que celui qu'il remplissait 4
Lille. Ce qui lui cofta le plus, ce fut d'etre oblig6 de
s'installer dans cette grande salle d'6tude o I'lon vit
c6te a c6te et oi le travail est rendu p6nible par les
derangements frequents et les conversations inivitables. Dire que M. Laux embrassa. cette vie d'assujettissement avec enthousiasme, serait exagr6 ; il
I'accepta avec esprit de foi, c'est d6ji beaucoup ; ii
s'adonna particulierement au service du classement
des lettres, et il remplit son devoir consciencieusement.
Une autre occupation plus sacerdotale vint se greffer
sur la premiere; il commenqa d&s lors a confesser,
soit a la Maison-MWre, soit dans les maisons de sceurs
et a precher des retraites. II se devoua sans compter &
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ce ministere des ames et ii y apporta les qualites que
requiert cet art des arts. II fut pfre, it fut medecin, ii
fut docteur. 11 inspirait la confiance par son exterieur
si pieux, si digne, si religieux ; etla confiance ne faisait que s'accentuer avec le temps parce qu'il aimait
les Ames, non seulement en paroles, mais en rialite.
On le savait toujours pr&t A se divouer et ne reculant
jamais devant la fatigue d'un sejour prolongi dans le
confessionnal. De plus, comme le dit une Fille de la
Charit6 qui l'a bien connu : ( I1 avait un merveilleux
don de consolation et d'encouragement ; toutes les
souffrances I'attiraient. , Voila une parole qui semble
bien caracteriser M. Laux et nous peindre le mieux
son cceur paternel. Sans doute, il souffrait lui-meme,
et les Ames 6prouvies sont plus porties A compatir;
mais il trouvait encore ailleurs dans ses m&ditations et
le sacrifice de la messe, en particulier, la source de
cette misericorde et de cette bontk qui fait pencher
vers les Ames endolories, A 1'exemple de Notre-Seigneur, qui a vouln s'incarner pour compatir a nos
nmisres et devenir misbricordieux. I1 n'ktait pas seulement pere, consolateur des Ames, il fut aussi leur
bon Samaritain, leur mndecin. I1 y en a, en effet, qui
savent s'attendrir, mais qui n'ont aucun remede a
donner. M. Laux, au t6moignage de ceux qui se sont
adress6s a lui, v ouvrait d6licatement les Ames, pansait
les plaies les plus vives sans faire crier et pourtant
avrc la fermet6 n&cessaire pour la fuite de p6ch6 et
I'avancement dans la vertu. On ne pouvait r6isster
lorsqu'il demandait un sacrifice ou un acte de vertb
jug6 necessaire. , Une autre Fille de la Chariti
montre a i'~ruvre ce m6aecin soucieux de la sant6 et
de la gueris~c de ses clients : I1 avait le don de
faire comprendrc la valeur du sacrifice, sa necessit-~,
et, lorsqu'il s'occupait d'une Ame, il lui demandait des

actes grands et genireux, disant que tout-en croyant
faire beaucoup pour Notre-Seigneur, nous n'en ferons
jamais assez.
t I1 trouvait extraordinaire que l'on ne s'inguniit
pas sans cesse a se mortifier d'une facon ou d'une
autre ; et pour lui, ne pas suivre fiddlement et a petits
pas lamime route que notre divin Maitre 6tait presque
une folie ; car on ne peut se trouver heureux que si
vraiment on a bien souffert avec lui.
< I1 avait un grand coeur et insistait tout particulirement sur la nicessit6 d'etre indulgente envers tous.
t Ne critiquezjamais, disait-il, et pensez souv'ent qu'on
c vous jugera comme vous aurez juge les autres. »
Puis il ajoutait : - Etre Fille de la Charit6 n'est rien,
a si vous ne travaillez, a tout instant, a devenir de
( petites saintes. ,
, I1 comprenait la souffrance et savait donner aux
Ames le courage de la surmonter et de la sanctifier. Il
reprenait sevbrement, mais montrait tant de bonti que
1'on sortait toujours d'auprbs de lui plus forte et plus
amie de la souffrance. »
On voit par ces quelques extraits, que nous empruntons au Bulletin de la Sainte-Agonie, l'influence de
M. Laux comme confesseur. La Maison-Mire offre
cet avantage, pour les confesseurs des externes, qu'on
y entend toutes sortes de personnes, depuis les grands
pecheurs jusqu'aux ames les plus l6ev6es en perfection. 11 y a pen de maisons religieuses dans Paris; on
afflue a la rue de Sevres; beaucoup de personnes y
viennent demander des conseils sur leur vocation, y
chercher des guides pour tendre a la saintete; il y en
a de toutes les cat6gories; des bonnes femmes du
quartier, des employees des magasins, des jeunes
flles des lyc6es ou des icoles normales, des institutrices, des professeurs, des laiques occupant une
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situation distinguee, des sceurs, des pr&tres. On comprenid l'importance d'un pareil ministere et la n6cessite pour les confesseuis d'etre a la hauteur d'une
fonction si relev6e. M'. Laux le comprit et y apporta
tout son zile et toute sa prudence.
Aussi, lorsque en 1907, la mort de M. Desmarescaux
laissa vide la charge de directeur de la Sainte-Agonie,
personne ne s'6tonna de voir ce poste occup6 par
M. Laux.
I1 est digne de votre confiance, d6clara
H
le Tres Honor6 Pere Fiat, et il possede la mienne. n
Eloge m6rit6 et honorable venant d'une telle bouche.
C'est dans ces fonctions que M. Laux donna toute
sa valeur. 11 se r6vela tout a la fois parfait administrateur, organisateur z616, 6crivain s6rieux dans le
Bulletin dont il devenait le r6dacteur.
Administrateur, M. Laux 1'6tait par nature et par
volont6. II aimait 1'ordre en tout, et I'ordre est la base
d'une bonne administration, surtout en matibre financiere; d&s qu'il fut a la tkte de l'oeuvre, il en organisa
si bien les rouages que les comptes, au lieu de se
chiffrer chaque annee par un deficit, parvinrent bient6t
a se boucler et meme a procurer un exc6dent. On
trouvera peut-etre que cet 6 loge est de peu de prix.
Ceux qui sont passes par des administrations semblables sont a m6me d'appr6cier tout ce qu'un pareil
succes suppose d'attention presque continuelle, d'intelligence des affaires, de bon sens pratique, de clairvoyance, de fid6lit6, d'assujettissement. On appr6ciera encore plus cet eloge si l'on se rappelle que
cette diminution du d6ficit n'a nui en rien 1'&clat des
c e remonies et aux autres d6penses materielles, n&cessities par ces reunions, et si l'on considere que M. Laux
a dot6 I'ceuvre d'un certain nombre de dons appr6
ciables, parmi lesquels nous citerons des ornements.
d'autel, un calice remarquable et surtout le bel autel
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de la Sainte-Agonie a la Maison-Mire. Ce sont des
dons sans doute, mais peu savent provoquer de pareils
dons. S'il fut bon administrateur, et sur ce point
un temoignage autorisi en a 6te donn6 a la conference
qui fut faite sur ses vertus, il fut peut-&tre encore
meilleur organisateurdes reunions et des fetes. Il est
incontestable que I'ceuvre de la Sainte-Agonie presente
depuis quelques annees un d6veloppement sensible.
Je ne parle pas du grand nombre d'agr6gations nouvelles, je me base uniquement sur 1'assistance aux
reunions et particulibrement au triduum ou A la neuvaine de la Sainte-Agonie; notre chapelle a -evu en
ces derniers temps, a cette occasion, les belles assistances de nos anciennes fetes de Saint-Vincent, des
touchantes r6unions d'Enfants de Marie d'autrefois.
Tous ceux qui vivent a la Maison-Mere peuvent attester
l'impression que donnent ces solennit6s. On pouvait
constater la mime vitalit6 aux reunions de la rue
de l'Ebre; la premiere fois que j'allai, pour faire
plaisir a M. Laux, A l'une de ces petites solennit6s
qu'il multipliait, je fus 6tonn6 de la foule qui s'y
pressait. J'y revins alors pour ma consolation personnelle et j'y ai toujours trouvI le meme auditoire
recueilli et nombreux. A quoi cela tenait-il? A mon
humble avis, ce qui attirait A ces r6unions, c'6tait le
cachet particulier de simpliciti dans la predication,
de ferveur dans la priere, d'union dans les cantiques.
J'aimais a entendre ces recommandations faites par
M. Laux a la rue 4e fEbre; c'est ainsi qu'il faut parler
au peuple, me disais-je, en I'entendant. Le peuple
aime qu'on soutienne son attention, qu'on dirige son
intention, qu'on eclaire son intelligence, qu'on touche
son coeur; M. Laux avait le don precieux de ces petits
fervorini. II les faisait s&rieusement, pieusement, aima
blement. J'avoue que cela m'a touche profondement
sl
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plusieurs fois. Autre chose : M. Laux a su interesser
un certain nombre de jeunes filles a son oeuvre; elles
venaient fr6quemment a la rue de l'bre et elles ne
contribuaient pas peu a la beaut6 des fetes, - soit
par leur bonne tenue, soit par leurs chants pieusement
execut6s. Petit detail qui a son importance : J'ai
relu tous les comptes rendus des fetes de la rue de
l'Ebre; jamais le petit mot pour ses chanteuses n'est
omis; ce ne sont pas des flatteries exagerees, ce sont
quelques lignes sorties de son cceur paternel qui
n'itaient pas de nature A donner des penses de
vaniti, mais qui devaient faire grand plaisir a ces
pieuses ouvrieres de la Glacibre et qui devaient leur
faire dire : A quand la prochaine r6union!
Je viens de parler de ses comptes rendus dans le
Bulletin de 12 Sainte-Agonie, il y a lieu d'insister sur
ce point. J'avais dejai et frappe de certains articles
et de certaines m6ditations publi6es avec la signature
de M. Laux. J'ai voulu les relire pour faire cette
petite notice. Je dois dire que ces articles contrastent
avec d'autres du menie genre qu'on trouve parfois
dans des revues semblables. J'ai trouv6 dans les
articles 6crits par M. Laux de la theologie et de
l'onction. Scs meditations, sur la sainte Agonie, en
particulier, ont un cachet de reflexion personnelle qui
leur a m6rit, les 6loges des revues serieuses; on voit
qu'il les a medit6es, ruminees, v6cues pour employer
le mot a la mode. 11 est a regretter que la mort
soit venue interrompre la publication de ses m6ditations. Nous aurions eu sur toute la scene de la sainte
Agonie et aussi sur toute la Passion une serie de
r6flexions appropriies ala fin du Bulletin et propres
a nourrir veriablcnent les ames plus desireuses de
profiter 6elleinent que de sacisfaire leur curiosit6 et
leur imagination; il se degage de ces articles et midi-
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tations une impression d'union intime avec NotreSeigneur. On sent que M. Laux n'a pas &t6seulement
directeur de la Sainte-Agonie et president de ses
reunions, mais aussi qu'il a &6t un agonisant en esprit,
reproduisant dans sa vie celui qu'il 6tait charg6 de
faire connaitre : aussi pour lui imprimer une marque
de ressemblance plus grande, le bon Dieu a voulu que
la fin de sa vie ffit une espece d'agonie.
Les sacrifices n'avaient pas manque dans sa vie.
Cette pr6occupation continuelle, cette crainte d'une
attaque d'epilepsie a jet6 sur sa vie et sur sa figure
comme un voile de tristesse; meme lorsqu'il itait
aimable en r6creation, meme lorsqu'il souriait, on sentait qu'il se faisait effort et les plis contract6s de son
visage revelaient un mal interieur. II employait des
remedes destin6s a pr6venir les retours des attaques
et, comme toujours, ces remedes, qui itaient peut-tre
efficaces a un point de vue, 6taient nuisibles a un
autre.
11 souffrait done; mais il souffrait comme Jesus au
Jardin des olives. II avait toujours eu une devotion
particuliere au Fiat voluntas tua de Jesus agonisant,
et, d'aprbs le temoignage d'une de ses penitentes, la
volonte de Dieu, le fiat soumis, confiant, amoureux,
6tait sa grande recommandation. II comprenait du
resteles difficult6s dece fiat: c Pauvre nature humaine,
disait-il; comme elle se cabre en face de la souffrance
et comme nous avons besoin de la, vision de Geths6mani et du Calvaire pour nous la faire accepter. Oh!
demandez pour moi la grace de savoir accepter et
sanctifier les miennes. ,
11 souffrait done, et, depuis deux ans, il souffrait
de plus en plus. On l'envoya se reposer A Wernhout,
en 1912. II y retrouva le bon M. Dillies, qui avait &et
chasse avec lui de Lille, en 1902. Une am6lioration
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serieuse se produisit; il revint i Paris, reprit son travail avec ardeur; mais bient6t, Je mal revenait et en
1913, au mois de janvier, nous le trouvons a Cannes,
villa des Ch&nes, dans un site enchanteur; c'est la que
le Trrs Honor6 Pere Fiat, dans une de ces lettres
ddlicates, comme il salt en 6crire a ses chers enfants,
1'invite a profiter de la puret6 de Pair pour retrouver
la sante et de la beaut6 du ciel pour sanctifier son
Ame; le Tres Honor6 Pere ajoute qu'il connait cette
Ame et qu'il ne craint rien pour elle dans ce s6jour
delicieux.
Au mois d'avril 1913, I'am6lioration 6tant notable,
il songe h revenir a Paris; le Superieur general, par
une attention non moins delicate que sa pr6c6dente
lettre, lui permet d'aller a Valfleury, berceau de
l'ceuvre dont M. Laux est le sous-directeur.
M. Laux atteint 1914 au prix de grandes fatigues.
I1 est oblig6 de faire une saison dans une ville
d'eaux; rien n'y fait. On l'envoie alors a Tregastel, dans les C6te5-du-Nord. I1 y a une colonie de
vacances tenue par les sceurs de Saint-Vincent-de-Paul;
on espere que les bons soins des sceurs, le repos, 1'air
de la mer ne tarderont pas a te remettre sur pied. Le
voyage fut pinible : 23o kilometres de chemin de fer,
15 kilomitres en carriole et 15 kilom~tres en automobile. " Je ne sens plus mes reins, ecrivait M. Laux;
ou plut6t, je les sens trop depuis ce temps. n Malgre
sa ma!adie, il &critsouvent pour r6gler les affaires de
1'oeuvre et, toujours d6licat, il s'in:uikte pourle d6vou6
M. IMut qui le remplace a Paris. ( Je serais content
de vous savoir ailleurs ,, lui ecrit-il, le 7 septembre,
lorsque les Allemands s'avancent vers Paris.
S'il s'inquiete pour les autres, il a peur aussi de
gener. ( L'aumonier que je viens de remplacer eat
revenu hier soir, ecrit-il, le 9 septembre; ma pr6sence
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d<evient inutile; j'ai demand6 que faire. Ofi irai-je?
Quelle perspective qu'un nouveau voyage apris celui
d'il y a quinze jours pour venir ici! Si j'avais pu prevoir! Enfin Dieu I'a voulu, j'ai obei. , Mais ses Sup&rieurs, avertis par la soeur servante, lui recommandent
par til6gramme de rester i Tr6gastel et de se bien
soigner. Ses scrupules sont calmes, il reste done.
Mais, malgr6 tout, sa sant6 n'est pas brillante : a Mon
pauvre estomac n'est pas sage; je ne puis pas prendre
de nourriture! 6crit-il le 28 septembre. ) Un peu plus
tard, il dira : ( II y aura quatre semaines que je ne
prends presque plus aucune nourriture, et le peu que
je prends ne reste pas, je ne sais ce qui adviendra. ,
L'6tat lamentable de sa sant6 ne 1'empkche pas de
prier et de faire prier pour les fins de I'institut.
Dans la meme lettre, il recommande de faire dire des
messes pour la cessation du grand fliau de la justice
divine et pour les pauvres soldats agonisants et mourants. , Sans crainte de faire faillite, ajoute-t-il, nous
pouvons aller largement a mille francs.
(c Prions
pour la France, avait-il dit quelques jours auparavant,
c'est le moment de nous acquitter de cette obligation
de la Sainte-Agonie. n
Telles 6taient ses preoccupations et cependant le
denouement approchait pour lui. La soeur qui 6taitr
Tr6gastel 6crivait, le 8 octobre, au Tres Honor6 Pere:
c Depuis le 16 septembre, il a toujours d6clin6, ne
prenant plus rien, ni viande, ni ceufs, ni 16gumes;
puis il s'est mis A rendre les quelques cuiller6es de
potage ou de compote qui faisaient toute sa nourriture, puis le vin de Champagne.
« Nous avons attendu vainement pendant huit jours
un m6decin qu'il connaissait et que j'avais prie de
venir; un autre est enfin venu trois fois et, devant
l'inefficacite de ses remedes, lui a nettement dit de
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rentrer a Paris, consulter quelque spkcialiste, un chirurgien plut6t qu'un medecin. ,
M. Laux fut done exp6die a Paris. En annongant
son retour il 6crivait : a Vous voudrez bien prier pour
moi afin que la volont- de Dieu s'accomplisse; je fai
tant recommand6e aux autres; je vais avoir sans doute
occasion de la pratiquer moi-meme. Fiat! »
M. Laux rentra au milieu d'octobre etle 28 du m&me
mois, il s'6teignait doucement, apres avoir kdiifi ceux
qui le visitaient et le veillaient, par la ferveur avec
laquelle il baisait souvent son crucifix. 11 avait bu le
calice de la souffrance jusqu' la lie, il allait maintenant s'enivrer au torrent des voluptks divines : Si
compatimur ut el conglorificemur.
Ses funerailles, par suite de I'absence des s6minaristes et des etudiants, ne parent revitir la solenniti
qu'elles auraient pu avoir; cependant une foule nombreuse de Filles de la Chariti et de membres de
1'Archiconfrerie de la Sainte-Agonie se pressait dans
notre chapelle. Les jeunes filles de la maison de
Charit6 de Saint-Sulpice executerent les chants
iunebres avec beaucoup de pi6te. M. le chanoineLapalne, vicaire g6neral de Paris, assistait A la ceremonie funebre. La veille, il avait envoy6 la lettre suivante au Tres Honor6 Pere Villette :
" TRES HONORE MONSIEUR LE SUPERIEUR,
( Grace
votre habituelle prevenance, j'apprends,
avec une vraie peine, la perte doulotreuse et primaturie quc vous faites en la personne du cher M. Laux.
De bien grand ccur, je m'associe au deuil que vous

en ressentez si iustement et a celui de votre Congregation. En ce moment oit je poursuis de loin l'oeuvre
de d6vouemcnt personnel qu'il a faite silencieusement
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a la

chapelle de la Sainte-Agonie et au quartier de la
Glaciere, je puis t6moigner du profond sillon qu'il a
laiss6 en ce champ desh&riti du diocese de Paris.
, Ce fut seulement Pun de ses f&conds ministeres.
11 nous en laisse des traces non moins profondes ailleurs.
, Je me ferai un devoir de c6l1brer prochainement

un service particulier a son intention, Ala chapelle de
la Sainte-Agonie, au milieu des pauvres gens qu'il a
sanctifi6s.
( Mais, d&s demain matin, je dirai la sainte messe
pour le repos de son ame...
« Veuillez, etc.
t J. LAPALME,
"

Vicaire gineral ,.

Quelques jours aprIs, le vendredi 13 novembre,
M. le chanoine Lapalme r6alisait ce qu'il avait promis
dans sa lettre. Un service religieux fut c6l1br6 dans la
chapelle de la rue de l'P-bre. Le vicaire general
chanta lui-mEme la messe et il prononca I'oraison
funebre de M. Laux. II montra, dans notre regretti
confrere, I'homme de Dieu, soit en chaire oiz il prodigue ses exhortations, plusieurs annees durant, aux
ames du quartier abandonn6 de la Glaciere, soit- au
confessionnal oi il purifie et perfectionne tant d'&mes
et les amene a recevoir souvent le pain eucharistique.
Les larmes jaillirent des yeux de tous et attesterent
la v6riti de ce que disait le vicaire gen&ral.
La soeur supbrieure de la Sainte-Agonie, de la rue
de 1'Ebre, donna a son tour ce beau t6moignage du
zele tout apostolique du v6n6rb missionnaire :
( Personne ne saura jamais le bien que ce digne fils
de saint Vincent a fait, dans le quartier si pauvre et
si dblaiss6 de la Glaciere. Son ministere ici 6tait bien
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cache, mais combien f6cond! Apres avoir passe toute
une journ6e au confessionnal, le samedi et les veilles
de f&es, ce bon Pere arrivait ici a quatre heures du
soir, se remettait au confessionnal jusqu'a neuf et dix
heures et quelquefois plus, se donnant a peine le
temps de prendre son repas.
( Le dimanche matin, des l'ouverture de la chapelle,
il se remettait au confessionnal, puis pr&chait a la
messe et, le soir, au salut; tout le reste du temps, il le
passait encore a confesser, consacrant ainsi toutes ses
journees, les dimanches et les fetes, aux jeunes
ouvrieres qui ne pouvaient etre libres pendant la
semaine... n

M. Laux a compati aux souffrances de Notre-Seigneur
dans son agonie; nous prierons pour qu'il participe
bient6t aux joies de sa resurrection; il a pri6 pour la
paix de la sainte iglise militante, nous demanderons
qu'il jouisse de la paix de l'Eglise triomphante; il a
demandA la conservation de la foi, nous souhaitons
que la gloire, 6panouissement de la foi, soit maintenant son partage; il a desir6 la cessation des fl6aux,
et toutes les peines de la terre ont cess6 pour lui; que
celles du purgatoire, s'il les endure encore, lui soient
remises et que Dieu essuie ses larmes et le console. II
a implore les graces necessaires aux agonisants; il a
eu piti6 des pauvres pecheurs, des ames dipouillkes
de la grace : Beatus qui intelligit super egenum et pauperem, et Dieu l'a dilivre au jour mauvais; il lui a procure une sainte mort; nous esperons qu'il lui a donne
la vraie vie, qu'il I'a fait bienheureux. C'est notre consolation dans notre deuil.
-4-~-
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FRERE CLAUDE BARRAS
COADJUTEUR

(1832-19I5)

La Maison-Mere a fait une grande perte en la personne du bon frere Claude Barras, cuisinier i SaintLazare, depuis plus de soixante ans. Dans la conf6rence qui a 6et faite sur les vertus de ce bon frere, on
a'a pas craint d'affirmer que c'etait Ie module des
freres coadjuteurs, et cette affirmation n'a paru surprendre personne.
Le frere Claude Barras naquit, le 3o aofit 1832,
dans le diocese de Lyon, en-un village dont le nom
devait &tre symbolique de sa vie : Benissons-Dieu.
Que de fois en effet, meme en ses occupations les plus
mat&rielles, ne l'avons nous pas entendu bhnir Dieu,
louer Dieu par ces pr6faces, ces hymnes, ces gloria in
excelsis qu'il avait la d6votion de chanter a la cuisine!
A 1'imitation du Psalmiste qui conviait tous les etres
anim6s ou inanimes a benir le Seigneur, le fr&re Barras
invitait toutes les malheureuses cr6atures qui passaient
par ses mains a louer le Seigneur quand meme, et on
1'6coutait avec d'autant plus de plaisir entonner le Vere
dignum et justum est que l'on savait que le chant ne

gatait pas la sauce et ne bralait pas le r6ti.
On a racont6 I'histoire de sa vocation de diff6rentes
fagons. D'apres un temoignage tres autorise, il serait
all se confesser un jour au cur6 d'Ars, et celui-ci lui
aurait dit, a brule-pourpoint : II faut aller chez les
Lazaristes et demander & &tre frere coadjuteur. n
Notre bon jeune homme aurait &te surpris d'une
pareille parole et aurait all6gu4 qu'il ne songeait pas
& quitter le monde et qu'il ne savait pas ce que c'6tait
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que les Lazaristes. Mais le cure d'Ars aurait persiste
et c'est ainsi qu'il nous serait venu.
D'apres une autre version sa vocation serait moins
extraordinaire : Il etait domestique chez les soeurs; la
vue du missionnaire qui passait tous les trois mois
aurait eveille sa vocation; il aurait manifest6 quelques.
desirs d'entrer en communaute, les soeurs l'auraient
engage a consulter le cure d'Ars et celui-ci l'aurait
encourage.
Quoi qu'il en soit, sa vocation, extraordinaire on
ordinaire, 6tait une vocation divine ct une fois entri
dans la Congregation, il ne cessa d'y correspondre par
la fidele observation des Rggles.
On a publi6 un livre intitule : Le Miroir du frire
coadjuteur; on pourrait reprendre les chapitres de ce
livre et montrer par les exemples du frere Barras ce
que doit &tre le frere coadjuteur au vingtieme siecle.
Je vais reprendre succinctement les principales parties de ce livre et je montrerai, suivant ce qu'enseigne
le bon Rodriguez, conunent la doctrine precedente est
cenfirmi- par quelques exemples. Seulement, le bon
irere iarras n'ayant pas laisse d'ecrit, que je sache, je
ne pourrai pas, commre dans la vie du frere Alexandre
Veronne, faire de longs chapit-es; je me contenterai
de petits paragraphes; apres tout, on ne juge pas an
homme par les r6solutions qu'il a prises a l'oraison; i
ce compte-lt,
nous serious tous des saints ou a pen
prEs, on juge un homme par ses actions; le v6ritable
amocur de Dieu ne s'apprecie pas par les paroles
enflamr:nes que lon peut 6crire, il se manifeste, suivant la belle pauole de saint Vincent, par la sueur de
noi-e front.
0r, notre bn [a
fie
Barras asue; il a vraiment rempli i'c.•ce de Marthc, et il n'a pas neglige l'office de
arrie; t; ne mrri]e pas le reproche adressei
la pre-
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miere et on pourrait lui appliquer la parole de NotreSeigneur concernant la seconde.
Imitateur de Marthe, il a travaille, il a bien travaille,
il a longtemps travailik.
Nul ne peut reprocher au frere Barras cette oisiveti
toujours r6prehensible, mais surtout en quiconque a
consacre sa vie A Dieu; il n'etait pas de ceux qui en
prenuent et en laissent, qui remplissent leur office A
moiti6, qui ont toujours trente-six raisons pour se
dispenser de leur devoir principal ou des travaux
accessoires auxquels an peut avoir A se livrer dans
1'intirit de la maison.
Deja quand il 6tait jeune, chez les sceurs du Coteau,
il se dipensait sans compter, il ne minageait pas sa
peine et les sceurs le grondaient quelquefois de ce
travail excessif. A Saint-Lazare, il n'a jamais cru que
les saints vceux 6taient pour lui une raison de se
relacher et il a travaill6 avec cceur A l'office penible
de Ia cuisine. On a rapport6 que, dans les d6buts,
lorsqu'il allait A Gentilly pour le diner des jours de
congi, il s'imposait la rude fatigue de porter avec lui
les choses necessaires qui ne se trouvaient pas encore
A la maison de campagne. De plus il ne refusait pas,
apres les rudes travaux de la cuisson et du service des
plats, de se mettre A la vaisselle lorsque quelqu'un
manquait; il rappelait avec une certaine fiert6 qu'il
avait eu l'honneur de voir a ses c6tis, pour ce ministere,
un jeune diacre arriv6 d'Auvergne et qui depuis devint
Sup6rieur g6neral.
Ces travaux ne suffisaient pas k son ardeur; il aimait
encore, dans ses aprss-midi, raccommoder lui-m&me et
entretenir en bon 6tat les batteries de cuisine et meme
nos lampes; et quand on lui disait : ra n'en vaut pas la
peine; pour quelques sous on pourra faire ces raccommodages en ville; il r6pondait : c'est toujours autant
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d'epargni pour la pauvret6; du reste cela me fait travailler et, pendant le travail, le diable ne tente pas.-II
ajoutait encore pour j usti fier son m6tier de r&tameur que
le Tris Honort Pere 11tienne l'y encourageait en lui
disant que danis l'ancien Saint-Lazare, on faisait ainsi.
Ii trouvait encore moyen de fabriquer des boites ou
autres menus objets qu'il 6tait heureux de donner aux
pauvres, imitant ainsi les freres du d6sert de douce
memoire dont les nattes sont restees 16gendaires.
Le frere Barras a done travaille, it a travaille longtemps; ce n'est pas un petit 6loge de pouvoir dire que
soixante ans durant, il a fait le tour de son fourneau,
accroch6 et d4croch6 les casseroles, occis et d6pec4 la
volaille, support6 le feu du foyer; aux yeux de Dieu,
qui ne juge pas comme les hommes, qui pourra dire
la valeur et le m6rite de ces actions? Combien de sermons retentissants paraitront moins que rien compares
A ces travaux que le monde m6prise!
Soixante ans de ces travaux-li, c'est meritoire parce
que c'est pinible. Saint Vincent disait a un frere cuisinier de son temps : a Vous pratiquez la patience en
faisant toujours le mrme office et un office tel que le
v6tre oh i'on n'a jamais fait et oi l'on a affaire a tout
le monde. Il est vrai que vous honorez la Providence
divine qui pourvoit aux besoins de toutes les cr6atures; mais comme elle ne les contente pas toutes,
ainsi ne pouvez vous pas si bien faire que vous n'ayez
a supporter quelque contradiction. , Le frere Barras
eprouva les memes difficult6s, il rencontra les m&mes
obstacles et il en ressentit du d4gott de son office et
mnme de sa vocation; mais ce n'6tait qu'une tentation;
il 1'exposa a son Sup6rieur, le digne P. Itienne, et
celui-ci le rassura, 1'encouragea. <Vous ne d6pendez
pas de tel ou tel, ii
dit-il, vous n'avez pas a tenir
compte de leurs observations; faites comme je vous
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ai dit; agissez d'apres les remarques de ceux qui sont
vos sup&rieurs et puis ne vous inquietez pas de ce que
peuvent dire les autres. ) Notre bon frere done, sous
la reserve de l'obiissance, fit a sa t&te, comme le meunier de la fable et il fit bien.
II fit bien, c'est un troisieme caract&re de son travail;
il a eu !'intelligence de son metier et cependant ii
s'6tait form6 tout seul, puisque son pere et sa mere
etaient tisserands et puisque, a peine entr6 a SaintLazare, il fut aussit6t cr66 cuisinier et devint bient6t
maitre-queux. Malgr6 ce defaut d'6ducation professionnelle, d'apprenti il devint rapidement bon ouvrier,
je dirai meme excellent ouvrier. On a rappel a la
conf6rence que dans les grandes circonstances, aux
diners qui se donnaient autrefois aux grandes f&tes et
oi'se trouvaient des ministres, des nonces et des cardinaux, il faisait honneur A la maison. Un ven6rable assistant qui 6tait a Saint-Lazare en 1870-1871 a
certifi6 que les diners du siege, bien que composes de
viande de cheval et autres choses qui ne paraissent
guere en temps de paix, etaient cependant excellents,
et que le frere Barras, par son habilet6, donnait l'illusion et la r6alit6 des repas traditionnels, pr6vus par le
Coutumier, lequel ne prevoit pas la guerre. Aussi la
reputation de notre bon frere s'6tendit au dehors de
l'enceinte de la Maison-Mre, et lorsque les maisons de
la Compagnie avaient besoin d'un bon cuisinier,,pour
assurer le succes d'une retraite, par exemple, c'etait lui
qu'on appelait; Cambrai, Tours, ivreux, Soissons et
d'autres villes le virent successivement cooperer efficacement aux succes des retraites pastorales.
En dehors de ces grands jours, A c6te des plats particuliers qu'il savait preparer pour les besoins de ceux
qui ont un r6gime A part, il avait ce qu'il appelait, non
sans une pointe de malice, sa petite m6thode. Ce mot
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est celebre chez nous; ii rappelle la nourriture substantielle et simple que les missionnaires, cuisinierscelestes,
donnent aux ames affamees; saint Vincent ne veut pas
que nous usions de locutions molies et affectees ni que
nous portions dans la chaire de v6rit6 des conceptions
curieuses et trop recherch6es, il veut que nous prechions des discours simples et nourrissants. Ainsi faisalt notre bon frere Barras; point de plats trop 6pices
qui ne conviennent pas aux communautis, lui avait dit
le Superieur general; point de hors-d'oeuvre, qui ne
sont utiles qu'aux estomacs paresseux, point de boursouture ni de frelat6; mais le petit ordinaire, le plat
du jour qui revenait sinon absolument, au moins assez
fidelement chaque jour de la semaine, le platqui nourrit
sans flatter la gourmandise, en un mot la petite
m&thode.
*
Le frere Barras 6tait encore un vrai cuisinier de
communaut6 a un autre point de vue. Saint Vincent
disait que (( les fautes les plus ordinaires des commanautes, ainsi qu'il I'avait reconnu par quelques visites
qu il avait faites en des maisons religieuses, c'6tait le
degat du bier. de la maison qui est cependant le bien
de Dieu, le bien des pauvres ,.Le frere Barras "tiit
pen6tre de ces pensees surnaturelles et il travaillait
avec 6 conomie, il ne laissait rien perdre, il ne gaspillait ren; il disait quelquefois : v je pourrais certainement donner beaucoup mieux; mais alors il faudrait
dCpenser davantage. , A la sceur charg6e des achats,
avast soin de dire que si telle viande ou tels l1gumes
cu'il deraaudait Ctaient a un prix trop 6leve, il fajiait
bien sesarder d'en faire l'acquisition; lui-meme,
par
esprit d'6conoaie aatant que par mortification, maneait souvent les testes, les debris.
lReccnnaissons do nc que no' re frere Barras atravailli
u-aucoup., long'-trnps, avec intelligence et Bconomie..
'I
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S'il travaillait, il voulait que les autres en fissent.
autant. II etait un peu comme Marthe qui ne comprenait pas Ja sainte oisivet6 de sa sceur Marie, et quand
il trouvait que I'on ne travaillait pas assez, il interpellait les gens et 1'on dit meme qu'un jour, il secoua
fortement un frere moins actif et le mit hors de la
cuisine sans autre forme de procks. II 6tait done vif,
impatient ; avouons-le, puisque nous n'ecrivons pas
un pan6gyrique mais une biographie. Dans sa jeunesse, il lui 6tait arriv6 de bousculer ainsi quelques
sangsues que sa mere lui avait appliquees et de les
envoyer sucer autre chose que son sang ; il 6tait done
vif ; mais il se maitrisait ; mais il demandait pardon
des saillies qui lui 6chappaient ; mais il ne gardait
pas.rancune ; mais il oubliait imm6diatement les sujets
de m6contentement.
Avait-il recu quelque humiliation ? II baissait la tete
et il disait : t II n'y a que ga qui serve. »
Veritable imitateur de la bonne Marthe qui etait un
peu empress6e, mais point du tout rancuniere, ni
jalouse de la pr6efrence que Jesus semblait manifester
pour Marie, il n'avait comme elle qu'un d6sir, bien
servir Jesus-Christ dans la personne de ses missionnaires, et ceux-ci, depuis les Sup6rieurs g6n6raux,
jusqu'aux simples confrbres qui, de passage a la
Maison-Mýre, ne manquaient pas d'aller lui faire une
de ces visites qui lui 6taient si agrbables, tous I'estimaient et 1'aimaient. Qu'on me permette de rapporter
un fait personnel qui montrera le d6vcuement et la
d6licatesse de notre bon frere : Lorsqueje fus nomm6
directeur des etudiants, le frere Barras me dit: 4Vous
voil directeur comme le P. Chinchon et le P. Alauzet.
Vous allez bient6t tomber sous ma juridiction particulibre; car c'est un office assujettissant qui rend
vite malade ; vous aurez besoin de petits plats comme
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vos pr6d6cesseurs ; ne craignez pas, je vous soignerai
bien. » Ce jour-la, le frere Barras ne fut pas prophete,
mais on voit son attention, son bon coeur. II avait la
m6me sollicitude pour les pauvres, les chers pauvres
qui venaient an 93 ; au d6but, on ne leur donnait que
de la soupe; il demanda la permission de la rendre
plus 6paisse en y ajoutant des 16gumes ; plus tard, il
jugea que c'6tait encore insuffisantet il obtint d'augmenter le menu par un pat6 de sa composition.
11 fut done devou6 pour les autres, serviable,
empress6, attentif aux besoins du prochain; il n'y a
qu'une personne pour laquelle il manqua de charit6 et
qu'il nigligea presque totalement, c'etait lui-meme;
j'ai dit d6jA comment il s'accommodait des restes de
la Communaute; il ne montrait pas beaucoup d'empressement pour se soigner, il ne voulut jamais prendre
de dentier parce qu'il estimait que c'etait trop cher ;
il ne prenait pas toujours les adoucissements qui lui
6taient prescrits, meme par ses Superieurs, et pour
qu'on ne fit pas scandalis6 de sa manibre d'agir, il
rappelait qu'un des plus v6nrables directeurs de
Saint-Lazare avait refuse, une fois, de prendre de la
viande le vendredi, bien que le m6decin I'efit prescrit,
sous pr6texte que sa conscience s'y opposait; le fait
6tait-il exact ? Nous ne saurions le dire ; toujours estil que notre bon frere 6 tait heureux de cet exemple et
de ces paroles r6pr6hensibies pour se rassurer luimeme et il disait gravement dans ces circonstances:
a La th6ologie permet d'agir comme je fais. n C'est
par le m6me raisonnement qu'etant invit6 kse reposer,
il lui arrivait parfois de ne pas le faire et d'aller a la
sainte messe en disant : il faut se sanctifier. II avait
tort 6videmment ; mais il n'y a que les saintes ames
qui se trompent de cette fa;on.
Je viens de rapporter une de ses paroles, qui nous
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montre dans le frere Barras un autre point de vue:
il faut se sanctifier. Jusqu'ici nous avons consider6
Marthe, la vie active, voyons maintenant Marie, la vie
contemplative.
II aimait a rappeler que ses deux soeurs avaient et&
pour lui des modeles admirables de piete ; I'une surtout exerca sur lui une influence durable par le souvenir qu'ii conservait. de ses nuits passees en prikre
et de ses jeines rigoureux. Singuliere puissance de
1'exemple ! II suffit quelquefois d'avoir &t6 temoin
d'un acte de vertu pour se sentir enflammi
toute sa
vie d'une sainte emulation.
Le frere Barras a pri6 comme un saint. II fut toujours fidele a tous les exercices de piet6 de communaut6 et il les fit bien. II suffisait de le voir a la tribune, quand il faisait sa visite au srint Sacrement,
pour etre persuade qu'il se tenait 1, comme Marie
aux pieds de Jesus ; quelle posture humble, attentive,.
recueillie ! II 6coutait Jesus et il lui parlait.
A la cuisine, les frires qui l'ont connu ont affirme
qu'il ne manquait jamais le Deus in adjutorium, qu'il
recourait souvent a d'autres oraisons jaculatoires ferventes ; j'ai d6ja dit comment il chantait friquemment
toutes sortes d'hymnes. II n'oubliait jamais de r6citer
le chapelet en commun, et un frere assure avoir 6te
grandement idifii de le voir souvent baiser la terre,
a la cuisine, -lorsqu'il croyait n'6tre pas aperqu, ou
baiser anioureusement le crucifix accroch6 au mur de
la boucherie. Il tenait, en particulier, a ce que les
jeunes freres, postulants ou seminaristes, assistassent
fidelement aux exercices qui leur sont propres.
Chacun sait que les freres coadjuteurs n'ont point
de recreation a proprement parler, parce que, comme
le dit saint Vincent, les freres etant employes a des
offices qui, de soi, ne requibrent pas d'application
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d'esprit, n'ont pas besoin comme les prktres et les
clercs de se relacher un pen. Notre saint frere Barras
a etC fidele a ce point de regle ; il passait le temps
qui suivait les repas a la chapelle; il y faisait tous les
jours son chemin de croix et il restait en adoration
devant Notre-Seigneur. A cette divotion pour Ia Passion et 1'Eucharistie, il joignait un tendre amour pour
la trts sainte Vierge ; on assure qu'il r6citait souvent
I'office de l'Immaculie-Conception, et Fun des chants
qui revenait le plus souvent dans son repertoire 6tait
un Te Mariam laudamusqui, aut6moignage des frires,
6tait vraiment saisissant, soit par la musique du cantique, soit par la maniere dont il l'ex6cutait.
II faisait encore fidelement a la cuisine les mois de
la Sainte-Enfance, de Saint-Joseph, etc...
Ainsi v6cut notre bon frere jusqu'a l'Age de quatrevingt-trois ans. On c6lebra solennellement, comme il
convenait, sa cinquantaine et sa soixantaine de vocation. La cuisine fut enguirlandee, les soeurs se chargerent ces jours-la du repas de la Communaut6. Le
Tres Honor6 Pere Fiat, a cette occasion, lui remit une
somme d'argent pour faire un petit voyage: le bon
frere accepta la somme avec confusion et reconnaissance, et, au lieu de l'employer pour lui-meme, il
demanda la permission de s'en servir pour faire dire
des messes, afin que plusieurs ames du purgatoire
fassent le voyage si agreable de leur lieu de souffrances
et de tinebres au lieu *du rafraichissement et de
la
lumiere.
II continuait toujours son travail, mais on voyait
qu'il
s'affaiblissait. II avait demand6 h Dieu de mourir
au
plus vite, afin de n'etre pasembarrassant. I1 fut exauc6.
II ne cessa son travail que quelques jours avant
sa
mort qui arriva le 7 mars.
On dit qu'une bonne personne ayant appris la nou-
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velle de son d6ces fit briler un cierge en son honneur,
pour obtenir une grace par son intercession.
Quoi qu'il en soit, inclinons-nous avec respect et
reconnaissance devant la tombe de ce bon frere, prions
pour lui et efforcons-nous de reproduire dans notre
vie la double legon qu'il nous donne, travail et priere,
vivons comme Marthe et Marie.

SIX MOIS DE MISSIONS EN TUNISIE
M. Durand, missionnaire de la maison

de Toursainte

(Marseille), nous envoie le rcit des missions qu'il a prechies
en Tunisie, avec M. Pages, Sup6rieur de la nouvelle maison
de Tunis.
Le dimanche i octobre 1914, au quai de la Joliette,
je m'embarquais sur le Duc 'Aumale.
J'allais a Tunis, sur I'invitation pressante du superieur de notre nouvelle maison de la R6gence et avec
I'autorisation pr6alable des autorites de Paris et de
Toursainte. (La guerre, en arretant les grands travaux
des missions en France, m'avait rendu la libert6
d'action.) Comment aurais-je pu resister a I'appel de
M. Pages, mon ancien condisciple de Saint-Lazare? Je
1'avais vu, trois mois auparavant, quelque peu ebranl6
dans sa sante, et je le savais ouvrier abandonn6 seul,
au milieu d'une moisson abondante. (Et puis le souvenir de saint Vincent, esclave en Barbarie me revenait a la memoire et m'obs6dait.) S'il m'en costait de
quitter Marseille et de me s6parer momentanement
des aimables confreres et collaborateurs que Dieu m'y
a donnes dans le travail des missions, je partis cependant, le coeur 16ger, heureux a la fois de rendre service et de connaltre la Tunisie. Notre-Dame-de-la-
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Garde me sourit au passage et je lui demandai de
m'accompagner sur la terre d'Afrique pour y benir
mes predications jusqu'au jour peu eloign6 oi elle me
ramenerait i Toursainte, apres avoir conquis quelques
ames i J6sus-Christ.
Le temps etait splendide, la mer d'un calme presque
ideal, la travers6e fut heureuse.
Le surlendemain, 13 octobre, je debarquais B Tunis,
plus vite qu'on ne l'attendait, ce qui m'obligea a me
rendre seul a la r6sidence. Je trouvai la M. Pages,
superieur, a peine rassur6 sur l'arriv6e du confrere si
longtemps attendu, et M. Dardans 6tabli ange gardien
de la maison qu'il 6difie par son esprit de foi et sa
patience dans les souffrances. La nouvelle mission est
toute recente. C'est i la bienveillance de Mgr Combes,
archeveque de Carthage et d'Alger, primat d'Afrique,que les fils de saint Vincent doivent d'avoir 6t6
charg6s de toutes les missions de la R6gence. Ce
n'est que le 8 d6cembre 1913 qu'ils en prirent officiellement possession. La villa Saint-Vincent est bien
situee, pres des remparts, sur les hauteurs de la ville,
pres de la ligne des tramways. Deux grandes chambres,
un parloir, une cuisine, une salle a manger, une terrasse, tout a c6t et s6parne une petite chapelle, entre
les deux un minuscule jardin a fleurs, voilU la maison.
Le parloir me fut assign6 pour chambre, et je ne risquais pas de m'y perdre : il y a juste la place pour les
choses indispensables. C'est suffisant pour qui ne s'y
arrete qu'en passant, entre deux missions, et au surplus, on y vit dans l'esperance fond6e d'un premier
6tage qui donnera a la villa Saint-Vincent la r6alit 6
d'une belle et agr6able maison.
Ayant quelques jours devant moi, avant de commencer ia grande mission de Sainte-Croix, j'en profitai
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pour visiter la ville. Tunis, qui remonte aux premiers
si&cles comme d6pendance de Carthage, est aujourd'hui une grosse ville de 250ooo habitants, dont
50ooo israelites et 6oooo Europ6ens. Elle comprend
deux villes juxtaposees et bien diff6rentes - la ville
arabe et la ville europ6enne. Celle-ci est hors des
remparts et confine le port. Elle renferme d6ja toutes
les somptuosit6s des grandes cit6s modernes : monuments, larges rues, grands h6tels, squares, avenues,
place centrale oi se dresse la statue de Jules Ferry
dont l'intervention vigoureuse nous valut le protectorat
de la Tunisie. Celle-li, enferm6e dans de vieux remparts, se signale tres fortement A mon attention par
ses constructions blanches, ses maisons aux fen6tres
grill6es et aux portes orn6es d'arabesques r6gulieres,
les hautes coupoles de ses mosqubes oh nul infidle
n'eut jamais acces, ses minarets du haut desquels les
muezzins convient chaque soir les croyants a la priere,
ses rues 6troites et tortueuses oh grouille une pppulation a l'aspect 6trange et multicolore. Je regarde,
ebahi, ces cafes maures, aux larges banquettes sur lesquelles s'assoient, a l'orientale, les nombreux et
flegmatiques consommateurs de caf6, seule boisson
admise par les fils du prophete; cette femme, tout de
blanc vetue, mais avec un 6pais voile noir sur la face et ne laissant voir que les yeux; cette echoppe de barbier, oi 1'Arabe, d'une main habile, rase la presque
totalit6 de la tete de son client, a qui il ne laisse sur
le sommet que la natte indispensable a son enlevement
au paradis d'Allah par la main de Mahomet.
Ce qui me plait plus encore, ce sont les soucks, ou
march6s arabes, boutiques etroites et sombres, ouvertes
directement sur la ruelle, le long desquelles elles
s'alignent pour se terminer souvent . des impasses,
enchev6trees et groupies par corporations et d'une
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architecture primitive et 6trange. Chaque industrie a
son souck : souck des parfums, des tapis, des selleries,
de la bijouterie. Le beau temps des corporations
existe toujours ici, avec des regles immuables et des
prerogatives qui vont jusqu'a localiser h6r6ditairement
dans certaines families la tradition de la forme et des
proc6d6s. Aussi les greves sont inconnues et les
affaires ne s'en portent pas plus mal. Isol6 au milieu
de tous ces burnous, turbans, chichias, voiles de toute
couleur, je m'imagine habiter un monde nouveau ou
rien ne ressemble au n6tre, ni le costume, ni les mceurs,
ni la langue, ni les id6es, monde archaique et en
dehors de la civilisation moderne a laquelle il semble
toujours r6fractaire.
Mon tour de ville m'avait donne l'envie de connaitre les environs : La Goulette, Carthage, le Bardo,
le Belv6dere. Je ne resistai pas longtemps.
La Goulette, est l'ancien port de Tunis, plac6 a
l'entree de la passe ou goulet qui fait communiquer la
mer avec le lac, et oiu accostaient autrefois les paquebots. Saint Vincent dut y debarquer, et vraisemblablement le batiment sombre du bagne & demi ruin6,
qu'on trouve a quelques pas de la, rebut la visite
forc6e du saint. L'ancienne ville est mal bAtie, mais
la nouvelle renferne de coquettes villas parmi la verdure et les fleurs. Un large canal de I• kilometres,
creus6 dans le lac, permet aux navires de tout tonnage
d'aborder jusqu'd Tunis meme.
Non loin de La Goulette est la c6e6bre Carthage.
Quel d6senchantement a premiere vue! D'une cit6 qui
compta jusqu'a 4o00oo habitants au troisieme sikcle,
qui s'illustra pendant tant de siecles par son commerce
et sa longue lutte avec Rome, il ne reste plus que le
souvenir et le lieu qu'elle occupa. Ses mines n'ont
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meme pas 6t6 respecteis, et c'est en partie avec les
pierres de ses monuments fameux que les Arabes
bitirent la cit6 de Tunis. Au sommet de la colline oii
6tait I'acropole, Louis-Philippe, en 1841, fit Ariger
une chapelle a Saint-Louis, en souvenir de la mort du
saint roi, survenue a Carthage mime. Le cardinal
Lavigerie y a 6lev6 dans la meme pens6e et sur l'emplacement du temple de la Concorde une belle cath&drale que remplit, aux grandes solennites, 1'6lite des
families tunisiennes. Pres de Il est le grand s6minaire
des Peres Blancs, avec son magnifique cloitre, sa belle
salle des croisades, et surtout son c6lIbre mus6e
Lavigerie. Le pere Delattre y a r6uni, avec un art et
une patience admirables, tout ce que le sol de Carthage
contenait d'objets religieux et profanes. C'est toute
une histoire du pass6 que le savant missionnaire fait
revivre et explique au touriste avec une competence
et une amabilit6 parfaites.
A Carthage, on est toujours sfr d'etre bien requ,
qu'on y vienne pour 6tudier des ruines, visiter les
villas qu'y s'y 6elvent lentement ou s'y edifier dans la
retraite.
Je laisse done l'illustre colline a regret et en me
promettant de la revoir.
La promenade du lendemain devait m'amener a
3 kilometres de Tunis dans les terres, au Bardo. Le
Bardo est un groupement de constructions de dates
diverses en forme de chiteau fort- II constituait le
palais du Bey, a I'6poque de la conquete francaise,
en 1881. Aujourd'hui, le palais apparait sans mur
d'enceinte au milieu, d'un jardin bien entretenu et
autour duquel s'6lvent la caserne, la prison, I'ancien
harem transforme en mus6e et diverses d6pendances.
Ce qui attire ici, c'est le mus6e. II posstde de nombreux restes de l'epoque carthaginoise, surtout de-
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superbes statues romaines et de magnfiques mosaiques
chr6tiennes et paiennes. La plus grande mosaique y
rev6t le sol du salon d'honneur et ne mesure pas
moins de 140 metres carres. Elle fut trouv6e a Sousse
par des officiers frangais. Aux collections d6ja trbs
riches est venu s'ajouter le produit des fouilles exicut6es h Madhia, port de mer, au sud de Sousse. A
35 mitres de profondeur, on trouva le chargement
d'un navire grec presque intact et il fut ramen6 i la
surface apres deux mille ans de s6jour au fond de la
mer. A 3oo metres du Bardo se trouve le Kassaz-Said ou
fut sign le trait6 d'occupation par le bey de Tunis
et le g6neral Br6ard. Au retour, je contemplai erpassant les vestiges d'un ancien aqueduc romain dont les
hauts piliers en maqonnerie surmont6s de nombreuses
arcades sont impressionnants au milieu dune vaste
plaine. L'eau arrivait ainsi abondante a Carthage par
un long et tortueux chemin.
Une derniere promenade me procura la joie de voir
le Belvedere, parc magnifique, sur une colline elev&e
d'oi l'on a un tres beau panorama sur la ville et ses
environs. Le Belv6dere est orn6 de superbes plantations et on y remarque de nombreux palmiers et des
plantes exotiques de toutes sortes a la v6getation
splendide. Pres de 1l, sur un point culminant, admirablement choisi, s'6levera bient6t Notre-Dame de
Tunis, le nouveau et grandiose sanctuaire, dont
Mgr Combes vient de poser la premiere pierre, le
8 d6cembre dernier.
C'est au milieu de ces impressions douces et instructives que le temps des loisirs, prenait fin. La mission de Sainte-Croix me reservait d'autres 6motions.
T"uis possede quatre grandes paroisses. SainteCroix est la plus ancienne sinon la plus populeuse
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(quinze mille habitants). Franqais, Italiens, Maltais en
forment les divers appoints, dans des proportions
sensiblement egales, et de li venait la difficult6 du
travail. Precher exclusivement en notre langue, c'etait
abandonner tout 1'6lment italien, tres important ici
comme du reste dans toute la Regence. Les Maltais,
dans les classes ilevees, vont i nos ecoles et la connaissance de leur idiome, bien que trbs utile au
confessionnal, n'est pas indispensable en chaire.
Nous nous rendimes compte sans peine de la situation
et decision fut prise de hasarder nos predications du
matin dans la langue de Dante. Bien nous en prit, car
cela nous valut pour toute la mission, a la messe de
six heures, un nombreux et pieux auditoire. M. Pages
n'6tait pas a son coup d'essai dans les missions de la
Tunisie. Depuis son installation, il avait donn6 diff&rents travaux apostoliques parfaitement r6ussis, et oil
son Ame de flamme et son cceur d'ap6tre s'6tait deji
fait heureusement apprecier. Pour moi, j'en itais a
mon premier travail, et si l'ceuvre avait 1'attrait de la
nouveaut6, elle avait aussi les incertitudes de l'inconnu.
Nous etions d'ailleurs dans une grande ville; notre
genre simple et populaire serait-il agree? II est vrai,
rien ne nous empeche de donner des missions proprement dites, m&me dans les grands centres de nos cites.
Au temps de saint Vincent, plusieurs villes 6piscopales furent 6vang6lis6es par ses ils. Le saint y mettait pour seules conditions la demande des 6veques
et la simplicit6 ordinaire de la pr6dication : t Nous
prenons notre bien oh il se trouve ,, ajoutait-il, et certes,
a Sainte-Croix, nous 6tions bien chez nous avec des
ames A 6clairer et A gagner a Jesus-Christ. Au surplus,
la pens6e de saint Vincent 6tait bien de nature A nous
soutenir. Les principaux bagnes oii 6taient d6tenus
les esclaves se trouvent sur la paroisse meme. L'ancien
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esclave ne pourrait que binir ses enfants travaiilant
a liberer les Ames.
La mission s'ouvrit le dimanche 18 novembre. A
toutes les messes, nous invitames le peuple, en langues
francaise et italienne, a venir aux exercices, et le soir
m&me eut lieu le premier grand sermon. Il y eut foule:
c'6tait de bon augure; I'assistance devait nous rester
fidile et empressee jusqu'a la fin. A certains jours,
elle d6borda dans la sacristie et la cour d'entr&e, et
on dut avoir recours ides dispositions toutes spiciales
pour augmenter le nombre des places. Quand Dieu s'y
met, il fait bicn les choses, et si la mission dans Tunis
6tait difficile, il faut reconnaitre pourtant que la
benddiction divine descendit visiblement sur ce bon
peuple. Ce qui impressionna le plus, ce furent, sans
conteste, les grandes ceremonies en usage dans ces
occasions. II semble qu'en ce pays, oiI le soleil est si
ardent, les Ames sont plus sensibles et vibrent facilement aux moindres 6motions des sens.
Le premier samedi eut lieu la consicration de la
paroisse a la sainte Vierge. Un gracieux piddestal de
fieurs et de lumiire fut 6rige enk l'honneur de 1'Immaculee, dont la statue dominait au-dessus du maitreautel. Marie semblait dire : Venez a moi et je vous
benirai. Au fait, la paroisse repondit bien a notre
attente; il fut facile a M. Pages de chanter un hymne
a a Mre de Dieu, reine des anges et des hommes,
dont la puissance et la bont6 nous invitent a nous
jeter dans ses bras. En termes vibrants, il consacra a
la Vierge les diverses categories des habitants de la
paroisse, enfants, jeunes gens, peres et meres, vieillards et lui demanda de faire fructifier le travail du
clerg6 et des missionnaires. La cir6monie fut tris
recueillie et ouvrit les ames a la grace.
Le lendemain eut lieu la tfte des en/ants. Durant
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huit jours et deux fois par jour, nous les avions r6unis
pour les instruire, les faire prier et chanter, les pr6parer a gagner leur mission. Notre auditoire allait
toujours croissant, preuve evidente qu'ils prenaient
intre~t a nous voir et a nous entendre. Mais d'oi sortaient-ils? Bon nombre pr6sentaient des visages
inconnus -aux freres et aux pretres qui s'emploient a
faire le catechisme. C'est que dans les grosses
paroisses, il est difficile de tenir a jour les listes
d'enfants propres a recevoir 1'instruction religieuse.
Au matin, quatre cent cinquante enfants firent la
communion, et le soir ils 6taient un millier, entass6s
sur les bancs, emplissant la grande nef, et s'6tageant
en.amphithMitre sous les tribunes. Ce fut un beau
spectacle de les voir, la tete couronn6e d'6glantines
blanches et rouges, offrant, bras tendus, leurs couronnes a la Vierge, chantant leurs naives prieres
d'une voix bien timbr6e et oi passait toute leur ame
enfantine. Mgr Combes avait daign6 augmenter par
sa presence 'attrait de la c6r6monie. I1 trouva dans
son coeur paternel des accents tout 6vangeliques et
qui rappelaient la rencontre de Jesus avec les petits
de la Judee.
Le vendredi de la seconde semaine fut consacr6e
la fite eucharistique de la rdparation. En cette circonstance, nous efimes la joie de posseder le Superieur
de notre maison d'Alger, et sa venue providentielle
nous fut d'un grand secours dans le ministere des
confessions. Dans les derniers jours, tout le monde
fut mobilis6 a cet effet et, chose rare a Tunis, on vit
quatre Lazaristes occup6s a donner des absolutions
sans soustraire a la besogne le clerge paroissial. Sur
l'autel tout fleuri et bien eclaire, le saint Sacrement
fut expose et je montai en chaire pour faire entendre
SIla. foule les voix discordantes qui r6sonnerent
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esclave ne pourrait que benir ses enfants travaillant
Slib&rer les ames.
La mission s'ouvrit le dimanche 18 novembre. A
toutes les messes, nous invitames le peuple, en langues
francaise et italienne, A venir aux exercices, et le soir
meme eut lieu le premier grand sermon. I y eut foule:
c'6tait de bon augure; 1'assistance devait nous rester
fiddle et empressee jusqu'a la fin. A certains jours,
elle d6borda dans la sacristie et la cour d'entrbe, et
on dut avoir recours ides dispositions toutes sp6ciales
pour augmenter le nombre des places. Quand Dieu s'y
met, il fait bien les choses, et si la mission dans Tunis
6tait difficile, il faut reconnaitre pourtant que la
ben6diction divine descendit visiblement sur ce bon
peuple. Ce qui impressionna le plus, ce furent, sans
conteste, les grandes c6r6monies en usage dans ces
occasions. II semble qu'en ce pays, oi le soleil est si
ardent, les ames sont plus sensibles et vibrent facilement aux moindres emotions des sens.
Le premier samedi eut lieu la consicralion de la
paroisse a la sainte Vierge. Un gracieux piedestal de
fleurs et de lumiere fut 6rig6 en l'honneur de l'Immaculee, dont la statue dominait au-dessus du maitreautel. Marie semblait dire : Venez a moi et je vous
benirai. Au fait, la paroisse r6pondit bien a notre
attente; il fut facile a M. Pages de chanter un hymne
ala Mere de Dieu, reine des anges et des hommes,
dont la puissance et la bont6 nous invitent a nous
jeter dans ses bras. En termes vibrants, il consacra a
la Vierge les diverses categories des habitants de la
paroisse, enfants, jeunes gens, peres et meres, vieillards et lui demanda de faire fructifier le travail du
clerg6 et des missionnaires. La cer6monie fut tris
recueillie et ouvrit les ames a la grace.
Le lendemain eut lieu la fte des enfants. Durant
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huit jours et deux fois par jour, nous les avions r6unis
pour les instruire, les faire prier et chanter, les pr&parer a gagner leur mission. Notre auditoire allait
toujours croissant, preuve 6vidente qu'ils prenaient
int6ret a nous voir et a nous entendre. Mais d'oV sortaient-ils? Bon nombre pr6sentaient des visages
inconnus -aux freres et aux pretres qui s'emploient a
faire le catechisme. C'est que dans les grosses
paroisses, il est difficile de tenir a jour les listes
d'enfants propres a recevoir l'instruction religieuse.
Au matin, quatre cent cinquante enfants firent la
communion, et le soir ils 6taient un millier, entass6s
sur les bancs, emplissant la grande nef, et s'6tageant
en.amphithaItre sous les tribunes. Ce fut un beau
spectacle de les voir, la tete couronnie d'6glantines
blanches et rouges, offrant, bras tendus, leurs couronnes a la Vierge, chantant leurs naives prieres
d'une voix bien timbree et oi passait toute leur ame
enfantine. Mgr Combes avait daigne augmenter par
sa presence l'attrait de la c6r6monie. II trouva dans
son coeur paternel des accents tout 6vangeliques et
qui rappelaient la rencontre de J6sus avec les petits
de la Judie.
Le vendredi de la seconde semaine fut consacr6 a
la file eucharistique de la reparation. En cette circonstance, nous eimes la joie deposseder le Superieur
de notre maison d'Alger, et sa venue providentielle
nous fut d'un grand secours dans le ministere des
confessions. Dans les derniers jours, tout le monde
fut mobilis6 a cet effet et, chose rare a Tunis, on vit
quatre Lazaristes occupes a donner des absolutions
sans soustraire a la besogne le clerg6 paroissial. Sur
l'autel tout fleuri et bien eclair6, le saint Sacrement
fut expos6 et je montai en chaire pour faire entendre
Sla. foule les voix discordantes qui resonnerent
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autour du Christ J6sus, et la n6cessit6 de l'acclamer
comme Roi de nos cceurs. Puis la procession s'organisa : Jesus s'arr&ta successivement aux fonts baptismaux, devant le confessionnal, au pied de la chaire,
a la sainte table, et M. Pages nous rem6mora nos
promesses du bapteme, nos obligations et les graces
du pardon et de la communion, nous amenant finalement a des acclamations qui rappelaient celles de
Lourdes. Ce ne fut pas la c6remonie la moins touchante.
A ces pieuses fetes vinrent se meler des conferences
dialoguees qui int6resserent vivement 1'auditoire toujours avide de nouveautes.
Et le jour de la Toussaint, nous constations les
fruits produits dans les ames par de nombreux retours
et des communions qui ne finissaient pas.
Gloire B Dieu et a saint Vincent qui 'a mIrite sa
statue a Sainte-Croix et qui I'aura, a rpete le pasteur!
La moisson avait 6te bonne, mais pour la bien
ramasser, il eit fallu et plus d'ouvriers et plus de
temps.
Au sermon de cl6ture, M. le cur6 Chatelain laissa
clater les transports de sa joie, et en termes emus et
exquis nous dit le bien opere et ses remerciements. II
n'oublia qu'une chose : c'est qu'il nous avait prete,
avec ses quatre vicaires, son concours actif et empress6.
Si nous avions quelque droit a sa reconnaissance, ii
n'en avait pas moins a notre gratitude et je suis heureux de lui payer ici ce tribut.

J. DuRAND.
(A suivre.)
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ALLEMAGNE

Nous ne savons pas exactement le nombre de nos freres
qui ont dtd mobilisds ;quelques 6tudiants faisantleurs 6tudes
a la Maison-Mere out dCt retourner en Allemagne au ddbut
des hostilites nous n'avons pas eu de nouvelles bien precises a leur sujet. Nous n'avons pas non plus de details circonstancids sur le ministere des soeurs dans les ambulances.
Nous donnons ici une petite notice sur le regretti M. Duplan, qui est mort A Theux le 3o mai 1914.

M. CHARLES DUPLAN
VISITEUR DE

LA PROVINCE D'ALLEMAGNE
(1839-1914)

M. Ch. Duplan, n6 a Mulheim pros de Cologne, le
4 aout 1839, porte un nom francais, parce que son
bisaieul, ayant quitte la France lors de la grande Revolution, s'6tait fixe sur les bords du Rhin. Son pere
6tait employ6 chez le comte de Furstenberg-Stammheim. II fit ses premieres 6tudes dans sa ville natale,
puis au gymnase de Neuss, oi il appartenait au convict dirig6 par les Prftres de la Mission. Apres son
examen de bachelier, que 'on appelle en Allemagne
a examen de maturit6 ,, en 1859, il alla i l'Universit&
pour y 6tudier la philosophie et la theologie ; mais
ayant change d'avis, il abandonna ces 6tudes pendant
un certain temps, et, comme il en avait le droit, il fit
le service militaire d'un an a Cologne.
Apres cette annie, il revint a ses 6tudes, d'abord a
l'Acad6mie de Munster, puis l'Universit6 de Bonn.
En 1864, pendant les vacances, il fit une retraite a la
maison des Missionnaires h Cologne. Son ancien sup6-
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rieur au convict de Neuss, alors directeur du seminaire interne a Cologne, M. Kelz dirigea cette retraite.
L'ann6e suivante, le 30 aoft, a l'6poque oiu il aurait
pu entrer au grand s6minaire de Cologne, il entra au
seminaire des Missionnaires. L'ann6e 1866, avec sa
guerre entre I'Autriche et la Prusse, vint menacer
d'une maniere particuliere M. Duplan, car, a cause de
son service militaire d'un an, il devait s'attendre a
Etre appel sans delai sous les armes avec le grade de
lieutenant. On jugea done i propos de le faire ordonner
sous-diacre, car alors ceux qui 6taient dans les ordres
majeurs 6taient exempts du service militaire. Cette
ordination eut lieu a Hildesheim, et dans la meme
ann6e, comme il avait achev6 ses 6tudes avant d'entrer,
M. Duplan fut aussi ordonne diacre, et le 27 septembre, pretre, egalement i Hildesheim. Au mois
d'octobre de cette m6me ann6e, il revint a Cologne,
et, aumois de janvier 3867, il fut envoy6 pour quelque
temps a Paris. Revenu a Cologne, il requt sa nomination pour Malm6dy, oi il fit les saints vceux le 16 septembre 1867. II y resta jusqu'a la fin d'avril 1868.
Rappel a Cologne, il prit part aux missions. D6ja de
Malm6dy il 6tait all aider aux missions de Meerringen
et de Kaarst. De la premiere mission, a laquelle il
travailla du commencement jusqu'a la fin, il y a une
relation 6crite de sa main dans le livre des missions
de la maison de Cologne. Elle eut lieu a Oberhausen
pros de Kirn, dans le diocese de Treves, du Io au
18 octobre 1868. Les missions qui suivirent celle-lI
jusqu'au mois d'octobre 1871, auxquelles M. Duplan
prit part, sont au nombre de vingt-cinq. II y eut une
interruption des missions en 1870, a cause de la guerre,
et M. Duplan travailla pendant trois mois dans les
ambulances ; il y a dans les Annales de 1871 quelques
pages de sa main sur ce temps-lk. En octobre 1871, il
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fut nomm6 sup&rieur du convict Josephinum i Munstereifel. La, il prit part encore a quelques missions,
mais le travail principal devait 6tre dans la maison.
En I873, au mois d'avril, il dut quitter Munstereifel
pour prendre a Bedbourg la place de M. Nelsen comme
superieur du pensionnat des nobles.
Les occupations des confreres dans les 6tablissements de Neuss, Munstereifel et Bedbourg, que nos
catalogues d6signent comme petits seminaires, ne
comprenaient point 1'enseignement. En 1873, a la
suite des lois qui supprimaient les communaut6s religieuses, les membres de la Congr6gation, de la province de Prusse, se mirent a la disposition du Tres
Honore Pere.
Dans une lettre du 29 aoft 1873, adressee a
M. Marcus, on lit : a Envoyez-nous M. Duplan, nous
vous le renverrons aussit6t que vos affaires se ritabliront, soyez-en stir. Notre Tres Honore Pere lui
destine un poste de confiance pour une oeuvre dans le
genre de celle de Bedbourg, dans une maison d~iicieuse, sous un climat tres doux, tout pris de la
France. En deux jours, par chemin de fer, on vient
de cet endroit-Ia i Paris. Tout le monde dit que
M. Duplan fera li fort bien. " Le jour suivant, une
nouvelle lettre dit: a Envoyez-nous bient6t le bon
M. Duplan; M. le Superieur g6inral l'attend au plus
t6t, cela est urgent pour l'emploi qui lui est destin6. ,
M. Duplan ne tarda pas a partir; il ecrit au commencement de septembre &M. Marcus, qu'on veut l'envoyer
a Torres-Vedras, au Portugal, et qu'il commence a
apprendre le portugais.
Le catalogue de 1874 montr, en effet cle Petit
S6minaire , i Torres-Vedras, commenc6 en 1873, avec

M. Duplan comme sup6rieur. Aussi, cette ann6e, il
prit part comme d6put, a l'Assemblee, dans laquelle
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M. Bore fut dlu Sup6rieur general. Mais, en 1875, le
nom de Torres-Vedras n'est plus au catalogue, et
M. Duplan est sup6rieur au a College Saint-Joseph i
Marville ,, pros de Lisbonne. En 1876, il se trouve a
Santa Quiteria, oh il reste comme inferieur jusqu'a
188o.
Quoique les occupations, avec les 6tudes requises
dans des 6tablissements de ce genre a 1'tranger,
dussent 6tre p6nibles i un homme qui avait et6 depuis
1859 jusqu'a 1873 dans des positions bien diff6rentes,
elles furent dans un certain sens providentiellement
la preparation a la periode suivante de sa vie.
En 188o, M. Duplan vint a Theux, aupres des confreres de l'ancienne province, qui avaient commence
un espece de college pour des 6leves d'Allemagne.
Tout le reste de sa vie devait se passer dans cette
maison de Theux, dans des positions diff6rentes
comme professeur, surveillant, assistant, et depuis
1894, comme Sup6rieur. En 1892, il avait &t6d6charge
des travaux dans le college a cause des missions et de
travaux semblables, qu'on avait pu reprendre. Mais
en 1894, il 6tait nomm6 sup&rieur bien malgre lui.
Les travaux, les soucis, les deceptions, les miseres,
en un mot, de toutes ces annees, Dieu les aura
compt6s.
En 1906, il dut prendre la charge de visiteur. D6ja
en 19o4, il avait fait la visite des maisons de la province a Costa-Rica, parce que M. Kreutzer n'aurait pu
la faire. Une autre visite au loin fut faite par lui A
Visiteur, il cherchait a mettre la
J6rusalem. Nommr
direction du (ECollegium Marianum ,) de Theux sur
d'autres epaules, et apresl'avoir obtenu il menaitdans
la maison de Theux une vie qui ressemblait un peu k
celle d'un ermite, tout le temps qu'il n'allait pas faire
la visite des maisons de sa province. Cette vie aura

-

259 -

probablement aussi contribu6 a la mort pr6matur6echez M. Duplan, qui, ayant une tres bonne constitution, aurait, humainement parlant, pu vivre encore un
bon nombre d'ann6es. Sa pi6t6, sa bont6, sa modestie
et sa simplicite 6difiaient tout le monde. La mort de
M. Duplan, qui requt tous les sacrements en pleine
connaissance et a l'1dification de ses confreres, fut
pour ainsi dire sans agonie. Nous esperons qu'il aura
obtenu une belle couronne et qu'il priera poutr ceux
qui regrettent de I'avoir perdu.
M. Schreiber Jules, en residence a Cologne-Nippes, a &t
nommi visiteur de la province d'Allemagne en remplacement
de M. Duplan.
A la date du 2 ddcembre t914, il donnait des nouvelles deE
deux maisons allemandes de Belgique.
A Theux, ily.avait 12 pretres, 1o 6tudiants, ii s6minaristes,
i5 61ives au coll ge ; on en attendait to autres; ± dtudiants et

2 coadjuteurs devaient partir incessamment pour.la caserne
et on avait la perspective d'en voir partir d'autres.
A Josefsthal, tout allait son train ordinaire.
M. Schreiber signale que les soeurs de la province remplissent leurs occupations ordinaires, sauf cellet qui travaillent dans les ambulances.

AUTRICHE

Nous citons une lettre de l'excellent M. Medits, sup6rieur
de la maison de Budapest et directeur des Filles de la Charit6 de Hongrie. Nous avons malheureusement appris, depuis,
qu'il a ktC rappel6 A Dieu dans ces derniers temps. En le
recommandant aux pribres de Ia Communaut6, le TrisHonord
Pere Villette a fait grand 6loge de ce digne confrere et a
d4clard que sa mort &tait une grande perte pour la petite
Compagnie.
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Lettre de M. MEDITS, Pritre de la Mission,
4 M. VILLETTE, Supirieur gineral.
Budapest, 18 decembre 1914.

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,

Votre binTdiction, s'il vous plait !
Vous serez heureux d'apprendre, et notre Trbs
Honoree Mbre aussi, qu'on demande partout nos
cheres Sceurs, pour soigner les pauvres soldats blesses
et malades. S. Em. le cardinal archev&que de Gran
et primat de la Hongrie disait, ii y a quelques
jours, que les soldats malades ne veulent que nos
ch res Soeurs. Son Eminence a donn6 son grand s6minaire pour h6pital et, outre cela, il soutient lui-meme
un autre h6pital. Actuellement, il organise un train
du chemin de fer et il a demande qu'on y envoie de
nos Sceurs. Ce train ira jusqu'aux endroits ot I'on se
bat. Nos cheres Soeurs seront charg6es de panser les
plaies, de revenir ensuite avec les bless6s chez nous,
ou l'on repartira ces blesses dans les diff6rents h6pitaux, puis elles retourneront sur le champ de bataille,
et ainsi de suite. Actuellement, nos chbres Sceurs
soignent dans vingt-neuf h6pitaux et dans seize instituts prives des soldats bless6s. Le zble et le d6vouement de vos cheres filles est vraiment admirable et
vous causera certainement beaucoup de joie ainsi qu' i
notre Tres Honoree Mere. Le devouement et l'esprit.
de sacrifice sont si grands dans la plupart de nos
cheres Sceurs, que je dois les retenir pour 6viter I'exc&sVeuillez offrir a notre Tres Honoree MWre mon
respect et veuillez prier pour moi et pour tous vos fils
et pour toutes vos filles.
Ferdinand MEDITS.
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Lettre de la sceur FRIES, Fille de la Chariti,

a M. VILLETTE, Suprieur gineral.
Salzburg, 24 octobre 1914.

MON TRts HONORk

PERE,

Votre binediction, s'il vous plait !
Ces jours-ci m'est arriv6e votre pr6cieuse circulaire du o1aofit qui m'a apport6 I'assurance de vos
sentiments paternels A notre 6gard, et je m'empresse,
mon Tres Honors Pere, de vous en exprimer toute
ma reconnaisssance. Je benis le Seigneur de ce qu'il
a permis que vous nous ayez visitees 1'ann6e dernimre,
ainsi notre province ne vous est pas tout A fait 6trangire, et nos Sceurs, celles du moins de la Maison
centrale, ont la consolation de vous avoir vu quelques
instants. Nous prions maintenant tout particulirement pour vous, Mon Tres Honor6 Pere, pour qu'il
plaise a Notre-Seigneur d'alleger la lourde croix qu'il
vient de vous confier, surtout en ces tristes temps que
nous traversons maintenant, et nous nous efforcerons
de vivre en bonnes Filles de la Charit6, pour ne pas
affliger votre coeur paternel.
Nous avons aussi offert trexte de nos Strurs A la
Croix-Rouge pour le service des pauvres blesses, dans
les lazarets de Salzburg. Partout les soldats sont
avides de recevoir la chere medaille, que nous leur
donnons avec bonheur.
Vous assurant du respect filial de toutes nos Soeurs,
en particulier des chtres sceurs officitres, et vous
demandant votre paternelle benediction, j'ai 'honneur
d'etre, etc.
Sceur S&rafine FRIES.
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Lettre de la sa'ur SEBOK, Fille de la Chariti,
i M. VILLETTE, Superieur genmral.
Budapest, le 4 janvier 1915.

MON TRtS HONORE PERE,
Votre bNidiction s'il vous plait
C'est avec grand plaisir que je me hate de vous
donner Ia r6ponse demand6e par notre Tres Honor6e
Mare.
Jnsqu'ici, nous n'avions pas pensi a compter combien nous avions de sceurs qui se d6vouaient au service des pauvres bless6s. Mais a votre demande, mon
Pere, j'ai compt6 les maisons et les sceurs employees
a ces services et je suis arriv6e au total de 4o hkpiaux permanents avec un personnel de 730 denosSeurs
faisant le service, soit des pauvres bless6s, soit des
malades.
Dans 3z ambulances 6rig6es dans nos 6coles, i88 de
nos Seturs servent les blessis et, en plus, il y a dans
23 attres ambulances io6 swars employies.
Enfin, a une station oi les trains sanitaires passent
en emportant les bless6s du champ de bataille, 20 a
25 scaurs d'une maison aident les m6decins et les dames
infirmieres pendant la journ6e et aussi durant la nuit
a changer les pansements des bless6s.
Chez nous, il n'y a qu'un train sanitaire o0 deux de
nos Soeurs sont attach6es; elles y sont a peu pros
constamment occupes ; c'est pourquoi nous les changeons souvent, et ainsi six de nos Sceurs y sont
employ6es.
Grace a Dieu, je puis vous dire, mon Tres Honor6
Pere, que ni la fatigue, ni le travail ne ralentissent le
grand d6vouement de nos Soeurs au service de nos
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pauvres soldats. Cependant l'une d'elles, tombie
malade, est devenue la victime de son devouement ;
apres huit jours de maladie, le 13 d6cembre, la mort
nous l'a ravie. Nous esperons qu'elle prie beaucoup
pour obtenir enfin la paix pour tout I'univers.
Daignez, mon Tres Honore Pere, nous donner votre
paternelle benediction et agreer l'expression des tres
respectueux sentiments de votre fille qui veut demeurer
dans l'amour de J6sus, mon Tres Honore Pere,
Votre tres humble et tres ob6issante fille.
Sceur Vilma SEBOK.

BELGIQUE
M. Alphonse Sieben a bien voulu raconter les peripeties
des voyages qu'il a faits, soit lorsqu'il fut chass6 de Metz,
soit lorsqu'il conduisit de Belgique en Angleterre un groupe
d'orphelines ; I'abondance desmatieres nous oblige a r6server
ces recits pour un autre numiro ; nous donnons ici deux
lettres de ce confrere concernant ses voyages en Belgique.

Lettre de M. Alphonse SIEBEN, Pritre de la Mission,
& M. VILLETTE, Supirieur gineral.
Wernhout, le 8 dicembre 1914.

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,

Votre binediction, s'il vous plait !
Nous passames d'abord par Anvers : Les deux maisons de nos Saeurs d'Anvers, celle de la rue de Deurne
et celle de la rue Reynders sont intactes, et n'ont
nullement souffert du bombardement. Ma sceur
Nempon, sup6rieure de la maison de la rue de Deurne
s'&tait r6fugi6e en Angleterre, la veille du bombarde-
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ment, avec trois sceurs et une trentaine d'orphelines.
Elle est revenue a son poste avec une de ses compagnes,
le jour ou moi-meme je quittais l'Angleterre. Ses
autres compagnes s'6taient d'abord rifugiees en
Hollande, mais sont revenues pour la plupart, et ont
recommence . faire la classe. Les orphelines sont
restees a Londres, ou elles sont en sicurit6 et oiu elles
ont ete parfaitement revues par nos Sceurs anglaises.
Ma soeur Montens, sup6rieure de la maison de la rue
Reynders (Anvers), s'ktait r6fugiee de son c6t6, avec
ses compagnes, a Bocholtz (Limbourg hollandais).
Mais elles aussi sont revenues chez elles, ainsi que
notre confrere M. Cordel qui, attache comme infirmier
a une ambulance beige et 6tant tomb6 malade, est
soign6 par ma sceur Montens. Les sceurs d'Hoboken
s'etaient r&fugiees avec leurs orphelins du c6t6
d'Ostende ; i leur tour, elles ont r6integr6 leur
maison.
Voyant ensuite comment il itait relativement facile
d'aller d'un endroit 1 l'autre, malgr6 l'occupation allemande, je me suis hasard6 a pousser une pointe k
Louvain et a Bruxelles. J'arrivais a Louvain dans la
matinee de jeudi 3 decembre. Quelles ruines ! Quelle
vision d'horreur ! C'est la moitie de la ville et la plus
belle, la plus riche qui est briil6e...
Quand on est sur la place de la gare et que l'on
regarde, devant, a gauche, g droite, derriere, aussi
loin que I'ceil peut porter, ce ne sont que des maisons
bril6es; des pans de muraille, affectant les formes
les plus bizarres, se dressant vers le ciel, menaqants,
suppliants. J'ai litt6ralement pleur6 en traversant les
ruines de la rue de la Station...
L'incendie ne s'est arret6 que derriere I'h6tel de
ville et l'eglise Saint-Pierre. Celle-ci est bien brfilie:
les murs seuls subsistent; l'h6tel de ville reste intact,
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mais est environne de ruines, de toutes parts. A la
rue du Canal, seules les premieres maisons sont
atteintes. En un mot, cela d6passe en horreur tout ce
que l'on peut imaginer. Ma visite chez M. Rivibre et
les soeurs a 6t6 une surprise, combien agreable ! Je
vous le laisse A deviner. C'est la premiere visite d'un
membre de la famille de saint Vincent qu'elles recevaient, depuis les debuts de la guerre. M. Riviere est
en bonne sante etreste fiddle A son poste. Pendant un
mois, il s'est mis en civil et a demeur6 chez les seurs.
Maintenant il a repris sa soutane et son logement.
Personnellement, il n'a pas eu a supporter d'avanies
ou d'injures.
La maison, une maison voisine, et la maison des
sceurs ont 6t6 les seules de la rue du Canal A ne pas
ktre pillees. Quand on est venu annoncer le bombardement de la ville, deux sceurs, la sceur assistante
et sceur Jos6phine, sont allies trouver le chef allemand Manteuffel et lui ont fait remarquer qu'elles ne
pouvaient quitter leur maison, 6tant donne que la
plupart des sceurs sont trop agees ou infirmes, et
aussi, que leur maison 6tait convertie en ambulance.
Le general leur a demande alors de lui indiquer sur
Ia carte, la rue du Canal et I'emplacement de leur
maison. II y a tract une petite croix en leur donnant
I'assurance que leur maison serait ipargn6e. Elle le
fut en effet. Tous les habitants de la rue du Canal, A
part les sceurs, M. Riviere et un petit vieux demeurant
seul, s'6taient enfuis sous la menace du bombardement. On les vit revenir quelques heures plus tard, au
nombre de mille et mille, encadr6s de baionnettes...
C'est ce troupeau humain compos6 de tous les fuyards
de la ville qui fut d6cim6 sur la place de la Station :
les femmes furent s6paries des hommes, ceux-ci furent
fusillis ou conduits en Allemagne ; le reste fut chasse
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et dispers6 dans toutes les directions. Quelques soldats allemands se presenterent chez les soeurs pour
piller; heureusement, elles purent produire un 6crit
d'un m6decin allemand attestant qu'elles avaient une
ambulance ; c'est ce qui les sauva.
L'epreuve la plus p6nible pour elles fut le danger
que coururent la sceur assistante et sceur Josephine.
C'6tait un de ces huit jours que l'on caractirise par
ce mot qui en dit long : le r6gime de la terreur. Ces
deux soeurs passaient en ville, lorsqu'elles furent
arreties par une troupe de soldats allemands, a moiti6
ivres. Ceux-ci les accuserent d'8tre des espions francais d6guises. Is leur arracherent la cornette et leur
Vous
voyant les cheveux coup6s, ils s'kcrierent :adosserent
les
Ils
voyez bien, ce sont des hommes!
Sun mur pour les fusiller. Diji les fusils etaient
diriges vers elles, lorsque vint a passer un m6decin
militaire allemand. La sceur assistante I'appela au
secours... II comprit et, repoussant les soldats, les
reconduisit chez elles.
Vous voyez, Monsieur et Tres Honore Pere, que vos
enfants de Louvain ont couru plus de dangers et ont
plus souffert que nous ne le pensions. Actuellement,
elles vivent en pzix et il ne leur manque rien jusqu'ici.
Les deux sceurs susdites vont chaque jour soigner des
blesses belges et francais, a l'ambulance. Dans leur
maison meme, il n'y a plus qu'un seul civil, malade.
Quant aux autres soeurs, elles menent leur petite vie
ordinaire.
Les sceurs de Kerbeek-loo, qui s'6taient refugiees
d'abord a la rue du Canal, sont retournees chez elles,
leur maison 6tant demeuree intacte quoique ayant t&6
pillie.
A Heverle, comme a la rue Moulin-Redinghe, nos
Sceurs n'ont point eu i souffrir.
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A Bruxelles, . la chauss6e d'Haecht, oi ma visite
aussi inattendue qu'a Louvain, tout est calme.
Ce sont les enfants de cette maison qui se trouvaient
dans une villa de Nieuport, depuis le 20 aoft,
jour de l'entrie des Allemands a Bruxelles, que
j'avais trouv6es en d6tresse et que j'ai
a vacu6es sur
I'Angleterre l'avant-veille de la bataille de Nieuport. Une partie de ces enfants se trouve chez nos
Sceurs a Londres, 1'autre, a Manchester. Toutes y
resteront jusqu'a ce que l'heure de la ddlivrance ait
sonne.
J'ai appris a Bruxelles que les soeurs du sanatorium
de Mariakerke, pres Ostende, avaient di 6vacuer leur
maison, que les Allemands ont occup6e, et se sont
r6fugibes avec leurs cent enfants infirmes au college
d'Ostende.
Je n'ai pu aller a Liege et a Ans; cependant, des la
premiere occasion je m'y rendrai et. vous donnerai
ensuite des nouvelles. Je pense encore rester quelques
jours ici, en attendant que les 6venements me permettent de continuer la mission que vous m'aviez
confie, Monsieur et Tres Honor6 Pere, c'est-a-dire
de visiter nos Sceurs de Belgique, de les encourager
et consoler, de leur donner des nouvelles de la Communaut6, etc.
II y a trois jours, nous est arriv6e ici une lettre d'un
ancien eleve de Wernhout, de Metz. La sceur Delanuit,
de la maison des Recollets, y avait ajout6 un mot pour
dire que quatorze sceurs francaises de Metz venaient
d'etre expulsbes. Ce sont ces sceurs qui avaient
emport6 la lettre et.l'avaient confiee a la poste a Fribourg, comme le timbre en fait foi. C'est le premier
cho (et combien triste!) queje recois de Metz, depuis
le debut de la guerre. Que ne puis-je aller consoler
et assister nos pauvres Soeurs de Lorraine ! Que trou-

4tait
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verons-nous lh-bas lorsque tout sera fini ? Cette peusee
me fait fr6mir !
J'esptre, Monsieur et Tres Honore Pere, que ma
lettre vous interessera.
Veuillez agr6er, etc...

A.

SIEBEN.

Lettre du meme.
Weznhout, le 12 janvier 1915.

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,
Votre binddiction, s'il vous plait!
Je viens de rentrer a Wernhout d'une nouvelle
excursion a travers la Belgique. Avant de vous en
raconter les particularitis, laissez-moi vous dire,
Monsieur et Trts Honore Pere, combien j'ai 6t6 peine
en apprenant que vous etiez malade. Plaise i Dieu que
ce ne soit qu'une indisposition passagere, et que vos
forces vous soient bient6t rendues!... C'est mon vaeu
le plus ardent et ma priere de tous les jours.
Voici maintenant, Monsieur et Trts Honor6 Pere,
quelques d6tails sur mon voyage. Ily atroissemaines,je
recevais une lettre de ma sceur LUveque, de Londres, me
demandant de chercher un moyen pour faire parvenir
a nos soeurs de la rue du Canal, a Louvain, des secours
en argent, car elle avait appris, disait-elle, qu'elles en
manquaient. Je lui r6pondis qu'elle n'avait qu'k
m'envoyer ces secours et que je tacherais de les porter
moi-meme. Ce qui fut fait. Je me rendis done a Panningen et a Maestricht pour obtenir, dans cette dernire ville, les renseignements n6cessaires. Ceux-ci
ne
furent pas pour me rassurer; on me disait qu'en
tant
que Belge, je pourrais entrer en Belgique, mais qu'on
ne m'en laisserait plus sortir... Je resolus d'attendre
quelques jours, a Panningen, afin de bien prdparer
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mon voyage. Entre temps, j'eus la joie de recevoir
des nouvelles de Metz et de me mettre en communication avec ma seur Lenzbourg. J'appris ainsi les noms
de nos sceurs expulsees, et fis savoir moi-meme que
nos petites sceurs de Metz qui n'avaient pas pu rentrer
a Belletanche, au d6but de la guerre, (( continuaient
leurs etudes a Ans n, ajoutant que peut-4tre il y aurait
un moyen de les faire revenir a Metz puisqu'elles
itaient allemandes.
Le 26 d6cembre, je me rendis a Susteren pour m'entendre avec ma sceur Wauters, qui avait elle-meme
plusieurs lettres importantes de la Communaut6 a faire
parvenir A Ans, et nous nous r6solimes a tenter l'aventure ensemble. Le 28, nous allimes a Maestricht pour
tacher d'obtenir un passeport du consulat allemand;
je m'6tais fait domicilier, au prealable, a Panningen, et
muni d'une piece 1'attestant, j'obtins apres bien des
demarches, le passeport exig6. Etant en regle de ce
c6t&-la, nous nous mimes en route le mardi 29. Le difficile n'6tait plus de passer nous-memes, mais de faire
passer nos lettres; car les Allemands se montrent
d'une sivirit6 inouie sur ce point. Sceur Wauters, a
qui j'avais confit mes lettres, les avait confi6es A son
tour en meme temps que les siennes a un homme de
confiance qui faisait le m6tier de passer des lettres
entre Liege et Maestricht et qu'elle avait precisement
rencontre dans la rue la veille au soir. Il se proposait
de passer la frontiere pendant la nuit par des petits chemins connus de lui et nous avait promis que nos lettres
seraient a Ans avant nous. Il n'en fut pas ainsi, et la
chose faillit tourner au tragique, comme ii nous le
raconta lui-m6me : il tomba, en effet, dans une patrouille
allemande, et comme il se mit a courir au lieu de
s'arreter, on lui tira trois balles qui, heureusement, le
manquerent; il alla se cacher en plein champ dans un
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trou a betteraves et y resta blotti trois heures; apres
quoi, n'entendant plus rien, il se remit en route et
arriva avec les pricieuses lettres a Ans, dans la soir6e
du 29.

Pour nous, nous avions pris le train a neuf heures
et arrivames i Ans vers deux heures. Introduit auprs.
du bon M. Vandamme et de ma sceur Ducher, j'appris
incontinent qu'on venait de recevoir de Metz, de 1'autorite militaire, une feuille imprimee qui disait que
nos trois petites sceurs, plus soeur Bretenaker, devaient
rentrer dans les huit jours a Metz. J'arrivai done juste
a point, pour donner l'explication de la chose: c'etait,
en effet, la r6ponse a ce que j'avais 6crit a ma soeur
Lenzbourg, huit jours auparavant. On se mit en
demeure d'obtemperer a l'ordre donn6 qui 6tait, d'ailleurs, plut6t une faveur... On donna I'habit aux petites
soeurs et, la veille du nouvel an, elles se mirent en
route sous la garde de ma sceur Bretenaker, pour
arriver a Metz dans la matin6e du premier jour de l'an.
Une lettre de ma sceur Lenzbourg vient de m'apprendre que leur voyage s'effectua dans les meilleures
conditions possibles, que jamais cadeau de nouvel an
ne fut autant le bienvenu, et ne fit autant d'heureuses.
Pour moi, je suis heureux d'avoir pu contribuer par
mes faibles moyens a rendre ce service h la chore petite
province de Lorraine, a laquelle je me sens d'autant
plus attache qu'elle est plus 6prouv6e.
A Ans, j'ai trouv6 les memabres de la double famille
de saint Vincent en bonne sante et confiants dans la
protection divine. M. Vandamme, M. Willems, M. Hocquet vont aussi bien que possible; M. Vasseur est toujours A Seraing; et M. Girard itait a Verviers.
Les pr6cieuses reliques de notre saint Fondateur et
de nos Bienheureux sont encore toujours au meme
endroit. M. Vandamme a dfi vous 6crire lui-meme,

-

271 -

comment toutes les maisons comme toutes les seurs de
la province ont &6t providentiellement pr6serv6es jusqu'ici.
La petite maison de Lorinne est bril6e. La maison
la plus expos6e a &et celle de Herve : deux mille civils
s'y 6taient r6fugies; les Allemands avaient brfl6
presque toute la ville et s'apprktaient a bombarder la
maison de nos Sceurs, lorsqu'un de leurs officiers bless6,
soign6 dans la maison, intervint et obtint qu'on
1'6pargnit.
Notre maison de la rue Saint-Pierreest encore occupee par la soldatesque ennemie : leur drapeau flotte
au-dessus de la porte d'entree. Quel creve-cceur pour
moi lorsque je passai aux pieds de ces murs, sans
pouvoir presque les regarder.
Je quittai Ans, le 2 janvier au matin, pour me rendre
a Bruxelles, oi j'arrivai par'tramway vicinal, dans
l'aprts-midi. Grande fut la joie de la bonne sceur Lambert et de ses compagnes auxquelles j'apportais avec
des lettres de ses enfants d'Angleterre, des lettres et
des nouvelles de la Communaut6, et en particulier la
lettre permettant les saints vceux a une des sceurs de
la maison.
Une grosse nouvelle m'y attendait moi-meme : la
presence dans la maison de trois sceurs et d'une dizaine
d'enfants du Sanatorium de M. Delcroix, 6tabli a Mariakerke, pres d'Ostende. Les Allemands avaient expuls6
les sceurs et les cent enfants infirmes de la maison
pour s'y 6tablir eux-memes. Refugi6es d'abord chez
ma soeur Delvoye, rue Longue, a Ostende, puis au college, elles 6taient arriv6es depuis quinze jours a
Bruxelles. Les hospices de la ville avaient recueilli la
plupart des enfants; le restant avait 6tC hospitalise
avec trois sceurs, dont la sceur de M. Geysen, a la
chaussbe d'Haecht. Quant aux autres sceurs, la sup&-
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rieure en tate, elles 6taient restees a Ostende, au collge, sur la demande de M. le Doyen, pour faire la
distribution des vivres aux necessiteux de la ville.
Par les trois sceurs du sanatorium, j'appris que la
maison de la rue Longue d'Ostende n'avait pas souffert
jusqu'ici et que les sceurs continuaient A s'y devouer
comme auparavant.
A Bruxelles, j'eus 1'occasion aussi de voir un monsieur qui avait et6 tout recemment A Gand, ou il a
une sceur Fille de la Charit6 (sceur Jansen), chez ma
soeur Melis, rue du Poulet. II me dit, que li aussi tout
allait bien; mais que, comme partout, l'on y souffrait,
surtout moralement... C'est, en effet, la note g6nirale
du pays martyr : grace a la charite de I'Am&rique, les
vivres sont encore suffisants; on ne meurt pas de faim;
mais on meurt d'angoisse... A Li6ge, a Bruxelles, A
Louvain, au-dessus des plus petits villages comme des
plus grandes villes, il semble qu'il plane comme une.
ombre qui oppresse. Elle ne d6truit pas cependant
la confiance en 1'avenir, et plus que jamais les Belges
opprim6s et cnchain6s attendent et esperent..* Quel
r6confort pour eux, a ce point de vue li, que la lettre
du cardinal! Le dimanche 3, A Bruxelles, c'6tait 1'6v4nement du jour! On ne parlait que de cette lettre.
Presque dans toutes les eglises, on en acheva la lecture aux messes du matin, avant que la police ne fst la
pour l'interdire; A Sainte-Gudule on en distribua des
exemplaires par milliers; A l'1glise Sainte-Catherine,
la fin de la lecture en fut salute d'applaudissements
enthousiastes... La nouvelle que le cardinal avait 6t6
appele chez le gouverneur, puis arr&t6, ou du moins
consign6 dans son palais ne fit que grossir !'6venement... Bref, ce fut un veritable soulagement pour le
peuple en meme temps qu'un riconfort et une consolation que de savoir qu'enfin une voix autorisbe et
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haut plac6e avait ose faire entendre, en face mnme de
l'oppresseur, un cri de protestation et aussi de confiance absolue dans la victoire finale.
Je quittai Bruxelles sous cette impression riconfortante pour arriver i Louvain, le lundi 4. De nouveau,
je traversai les rues en ruines de la ville martyre et
arrivai chez nos Sceurs de la rue du Canal, auxquelles
je pus remettre enfn les secours qui m'avaient 6ti confi6s. Inutile de vous dire, Monsieur et Tres Honore
Pere, combien elles furent sensibles a cette nouvelle
marque de la protection divine, et combien heureuses
surtout des nouvelles que je leur apportais d'Ans, et
de la Communaut6. Je passai la nuit sous le toit du
bon M. Riviere, qui reste vaillamment a son poste et
supporte courageusement les tristesses de l'isolement. J'appris par lui que les maisons des soeurs des
environs vaquaient paisiblement a leurs ceuvres de
charit6. J'avais achev6 ma mission, je pouvais prendre
le chemin du retour. Mais, pour eviter les difficult6s
rencontrhes entre Maestricht et Liege, je fis commeles
rois mages : per aliam viam reversi sunt, et je revins i

Wernhout, d'etape en 6tape, par Averbode et par
Turnhout, Hoogstraeten, Rysbergen, le chemin que
j'avais suivi un mois auparavant et que je savais moins
surveillk. Tout marcha A souhait! Et c'est ce qui me
vaut aujourd'hui, Monsieur et Tres Honore Pere, la
joie de vous donner tous ces d6tails. Puissent-ils vous
interesser et yous rassurer un peu sur le sort de vos
enfants de Belgique. La semaine prochaine, je pense
retourner en Angleterre, a Londres et Manchester, pour
encourager et remonterles enfants et les soeurs exilees
de lachausse d'Haecht de Bruxelles; leur superieure,
ma soeur Lambert, m'en a p6i6, et paye mon voyage;
je crois done devoir accepter cette mission charitable.
J'aurai d'ailleurs plus d'occasions de:me devouer et
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de me rendre utile en Angleterre qu'ici... Je vous
demande votre b6nediction, Monsieur et Tres Honor6
PNre, et vous prie de me croire plus que jamais
Votre enfant soumis.
A. SIEBEN.
Compltons ces nouvelles:
A Ingelsunster, tout allait pour le mieux I la date du
i5 dicembre 1914. La maison avait servi a toutes sortes de
choses : ambulance, asile pour pauvres rifugies, bureaux,
logement, bureaux de nouveau. Les confreres 6taient tranquilles.

Les scurs d'Ingelmunster allaient bien egalement. Elles
avaient eu l'occasion d'etre infirmieres, i la satisfaction de
ceux qui en out binificiE.
A Arns, maison centrale, les seurs distribuent 400 portions
de soupe.
A Lidge, les quatre maisons de sours donnent des portions
tousles jours (6oodans chaque maison); elles poursuivent leurs
autres ceuvres. A la Providence, rue Basse-Wez, , plus de
i 2oo personnes, adultes ou enfants, viennent chercher l'instruction, les secours, le rdconfort ,. Cette maison, qui se trouva
dansla partie la plus expos6eet la plus endommag6e pendant le
siege de la ville, ( a etk merveilleusement prdservee, 6crit la
soeur Van-Hoonacker; pas une vitre de cass6e; on avait mis
partout la midaille miraculeuse; nous avons eu des blesses
belges et allemands ).
A Liege, Herstal, Verviers, Seraing, aucune maison de
sceurs n'a 6tE endommagde.
Plusieurs de nos confreres de naticnalitc beige out iti
mobilises eux aussi.
Ce sont M. Van den Heuvel (Adrien), de la maison de Rongy.
M. Saint-Germain, de la maison de Smyrne.
M. Thiry (Jules), de la maison d'Antoura (Syrie).
M. Kesternich, jeune pretre.
N. C. F. Kordel, clerc.
Frtre Goossens (Pierre), de la maison de Dax.
Ils ont d'abord travaill6 a Anvers, puis ils ont accompagn6
l'armie beige dans sa retraite en France.
Nous avons vu quatre de ces confrbres i la Maison-MWre,
dans ces derniers temps. Sauf le frbre Goossens, qui est du
service arm6 dans l'artillerie, les autres sont brancardiers.
Voici une lettre de M. Thiry qui nous donne une ideedde
ses occupations t
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Leture de M. THIRY, Pretre de la Mission,
4 M. VILLETTE, Supirieur general.
Calais, 18 mars 19giS

MONSIEUR ET TRts HONORE PiRE,
Votre binediction, s'il vous plait !
La Providence a des delicatesses admirables envers
ses enfants. Mon dernier sejour a la Maison-Mere s'est
decid6 extraordinairement, malgr6 l'imminence du
d6part des troupes, et j'en ai retire un reconfort
d'autant plus efficace que votre condescendance s'en
est melee particulir.ement.
J'ai 6t6 heureux aussi de revoir plusieurs de nos
confreres d'Antoura, et la sceur Banteignie, que Dieu
avait deja mise sur mon chemin pour supporter l'aridit6 des premiers jours de mission au loin. Et voilM
qu'a peine rentr6 a Bayeux, on me mande par tl66gramme de me rendre &Rouen. C'etait la direction du
front. Meme quand on n'est pas brave, ce seul mot
contient un puissant attrait, et je partis gaiement.
A Rouen, premiere halte. Les abords de la gare
6taient envahis par un veritable regiment de religieux
de tout habit, mobilis6s comme moi, pour remplacer les
brancardiers plus ages, fatigues de leur saison d'hiver,
pres des tranchees. Une cornette me sauva. Les seurs
de Saint-Ouen me firent un accueil fraternel. Le lendemain, nous partions pour Calais, sans savoir encore
quelle serait notre destination finale. On dormit sur
les planches, au Tr6port, et le lendemain nous arrivions enfin & Calais. La, au petit bonheur, on nous
distribta dans les trains sanitaires et les diverses
ambulances belges de Calais. Je fus designe pour le
chateau Dubroucq, rue du Midi. On y soigne des
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typhiques, mais actuellement ils sont tous convalescents, il n'y a plus guere que le travail de la propret6
et de l'alimentation. Quand mes malades seront 6vacu6s
dans un camp de convalescents, ce qui ne peut guere
tarder, le chateau sera remis en 6tat au point de vue
asepsie, et servira pour les blessis de guerre ou peutetre encore pour des contagieux, probablement les
hommes atteints de miningite cer&bro-spinale. L'6cartement du chateau, qui n'en est pas moins a proximit6
de la ville proprement dite, le rend favorable a cet
emploi. Pour ma part, je trouve mon travail en conformiti avec l'esprit de notre bienheureux Pire. It se
mele si facilement un pen de gloriole a toutes nos
actions, que je serais port6 naturellement a priftrer
les bless6s de guerre, surtout les grands blesses. Les
malades, surtout les contagieux, ont un peu l'air, .
cette 6poque, de demander des soins mal a propos.
C'est bien dans l'esprit de notre Compagnie d'aller
volontairement vers les plus d6laiss6s et les plus souffrants. Et puisce service vaut la meilleure des retraites.
On songe an danger de contagion, a Dieu qui tient
dans sa main notre vie aussi bien que celle de ceux
que nous soignons. M. Corvilain, doyen de Nivelles,
est mort du typhus dans la salle voisine de la mienne;
ilitait aum&nier r 6 gimentaire.
On pourrait y passer d'une maniere plus exp6ditive
grace aux prodigalit6s des zeppelins. Sans compter
que les mitrailleuses et les shrapnells nous arrosent
aussi i 1'envi en les chassant.
Notre cher frere Lebacq en me quittant hiersoir vonlait me persuader que nous avions a nous dire adieu,
le zeppelin allait revenir et faire sauter sa caserne. Je
lui ai dit au revoir, et j'ai eu raison, nous nous sommes
revus. Tous les matins il me sert la messe a NotreDame, et ces deux derniers jours, c'est quasiment en
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plein air. Les deux vitraux sont en miettes, 1'autel est
jonch6 de d6bris et noir de poussi&re, le petit Jesus
de Notre-Dame a de la peine a garder son scapulaire
que le vent lui dispute, et les deux cierges r6fugies
dans les coins par terre ont des convulsions tout a. fait
absorbantes pour le servant. J'espire avoir bient6t
une chapelle portative; elle me permettra de dire la
sainte messe a l'h6pital; je pourrai prendre mon service a l'heure rIglementaire, et les convalescents
pourront y assister, au moins le dimanche, et s'approcher plus souvent de la sainte table.
Me faudra-t-il aller au front? Cela se pourrait, je ne
puis encore le savoir maintenant. On a pris les brancardiers des plus jeunes classes, et, demain samedi,
quatre de mes collegues du chateau partent pour
Adinkerque. On en a deja mobilise plusieurs de la
classe 19o8 dont je fais partie; arrivera-t-on a mon
nom? J'y suis indifferent, car je me rends d6ja utile
ici. Le service est assez strict et comporte une journ6e
et une nuit de travail toutes les quarante-huit heures.
Je m'y habitue fort bien. Les chefs sont charmants, et
pas un de nos d6funts n'est parti pour I'autre vie sans
avoir kti soigneusement pr6par6, grace a la vigilance
du m6decin chef.
Ma lettre signife, mon Tres Honore Pere, que je
vous suis tris reconnaissant de m'avoir accueilli si
paternellement a mon dernier passage a Paris. Si, par
la meme occasion, elle peut vous reposer un peu des

travaux graves et absorbants qui prennent tons vos
soins, je n'aurai plus de scrupules de l'avoir faite si
longue.
Je vous demande encore une fois, mon Tres Honor6
Pere, de me b6nir et d'agr&er I'expression de ma reconnaissance et mon filial devouement.
T. THIRY.
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HOLLANDE
Un grand nombre de Belges se sont reiugies en Hollande;
ils ont 6te accueillis et secourus avec une grande ginerositi

par le gouvernement et la population; nous sommes heureux
que nos confreres et sours aient pu s'associer a cette ceuvre
de charite.
Des camps de concentration out 4te fondis. M. Hofman,
de la Maison-MBre, et M. Colsen, de la maison de Rongy, ont
ete invites par le delgud de S. Em. le cardinal Mercier a se
rendre utiles aux Belges qui y sont refugids. Avec l'autorisation de M. le Superieur general, ils ont accepts ce travail.
Voici quelques details donnis par M. Hofman, sur sa nouvelle mission.
Camp des refugies, k Uden, Hollande
(Nord Brabant).
10 mars g915.

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,

Volre binddiction, s'il vous plait!
Permettez-moi, d'abord et avant tout, de vous
remercier du fond du coeur de m'avoir permis de travailler pour le salut des pauvres r6fugies. Merci,
Monsieur et Tres Honor6 Pere! Merci 6galement de
votre affectueuse benediction, gage de celle de saint
Vincent et de celle de Dieu, sans qui nous ne pouvons
absolument rien. Ce m'est une veritable joie de penser
que j'essaye de faire ce que fit autrefois notre saint
Fondateur pour les pauvres r6fugies de Picardie, de
Lorraine et d'Irlande. Merci, mon P,ere, encore une
fois de m'en avoir accord6 l'autorisation.
J'aurais bien des choses A vous dire; la matiere est
plus que surabondante; je vois et j'entends chaque
jour tant de choses; personne ne saura jamais toutes
les horreurs de cette guerre atroce!... Pauvres Belges!
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Ils en ont vu de dures, et je n'en finirais pas si je
voulais simplement noter ce que j'ai entendu raconter
par quelques-uns de nos paroissiens, sans parler de
mon cure, un Reverend Pere conventuel de Louvain,
qui, pour sa part, a 6te trois fois sur le point d'etre
fusille, et a eu a subir des traitements inconcevables.
Plus tard, si vous le voulez bien, je vous ferai

savoir un peu plus en detail ce que nous faisons par
ici; pour aujourd'hui, je me contenterai de vous faire
connaitre de mon mieux l'endroit oui je me trouve; ce
camp des r6fugibs d'Uden, thietre de mes pauvres
efforts.
Uden se tronve a 1'est de Bois-le-Duc; c'est un village tres florissant. A trois quarts d'heure de distance
du village se trouve notre camp. Notre c ville ) (il y
a dix mille habitants), a ete bUtie dans la bruyere, qui
borde la route. Je ne puis mieux vous faire connaitre
1'impression que produit le paysage, qu'en vous disant
qu'il ressemble a la bruyere des environs de Wernhout.
Le terrain a l'avantage de a boire » 1'eau, quand il
pleut, de sorte que l'humidit6 n'est pas trop i craindre.
Alors qu'aprbs une giboul6e la grande route reste
assez longtemps boueuse, notre t avenue Centrale ,
seche pour ainsi dire instantan6ment.
Cette avenue a 5o metres de largeur; elle traverse
notre camp dans toute sa longueur. Le camp est divise
en trois quartiers.
Les baraques-habitations ont 5o mitres de long sur
15 metres de large. Chaque quartier a ses r6fectoires
(mille places) qui servent de salle de recreation 6galement, sa cuisine, sa salle de bain-lavoir. Un grand
magasin contient les envois si nombreux et si splendides de vktements de toute sortes, venus d'Amerique.
II y a des 6coles, une grande et superbe baraque pour
les malades, un corps de garde (police, prison), des
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bureaux d'administration, deux ateliers pour femmes.
et pour hommes.
Nous avons beaucoup a faire; le champ d'action
est vaste et immense; du matin jusqu'au soir nous ne
sommes guere tranquilles, car les pauvres gens
viennent nous trouver pour toutes sortes de choses,
et nous t6moignent vraiment beaucoup de confance.
Evidemment cela a son bon c6t6, et nous sommes bien
loin de nous en plaindre. Plus tard, si vous le desirez,

Monsieur et Tres Honor6 PNre, je vous donnerai
d'autres details.
Merci encore, et toujours, pour toutes vos bontes a
mon 6gard; j'essaye de vous etre reconnaissant en
priant tous les jours de mon mieux pour vous.
J'ose vous demander un petit souvenir au saint
autel, et vous prier de me croire toujours,. etc.
HOFMAN.
M. Willems, de la maison de Lidge, a donne deux retraites,
a Ruremonde, a trois cents r6fugids belges.
La seur Wauters, de Susteren, 6crit i la Tres Honoree
Mere Maurice :
Nous souffrons avec vous et j'ose le dire autant que
vous; car nous pouvons nous faire ici une id6e des

horreurs qu'entraine la guerre. Oh! ma Mere! ce qui
s'est passe h nos frontieres quand des milliers de
pauvres 6tres 6perdus fuyaient la d6vastation, le fer
et le feu! non, la plume ne saurait le rendre!
Mais aussi, soit dit ala louange de notre petit pays,
a cette grande d6tresse, on a apport6 l'aide d'un
grand coeur et d'une immense piti6. Aussi la reconnaissance de ces milliers de malheureux flechira,
nous osons l'esperer, le courroux de Dieu et nous preservera de la guerre! Ne croyez pas cependant, maL
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Tres Honoree Mere, que nous sommes 6goistes, Oh!
si vous saviez combien l'on prie ici pour le r6tablissement de la paix partout!

Sceur WAUTERS.

ESPAGNE
Nous avions l'intention de donner, dans ce numero, une
notice biographique sur le regrett6 M. Hellade Arnaiz, visiteur de la province de Madrid. Nous sommes contraints de
diffirer cette publication par suite de labondance des

matieres.

Lettre de swur ALEGRIA, Fille de la Charit, a la
Tres Honorde Mkre MAURICE.
San-Sibastien, asile Reina-Victoria,
le 4 mars xzg5.

MA TRES HONOREE MERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Si toute bonne flle pense fr6quemment a sa bonne
Mire, a plus forte raison le fait-elle, lorsque la sachant
dans la peine, elle se trouve elle-m&me visitee aussi
par la souffrance. C'est mon cas, ma Tres Honoree
Mere, et j'accours. vous tout simplement pour vous.
faire part d'une s6rie de malheurs et de miracles de
protection de notre Immaculie Mere dont vos pauvres
filles de 1'asile Reina-Victoria ont 6t& l'objet.
La journ6e du 22 f6vrier s'etait fait pressentir
comme une journ6e terrible, commenqant par une
furieuse temp&te dans lamer qui occasionna de tristes
ravages sur toute la c6te. Pendant la messe de communaut6, l'ouragan se d6chaina sur le littoral avec
une fureur 6pouvantable, arrachant plus de douze
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tourelles de celles qui ornent notre belle 6glise et le
pavilion central. Toute la nombreuse famille de I'asile
assistait a la sainte messe, les b6bes de l'asile
exceptes.
Le saint sacrifice achev6, d&s que nos vieilles
femmes et nos jeunes flles eurent fini de traverser
leur galerie, toutes les grandes fenetres tomberent en
dedans avec un 6norme pan du mur... En meme temps
nos petits de I'asile descendaient pour leur dejeuner,
lorsque les cloisons de leur dortoir tomberent sur le
n6tre (vide heureusement) avec une telle force,
qu'elles d6foncerent en partie le plafond de notre
dortoir!
Dans cette 6pouvante et ce fracas, contre lequel
personne ne pouvait rien faire, nous reunimes nos
pauvres pour la recitation du Trisagium. Aussit6t la
terrible tempete commenqa a diminuer. En m&me
temps, nous jetions des m6dailles sur les poutres
6branlees pour eviter de plus grands malheurs. J'oubliais de vous dire, ma Trts Honoree Mere, qu'au plus
fort de l'ouragan, lorsque les murs tombaient, la toiture de notre belle 6glise fut presque totalement
enlevee et, pendant trois jours, on n'a pas pu y c6lbrer
le saint sacrifice. Ah! ma bonne Mere, quels jours et
quelles nuits nous avons passes pendant que cette terrible temp&te a dur6!... C'est, au dire de tous, merveilleux que nous n'ayons a deplorer aucune victime,
pas mime des blesses... Quant a nous, nous sentons
d'une maniere palpable que par la misericorde divine,
notre Mere Immaculie veille continuellement sur
toutes ses filles!
Sceur Augustina ALEGRIA.
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ITALIE

M.Jean-Baptiste Cerchio nous communique la relation suivante qui concerne le sdjour du Tres Honord Phre Villette
a Turin.

La Fete de la M6daille miraculeuse, ce souvenir
m6morable et si cher a la double famille de saint
Vincent, fut c61lbree par un privilege special, le
22 novembre, dans notre 6glise de la Visitation avec
toute la solennit6 possible et un grand concours de
peuple. Elle fut priced&e d'un triduum, durant lequel
la parole chaude et persuasive de M. Morino nous
redit, non sans 6loquence, les glorieuses prerogatives
de la Vierge admirable et son tendre amour pour
nous.

Le 27 novembre, c'etait le tour de la Maison centrale de Saint-Sauveur, et les Filles de la Charite rivaliserent de zele pour rendre la fete aussi digne que
possible de leur celeste Mere. Et cependant, une
ombre de tristesse 6tait r6pandue dans le sanctuaire :
on eit dit que, malgr6 la gloire des souvenirs, 1'echo
sinistre et douloureux de la (c grande guerre , avait
empreint sur les fronts et les cceurs sa note d'indifinissable melancolie.
A l'heure oji, entonnant les gloires de Marie, les
Missionnaires et les Filles de la Charite, r6unis dans
la chapelle de Saint-Sauveur, faisaient resonner les
echos de ia sublime et 6ternelle po6sie du Magnificat,
un tel6gramme annoncait

a notre digne et venere

visiteur que notre Tres Honori Pere, M. Emile
Villette, Superieur g6neral, se rendant a la Ville
6ternelle pour sa visite a Sa Saintet6, notre Saint-Pere
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le Pape Benoit XV, serait dans deux jours au milieu
de nous.
A peine S. Em. le cardinal Richelmy, archevbque de Turin, dont l'auguste pr6sence rehaussait
l'eclat de la c6remonie, eut-elle donni la benediction
solennelle du tres saint Sacrement, que 1'heureuse
nouvelle se transmettait avec rapidite.
M. Villette, que nous nous appr&tions i recevoir
avec tant de joie, n'etait pas un inconnu pour nous.
Venu, il y a presque trois ans, pour la visite de la
maison de Turin, en qualit6 de delegue special de
M. Antoine Fiat, alors Superieur gen6ral, il nous avait
laiss6s sous le charme de sa m6moire douce et regrett6e.
Cependant, bien au-dessus des sympathies personnelles, se faisait sentir, en tous les coeurs, la v6n6ration
pour I'auguste successeur de saint Vincent ; et chacun
exultait a la pens6e de pouvoir bient6t renouveler de
vive voix cet acte de sincere et filiale soumission que
nos cceurs lui avaient adress6 a la premiere nouvelle
de son election. Et notre joie intime s'accroissait du
fait que cet hommage de respectueuse et filiale obbissance serait, avec celui de la 4 petite Compagnie a
tout entiere, porte directement aux pieds de I'illustre
Pontife, vers lequel, en ces jours dedeuil, convergent
tousles regards et les esp&rances du monde catholique.
Suivirent deux jours de preparation active et de
joyeuse attente. Au moment fixe, le dimanche 29, a
dix heures du soir, M. Philippe Traverso, assistant
de la maison, et deux de nos plus anciens Missionnaires
se dirigeaient vers la gare de Porta Nuova. Au nomn
de M. Damn, notre digne et respectable visiteur,
retenu au logi_ par ses indispositions habituelles, ils
venaient recevoir l'auguste voyageur.
Apres les prieres du soir, toute la communaute se
reunit au parloir et dans les alentours. L'heure inso-
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lite, le va-et-vient dans la p6nombre des couloirs et
les reflets de nos silhouettes sur la blancheur des murs,
donnaient a la scene quelque chose d'6trange, mais
de particulirement agr6able ; la petite famille se
trouvait confondue dans un sentiment unique, et
reunie, pour ainsi dire, en un seul cceur. Le battement
lent et cadence des pendules devient plus rapide, les
visages s'illuminent, le moment se rapproche. Un coup
de cloche retentit; tous s'avancent, impatients : sur
le seuil apparait notre brave Jean, qui, d'un air de
bonhomie, mele de finesse, s'ecrie malicieusement :
<COn annonce que le train de Modane a vingt-six
minutes de retard ! , Nous nous regardons un peu
d6Cus et reint6grons nos premieres positions; nul ne
•quitte la salle. Ne dirait-on pas que l'attente ait le
pouvoir d'accelerer 1'arriv6e ? A ce moment, M. le
Visiteur, s'adressant un groupe de clercs, 6tudiants,
qui debouche d'un angle quelconque, prononce solennellement ces paroles : eDemain, ob adventum regis,
vacances ! a Les mains applaudissent, on entend
murmurer des remerciements contenus, mais sinceres, exprimant I'entiere satisfaction de tous les
interess6s.
Enfin, les vingt-six minutes sont 6coulbes, et lorsque
deux voitures s'arrt&rent devant la maison, une voix
fit entendre ces mots : - Le voici ! , Un fr6missement
de joie parcourt tous les cceurs. Le Tres Honore Pere
quitte vivement son coupe et veut nous embrasser tous
'un apres l'autre. II prend place un moment ; et toute
la communaut6 defilant devant lui offre respects,
f6licitations et souhaits de bienvenue a l'h6te v6n6r6,
et i MM. Augustin Veneziani, assistant g6n6ral;
Edouard Robert, secretaire gen6ral, et Lucien Misermont, ses compagnons de voyage. Aprbs quoi, M. notre
Tres Honore Pere se rend au r6fectoire, oil le souper
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l'attend ; 'heure tardive obligeant tout le monde a
se retirer, chacun rentre dans sa chambre, emportant
dans son cceur un sentiment de profonde satisfaction:
saint Vincent dans la personne de son successeur
6tait au milieu de nous !
Mais les heures que M. le Superieur generalpouvait
accorder a notre filial attachement 6taient comptees
et leur emploi fix6 d'avance. Le jour suivant, malgr6
la fatigue du voyage, notre Trbs Honore Pere se
trouvait djia a cinq heures a la Maison centrale pour
y c6lbrer la messe de communaut6. Pendant que le
joyeux tintement des cloches, r6sonnant sous les
cloires austires du vieux Saint-Sauveur, donnait a
toutes les soeurs, infirmes et bien portantes, I'assurance
de la bonne nouvelle, pour les Filles de la Chariti,
se renouvelait l'intraduisible emotion que les Missionnaires avaient 6prouvee la nuit prc&idente. Le bonheur
d'assister au saint sacrifice, c6llbr6 par M. notre
Tres Honor6 Pere lui-mnme, sous les yeux de la. vraie
et unique Mere de la Compagnie n, procurait aux
6lues de ce mystique jardin de lis, comme une douce
et passagere vision du ciel.
Apres une courte r6fection, M. le Supirieur g6neral
se rendit a la salle de communaut6, out I'attendaient
cent petites sceurs du s6minaire, les sceurs a I'habit de
Saint-Sauveur et une representation nombreuse de
sceurs de Turin et des environs, que ni l'heure matinale ni la rigueur de la saison n'avaient pu retenir.
Repondant avec une-visible satisfaction a I'hommage
emu et filial qui lui etait adress6, le successeur de
saint Vincent se plut a evoquer la douce image de la
Tres Honoree Mere, dont le cceur, ajouta-t-il, est toujours present a Saint-Sauveur, au milieu de ses filles
bien-aimses. Puis, il placa sous nos yeux l'inppuisable
bont6 du Dieu de saint Vincent qui, toujours pater-
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nellement, veille sur les deux families, leur communiquant cette confiance illimitee dont il est anime luimime dans l'accomplissement de sa difficile mission.
Puis, consolant ses filles de la brievet& des moments
passes pros d'elles, il leur accorda sa paternelle bn&diction en leur promettant de les retrouver a deux
heures et se rendit a l'infirmerie. La, une chore sour
qui, depuis longtempssavoure laa bonne souffrance n,
lui souhaita la bienvenue. Cette maison, repartit
aussit6t notre ven6r6 Pere, est une
rglise
dont I'infirmerie est le sanctuaire ; puis, il rappela l'utilit6 de la
douleur et les grices abondantes cue les ames souffrantes obtiennent aux blancs essaims de la Communaut6. Passant alors de lit en lit, il apporta avec sa
binediction un rayon de paix 1l oi la nature lassie
pleure et gemit.
Apres une courte visite au secr6tariat ou la Trts
Honor6e Mare g6n6rale avait coul de longues annies,
travaillant, edifiant ses chores compagnes et leur faisant aimer la vocation, on le reconduisit a la Mission,
rue du Vingt-Septembre, ou pour tout le reste de la
matinee, il se montra empress6 & recevoir tous ceux
qui le d6siraient, de sorte que tous pouvaient a leur
gr6 Iui offrir leurs respects, obtenir un conseil,
r6clamer un encouragement et un appui. II recut egalement en corps tous nos confreres de la maison de
Chieri : superieur, professeurs, directeurs, etudiants
et s6minaristes, ainsi que les sup&rieurs des maisons
de Scarnafigi et de Casale, accourus, eux aussi, a sa
rencontre. Sa sollicitude paternelle &taitinlassable; il
s'occupait de tout et de tous, prenant une vive part
aux sentiments, aux joies et aux peines de chacun et
sachant trouver pour tous une parole d'encouragement
et de paix. L'aminit6 de ses procCdes, non moins que
ses riches qualit6s personnelles, lui conquit tous les
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cceurs, car nul ne sortit de sa pr6sence sans se retrouver plus serein, plus confiant et muni de nouvelles
forces pour l'avenir.
A onze heures arrivait de Rome S. Gr. Mgr Tasso,
&veque d'Aoste, accouru, lui aussi, pour contribuer aux
joies de cette belle f&te de famille A laquelle son coeur
est toujours demeuri si fiddlement attach6.
A onze heures et demie, examen particulier dans
notre chapelle domestique, devant les reliques des
v6tements de saint Vincent que notre Maison a le
bonheur de poss6der, et qui sont expos6es pour la
circonstance. C'est le moment de faire honneur a une
agape fraternelle, pour laquelle Mgr Tasso, par une
pens6e a la fois ingenieuse et d6licate, a r6serv6
1'envoi d'un superbe chamois, venaison prif6r6e des
sites majestueux du val d'Aoste, sans pr6judice, cela
va sans dire, de quelques autres parties succulentes
du menu, adressees par les bonnes sceurs de SaintSauveur, et destinies 4 d6montrer victorieusement
1'6troite relation de la matiere avec l'esprit. Le repas
termine, nous nous rendons a la salle de r6cr6ation oin
Mgr Tasso et notre bien-aim6 visiteur prennent place
aux c6t6s de M. notre Tres Honor6 Pere. Chacun de
ces Messieurs dispose son siege de maniere a former
autour de notre Pere v6n6r6 une belle et sympathique
couronne. Au nom de ses confreres de la maison et
de la province, M. Jean-Baptiste Cerchio lut une
adresse en langue latine, aprbs laquelle un pr6tre du
seminaire exprima en frangais les voeux de respect et
de fiiale v6neration de la maison de Chieri et du
s6minaire. Tres 6mu, M. notre Tres Honor6 Pere
repondit aux temoignages d'attachement et de respect
auxquels on avait fait allusion, exprimant sa vive sympathie pour la maison de Turin et les personnes qui la
composent et s'estimant heureux d'y faire sa premiere
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etape, lors de son premier voyage comme Supirieur
g6nral. Les douces r6miniscences de'sa'visite de jadis
revinrent alors sur ses Ikvres ; il rappela ses refations'
avec les personnes pr6sentes et eut pour nous des
paroles si elogieuses et en mgme temps. si pleines de
tendre affection; qu'it fut interromptr k plusieurs"
reprises par des d6monstrations enthousiastes de
devou6 et filial attachement. II nous redit encore le!
espirances et les craintes de la petite Compagnie, w
narrant les sacrificeset les traits li•roiques des enfants
de Vincent de Paul, accomplis envers les maltieureux
de toutes nations sur les sanglantstheatres de la ruineet de la desolation. II insista particulirement sur la
main visiblement maternelle de la Providence sur les
deux Families, qu~e garde aussi de son divin sourire
Ia Vierge de l'Immacul6e-Conception. Puis, la'conversation se fit plus familibre et se prolongea quelque
temps encore un pen en latin, uni peu en franqais et
dans l'harmonieuse Iangue du Dante.
Mais 'e temps aux tyranniques exigences nous con,
traignit bientot aux embrassements; aux souhaits
d'heureux voyage et aux promesses de retour. Notre
cher et digne visiteur, les yeux humides et palpitant
d'6motion, sollicita une paternelle benediction que
nous recames'tous l genoux et fort 6mus, et nos' respectables voyageurs quittaient la' rue, du Vingt-Sep*

tembre.
Le train de Rome partait "trois lieures'; mais, fidMle
Pere se retrouvait a
a ses promesses', notrebien-aimc
Saint-Sauveur pour la courte conf6rence annonc6e le
matin. M. notre Visiteur et presque tous nos missionnaires de Turin 'accompagnaient. Apres un coup
d'ceil et quelques douces paroles d'encouragement
donn6es aux respectables sceurs du conseiliqui leconduisaient a la construction de la nouvelle chapelle,

-

290 -

M. notre Tres Honor6 Pere monta dans la chaire de
la spacieuse salle de retraite, trop restreinte aujourd'hui pour le flot toujours grandissant des sceurs avides
de 1'entendre une derniere fois. Et les instants s'envolaient !... Suspendues aux levres de celui qui, si doucement, rappelait saint Vincent au milieu de ses
premikres Filles, elles admiraient le tableau des beautis
ineffables de leur vocation, au r6cit des merveilleux
desseins du Dieu d'amour sur chacune de leurs ames,
pendant qu'il leur inculquait fortement le d6sir d'y
correspondre : Ginereusement, mime au prix de leur
sang ! heureusessi le Seigneur daignaitchoisirparmi elles
des victimes pu'res et saites. Et 6voquant alors par un
ingenieux cont-aste la vision horrible de la guerre
avec l'l6an des devouements les plus purs, il admire la
glorieuse fecondit6 de leurs oeuvres et il s'estime fier
d'etre leur Pere.
Peu d'instants apres, une phalange de blanches
cornettes environnait 1'automobile qui devait le transporter a la gare. Etait-ce deja l'evanouissement d'un
beau songe ? Mais non... l'au revoir, lanc6 de la portiere, donnait la dotce esp6rance d'un prochain
retour.
PortaNuova.-Le signal est donn6,on ichange encore
les adieux et les souhaits. La lourde locomotive lance
son panache gris dans les airs, i toute vapeur et transporte nos v6enres visiteurs vers la cite immortelle, oi
le vicaire de J6sus-Christ les attend et oii les accompagnent nos cceurs !...

Ils devaient nous revenir, le 13 d&cembre, mais pour
un sejour plus court, satisfaits de 1'heureux r6sultat
du voyage et des sentiments v6ritablement paternels
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que S. S. Benoit XV a manifestis pour les Missionnaires et les Filles de la Charite. Le depart 6tant fix6
a deux heures cinquante du jour suivant, notre Tres
Honore Pere consacra la matinee a des visites de
convenance. Apres c6elbration de la sainte messe a
Saint-Sauveur, il prit conge des soeurs. Accompagn6
de notre respectable visiteur,M. le Superieurgeneral
se rendit aupres de S. Em. le cardinal Richelmy, toujours si paternellement bienveillant a notre endroit.
L'entretien roula sur li France et les calamites qui
l'afiigent. Notre Tres Honore Pere visits encore la
nouvelle maison-mere des soeurs Nazariennes, fond6es
par notre regrett6 M. Marc Antoine Durando et la
venerable servante de Dieu Louise Borgiotti. II alla
voir ensuite les soeurs de la Sainte-Agonie fond6es
par M. Nicole, un fils de saint Vincent. Notre Tres
Honore Pere eut igalement pour les deux maisons
des paroles d'encouragement et de bienveillance, leur
recommandant de s'inspirer des exemples et des
maximes de saint Vincent et de le considerer toujours
comme leur Pere.

De retour A la Mission, a onze heures, il prit un
leger repas, nous b6nit affectueusement, se dirigea
vers la gare, dbsireux de retrouver son Paris un instant 6loign6 et toujours si cher !... Sa bont6 nous a
conquis, son souvenir s'inscrit dans les pages du
cceur... et sa benedictiov nous demeure comme un
gage bien doux de paix et d'esp6rance.
SJean-Baptiste CERCHIO.
Voici maintenant quelques details sur le tremblement de
terre du i3 janvier

1915

:
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Letlle de la strur GUtZE, Fille e la Chariti,
a la Trs Honoriee Mere MAURICE.
Maison Saiat-Viscent,

Rome, via dei Bresciani, 3a.
4 janvier 19r5.

MA TRES HONOREE MERE,
La grice de Notre-Seigneuw soit aveC Wous pour jamais!
II me tardait de satisfaire le d6sir de votre cour
si maternel, en vous donnant quelques d6tails sur les
e6vnements d'hier. Mais cela ne m'a pas Wt6 possible.
La secousse qui a fait tant de victimes, s'est fait
ressentir a Rome, pendant vingt secondes; elle n'a
fait que des d6gits mat&riels et causC une grande
frayeur. It n'en est pas de mnme d'un grand nombre
de petits pays, qui sont sur la ligne de la region
( Colpita ,,; plasieurs ont 6t enti&rement detruits, et
le nombre des victimes est, dit-on, de quinze mille.
Remises de notre emotion du matin, noas avions it
prendre notre repos sans aucune crainte, lorsque, I
deux heures et demie, nous voyons arriver la sceur
servante d'Arsoli avec deux de ses compagnes et deux
enfants de Marie; elles venaient d'accompagner cent
blesses, a Rome, et sont reparties a cinq henres et
demie pour en chercher d'autres.
A quatre heures ce matin, Sainte-Marthe nows tel6phonait pour demander du secours; on annonqait cinquante blessis, et rien n6tait prkt pour les recevoir.
Toutes les maisons se sont pr&t6es; pour notre part,
j'ai pu envoyer quatre sctnrs, et ce soir, une autre ira
veiller. Un grand nombre de ces pauvres blesses a diu
ktre administre, tant leur itat est grave. Quel disastre!
et comme le bon Dieu promene dans le monde, la
verge de ses chatiments! Et cependant, il ne nous
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punit pas encore comme nous le m6ritons, et il nous
aime toujours!
Nos chores soeurs de Caiffa, a peine remises de leur
6preuve si douloureuse et de tant de fatigues, ont &t6
bien effrayees, hier matin, lorsqu'elles out ressenti
cette secousse qui, pour plusieurs, &taitla premiire
qu'elles ressentaient. Elles 6taient a la messe an Suffrage, lorsque cette forte et longue secousse se fit
sentir; l'une d'elles s'6cria:: Nous avons 6chapp6 aux
Turcs, pour venix mourir . Rome, dans un tremblement
de terre! u Mais aujourd'hui, elles ont eu une consolation qui leur a fait tout oublier. Elles ont vu le SaiatPre qui leur a dit de bien bonnes paroles; on avait
groupe dans la meme salle tons les religieux expulsks
de la Syrie et de la Palestine. Le Saint-PNre les a consoles, encourag6s. Il leur a dit : ( Que leur chef, 6tant
couronn6 d'epines, ils devaient accepter g6nereusement la souffrance, qu'ils devaient s'abandonner absolument la conduite de la Providence, et qu'il n'y await
de vraie sainteti que dans l'accomplissement de la
volonte de Dieu, etc. ) U y a, avec nos Soeurs, une
jeune femme et ses deux petits enfants, venus de
Caiffa; le pere, qui est un bienfaiteur de la maison, a
&t envoye en otage ~ Damas. Jagez de la douloureuse inqui6tude de cette pauvre dame!
Votre tres humble et ob&issante ille.
:Sour GuEZE.
P.-S. - Ma bonne assistante revient de SainteMarthe; devinez, ma bonne Mere, quelle consolation
out eue les pauvres victimes du tremblement de terre?
Le.Saint-Pkre s'est rendu aupres d'eux, par une porte
de communication qui ue s'ouwvait jamais. Sa Saintelt

s'est approch6e de chaque lit et a distribuk, avec ses
paternels encouragements, de trbs belles m6dailles.
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Lettre de la swur BOUCLY, visitatricede Sienne,
a la TrIs Honoree Mere MAURICE.

Notre te~6gramme vous a d6ja rassurbe sur nos
cheres soeurs de la campagne romaine, entierement
preservees, elles, et leurs oeuvres, dans le grand
desastre qui atteint tant de families. Combien le bon
Dieu protege notre chere Communaut6! Nos sceurs
d'Arsoli, qui ont les ceuvres de Mine la princesse
Massimo, ont eu a peine les batiments 16zard6s,
tandis que tous les pays autour d'Arsoli ont &tC si
cruellement 6prouv6s : Avezzano n'est qu'une ruine
ensevelissant des milliers de morts. Comme vous le
savez, ma Mere, nous n'avions pas 1l de maisons,
mais nos soeurs d'Arsoli, et d'ailleurs, qui se devouent
a surveiller le transport des milliers de blesses,
accompagnant les trains A Rome, donnent des d6tails
navrants... A Sora, six soeurs Grises furent ensevelies
dans leur chapelle au moment oi elles retournaient
de la sainte table a leur place. Le bon Jesus 6tait
encore dans leur bouche et, par consequent, quelle
douce mort!
A Artena, nos Sceurs 6taient i d6jeuner quand la
secousse se fit entendre. Elles tomberent a genoux
pour prier, et quand elles se relevirent le premier
soin de notre devouee soeur Parbonne, fut de se mettre
a la disposition de nos chers Maitres. Elle ouvrit la
porte, et aussit6t une foule compacte d'hommes, de
femmes et d'enfants, se pressa autour d'elle, la suppliant de les laisser entrer, car c chez les sceurs on
serait a l'abri de tout malheur si les secousses recommencaient ,. Pas moyen de faire autrement, et voila
que tout ce monde se refugia chez elle, voire meme
un franc-mason avec sa famille. A la tomb'e de la
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nuit, on ne pouvait pas se resoudre a quitter la
maison, alors ma soeur Parbone leur dit : - Puisque
c'est la Madone qui vous attire ici et que c'est en elle
que vous mettez votre confiance, venez tous i la chapelle : nous prierons tous ensemble, apres quoi vous
pourrez vous retirer tranquillement, la sainte Vierge
veillera sur vous. , La-dessus, la chapelle se remplit
litteralement et il fallait voir avec quelle ferveur tout
le monde priait! D'abord on entonna le Te Deum et
le Magnificat en action de graces, puis on r6cita le
chapelet, les Litanies des saints et le chapelet de
l'Immaculee-Conception.
A Arsoli, nos Soeurs se trouvaient a la paroisse au
moment de la secousse. Rentries a la maison, qu'elles
trouverent quelque peu lzard6e, en vraies servantes
des pauvres, leur premier soin fut de se mettre*au
service des sinistr6s. Sur la demande de M. le Maire,
la soeur servante notre chore sceur Sordi, deux de ses
compagnes et trois jeunes filles de I'Association des
enfants de Marie, prirent le train pour se rendre a
Avezzano. A mesure qu'elles avancaient, le cceur se
serrait, ala vue de tant de disastres accomplis dans
quelques secondes... Avezzano avait l'aspect d'un
cimetiere, tout 6tait detruit. Au fur et a mesure que
les pauvres blesses 6taient retir6s des d6combres on
les placait dans les wagons pour les amener a Rome.
Un temoin a racont6 que c'6tait touchant de voir les
Filles de la Charit6 faire le possible et 1'impossible,
s'exposant meme aux plus grands dangers pour soulager les pauvres victimes... On ajoute qu'on aurait
cru voir des meres contemplant leurs enfants, quand
nos chores Soeurs eurent la douleur d'en voir mourir
trois dans le trajet de deux heures et demie! Dans
leurs allees et venues, sans se soucier nullement de
leurs peisonnes, extnnuees de fatigue et privies de
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repos, elles ont constamment pris soinde leurs cher&
bless6s. Le train royal suivant le leur, le roi leur -fit
porter du bon vin pour restaurer les malades.
Les sauveteurs se sont nontr6s d'un courage admirable. Comme on disait un .pere de famille, se dirigeant vers Avezzano a prenez garde a vous... n'oubliez
pas que vous avez sept enfants i il r6pondit : C
C'est
precisement parce que je suis pere, que je serai le
plus heureuxdes hommes, si, -par mon txavail de saovetage, je rsussis a rendre un fils -. son pere, on un

pere i son fils..., Ailleurs, nt garion travaillait sans
reliche pour arriver a faire sortir des decombres un
t.re vivant dont on entendait un sourd gimissement.
La.sueur couvrait son visage, mais de grosses larmes
l'inondaient aussi, quand il vit paraitre une jeone
femme morte qui avait dans ses bras une petite lle...
C'est elle qui gemissait croyant sa maman endormie et
qa'elle ae reussissait pas - r6veiller. Ce fat ame rvaie
lutte ,quand il fallut arracher la pauvre orphelize
,des
bras glac6es par la mort!I En pnesence de :as scenes
si lugubres, omn a pu constater que la chanit, s-est
montrie dans toute sa splendeur dans tous les rangs
de la sociktd.
Et pour nous, enfants de saint Vincent de PauI,
quelle nouvelle preuve de la protection de Dien et de
la Vierge immaculee sur notre double famiillel -Quand
on songe que, dans une localit :presque entiraemeAt
ditruite, maos dignes Missionnaires qui s'y trcuvaient
pour une mission £urent sau:s, tandis que txris Pires
redemptoristes restesent sous les uraimes:! -Que de
miracles en notre faveur et.que.de =reconaissaace-Mý
devons-nous pasa i.ieu!
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LettTe de la seur MAURICE, visitatrice,
au Trks Honor Pkre VILLETTE, Supieieur.giniral.
Naples, 22 janvier 1915.

MON TRES HONORk ET VENERE PCRE,
Votre binediction, s'il vous plait!
Encore une protection toute particuliere sur la chore
Communaut6 dans cette terrible catastrophe du 13 courant, mon Trks.Honoxr P&re. ci la secousse a &t6 desplus fortes et d'une longueur a faire perdre 1'6quilibre,
mais la ville en est quitte pour quelques 16sions sans.
importance. A la Maison centrale, deux ou trois insigniiantes dans la grande salle oui nos Soeurs vousentouraient si heureuses, le 8 d6cembre.
A Aquila, ,nous aurions pu avoir de chores victimes;
car I'h1pita4 est inhabitable; treis sailes se sent effondr6es et, cependant, -seulement quelques pauvres
malades l1g&rement blesses. Il y a eu vraiment na
regard particuiier de omtre Mere Immacul6e.
Abruzzes terribkalemt
Toutes les maisons ds
seoownes, mais tous 4es chers persoanels indemnes, et
pen de d6gits.
Les pauvres esurs Grises ont perda sept scenus i
Sora -et une i Pescina... Em 1906, idix-huit swccomIaient a Messina et RBeggio.
Sceur E. MAURICE.

POLOGNE
PROVINCE DE CRACOVIE
1i. Slominski, visiteur de la province de Cracovie, icrivant
an Tais Honor6 PineWVillee, A la slate du z5 de~eambre,
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resumait en ces quelques mots les ravages occasionnis par
la guerre : < Notre pays est aujourd'hui une autre Belgique. ,
M. Gaworzenski, supirieur du petit seminaire de Ldopol
(Lwow), icrivait a la meme date: 4 A Liopol, nous allons
tous bien, tant les confreres que.les Filles de la Charit ;
nous n'avons aucune relation avec Cracovie depuis le debut
de la guerre. ,

Leir7e de la swur STACHOVICZ, i M. VILLETTE,

Supgrieur gineral.
Husiatyn (Province de Cracovie, Galicie),
b6pital g6ndral, i*' septembre 1914.

MON TRES HONORE PERE,
Votre beindiction, s'il vous plait!
Nous nous sommes adress6es aux autorites russes,
qui ont bien voulu se charger de vous faire parvenir
cette lettre qui vous fera connaitre la situation, plus
que critique, dans laquelle nous nous trouvons actuellement.
Depuis un mois, nous sommes privees de toute
communication avec nos v6ner6s Sup6rieurs. Les autorit6s civiles ont cess6 de fonctionner; notre h6pital a
t&6abandonn6 par les medecins, les infirmiers et
meme les malades au nombre de soixante-dix, qui
l'ont quitte, ipouvantes par les incendies continuels
qui, pendant huit jours, sevissaient dans notre ville
situee sur la frontiere meme entre la Russie et la
Galicie autrichienne.
II ne nous est rest6 que dix malades qui ne pouvaient plus bouger de leur lit et nous, huit seurs. La
ville est incendide, d6peuplee et privie de tous les
moyens de ravitaillement.
Ce n'est que grace aux autorit6s russes, tant que
les armdes 6taient ici, que leurs soldats nous donnaient
du pain, pendant un certain temps. A present, les
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blesses ont quitti l'h6pital et les autorites nous facilitent seulement l'achat des vivres, mais pour notre

argent, lequel cependant ne nous suffira plus pour
longtemps.
L'6glise catholique et 1'gglise ruthene sont compl6tement d6molies; les pretres ont quitt6 la ville et les
environs. Depuis trois semaines nous sommes prives
de tout secours spirituel.
Nous nous adressons done a vous, mon Trbs Honor6
Pere, pour vous supplier tres humblement de vouloir
bien nous aider par vos conseils et de nous indiquer
une ligne de conduite pour l'avenir, afin que, moyennant l'intervention des autorit6s ou d'une maniere
quelconque, nous puissions rentrer en relation avec
nos Superieurs provinciaux, car je dois vous avouer,
mon Phre, que par suite des terreurs occasionn6es par
la guerre, nos santis se sont epuisees, nous sommes
a bout de forces.
Nous nous recommandons a votre sollicitude et
bont6 paternelle et j'ai l'honneur d'etre, etc.
Soeur STACHOVICZ.
Lettre de la swur ZALESKA au Tris Honora

Pare VILLETTE, Supiriergienral.
Cracovie, le aodecembre 1914.

MON TRts HONORt PERE,
Votre bexedictiox, s'il vous plait !
Comme les tristes 6venements emp&chent les com-

munications postales, je me fais l'interprete de toutes
nos chores sceurs de la Maison centrale et de celles de
la province, pour deposer a vos pieds nos hommages
respectueux et nos voeux les plusardents pour I'annee,
que nous allons bient6t commencer. Daignez agr6er,
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mon Trks Honore Pere, les sohbaits dictks par la piete
filiale, envers le successeur de saint Vincent.
En ce moment, notre province compte seulement
quatorze maisons de Cracovie et cinq des alentours;
quarante maisons, environ quatre cent vingt-quatre
swurs, se trouent dans les contrkes envahies sans
pouvoir nous donner signe de vie; nous n'en savons
que ce que notre Tres Honorie Mere a eu la charit,
de nous ecrire, quelques-unes ayant trouv6 le moyen
de lui envoyer quelques mots. Pensez, mon Tres
Honore Pere, a la peine qui nous accable, de savoir
nos pauvres seurs si 6prouvees moralement et physiquement, et de ne pouvoir les secourir. Quelques
petites fondations, que j'ai visit6es au mois de jillet,

se trouvaient deji dans une grande gene; que deviennent-elles a pr6sent, toute la Galicie 6tant entiieement
ravag6e ? Nous mettons notre coniance en Dieu, qui,
saura proteger nos chores compagnes, pendant que
tous les moy·ens humains lear manquent. Ce qui .nous
console encore, c'est que pour la plapart elles soignent
les bless6s et les malades dont partout le nombre est
tris grand.
M. Slominski est parti pour Posen, parait-il, a la
demande de nos Sceurs; il a pu obtenir la permission
d'y aller et de revenir a Cracovie, ce qui n'est pas
accorde aux autres. A son retour, il donnera des nouvelles de nos cheres smeurs de la-bas, qui aussi sont
privees de toute communication postale.
Avez-vous recu, mon Tres Honozr Pere, la lettre
que jevous ai envoy6e par I'entremise de M. DIbruyne ?
Cela nous est bien p6nible de ne pas pouvoir correspondre avec vcus, maintenant surtout que nous ~m
avons besoin plus que jamais.

Daignez agreer, etc.
Soeur ZALES&A.
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Lettre de M. J. GAWORZEWSKI, au Tr's Honore
PNre VILLETTE, Supirieur ge•nral.
Leopol, le5 avril igz5.

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,
Votre binidiction, s'il vous plait!
ttant en correspondance avec M. Wattier d'Helsingor, je lIi ai communiqu6 quelques nouvelles Bnotre
sujet, qu'il se chargea de transmettre a Paris. Mais
j'ai entendu dire par les Filles de la Charit6, quevous,
Monsieur et Tirs- Honor6 Pere, vous n'avez resu
aacunes nouvelles de nous. Je m'empresse done de
lots.
vous 6crire ces quelques
Grace a Dieo, tous les confreres de Lhopol, comme
aussi ceux de toutes les maisons de cette partie de la
Galicie, sont en bonne sant6 et travaillent a leur poste.
Cela a fait une bonne impression sur l'archeveque,
parce qu'il y avait beaucoup de pretres qui manquaient.
Toutes les sueurs sont resties aussi dans leurs maisons
et malgr6 les difficult6s que la guerre a apportees,
elles travaillent et accomplissent les devoirs de leur
vocation, Seules les sceurs de 1'h6pital de Gorlice ont
e6t oblig6es de le quitter parce que le batiment a 6t6
detruit; dix jours et dix nuits, elles sont resties dans
la cave. Les pouvoizrs russes ont ete bons envers elles;
ils ont donn6 totr ce qai itait necessaire pour lesconduire jusqu'a LUopol.
Depuis le 3 septembre 19t4,nous n'avons pas, comme
vous le savez, de correspondance avec Cracovie. Il y a
trois jours, j'ai eu pourtant une lettre de Cracovie qui
m'annonce que les,confreres. vont assez bien. M. Slo-

minski, le visiteur, est de temps es temps malade.
Dans la maison d'e Stradom comme aussi dans celle de
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Nowa-Wies, il y a des h6pitaux pour les soldats
malades.
Ily a environ un mois, des envoyis du ministere du
culte de la Russie sont venus s'informer de l'6tat des
associations religieuses. Ils ont tdC tres polls et nos
Regles, surtout les points qui nous empechent de nous
occuper des choses politiques, leur ont fait bonne
impression.
Par M. Wattier, j'ai appris votremaladie, Monsieur
et Tres Honor6 Pere; la nouvelle nous a tous bien
attrist6s. R&cemmcnt nous avons appris que vous alliez
dejh mieux, grace a Dieu.
C'est tout ce que je puis vous communiquer. Avec
beaucoup de confiance nous attendons la fin de la
guerre, comme aussi le risultat final.
Je reste enfin, Monsieur et Tres Honore Pere, en
l'amour de Notre-Seigneur,
Votre obbissant fils.

J. GAWORZEWSKI.

TURQUIE D'EUROPE
La ville de Constantinople est le theatre du divouement
des Missionnaires depuis 1783 et des Filles de la Charit6
depuis 1839. II serait interessant de donner, dans les circonstances prdsentes, un apergu general de tout ce qui s'est fait
de remarquable pendant les cent vingt dernieres anndes dans
les maisons des Missionnaires et des sceurs. Faute de place,
nous ne pouvons que renvoyer aux remarquables rapports
qui ont paru dans les Annales, a differentes 6poques, sous la
signature des prdfets apostoliques et des commissaires extraordinaires envoyes a Constantinople.,
M. Bompard, ambassadeur de France, aracont6 comment
s'est operee la mobilisation des Frangais, a Constantinople.
.Nousextrayons de sa relation ce qui nous touche de plus pres.

-

3o3 -

Une des particularitis de la mobilisation, en Tur-

quie, a etk le grand nombre de religieux, mobilises. II
y en avait de toutes les robes et de tous les styles :
Capucins, Dominicains, Jesuites, Assomptionnistes,
Franciscains, Lazaristes, Freres de la Doctrine chr&tienne, Freres maristes et, certes, j'en oublie, car
quelle estlacongr6gation religieuse qui n'ait de repr6sentants en Turquie ? Sur certains bateaux, les religieux formaient le quart du contingent des mobilis6s.
Ils y arrivaient sous la conduite de leurs Superieurs.
J'ai encore present devant les yeux ce frire de la
Doctrine chritienne sonnant au clairon toutes les sonneries de la caserne et les marches du r6giment, pendant qu'un Lazariste mobilis4 chantait la Marseillaise
a pleine voix. Notez que ce Lazariste n'6tait rien moins
que le Superieur d'un college de Constantinople reput6
pour sa tenue que d'aucuns meme trouvent trop compass6e.
On vit done a Constantinople d'6tranges processions.
Si la mobilisation fut en Francs un spectable inoubliable, la mobilisation franqaise, eq Turquie, m&rite
6galement qu'on s'en souvienne.
M. BOMPARD,
A mbassadewr de France..

Ce fut le dimanche 2 aout, que 1'ambassade regut le tel&gramme du gouvernement frangais; par suite de circonstances
raconties par M. Bompard, les interesses ne furent avertis, au
moins en dehors de Constantinople que le 3 et meme le 4 aoit.
Le mardi 4 aoit, une messe solennelle de depart eut lieu k
l'dglise des Capucins k Saint-Louis de Peia, qui estl'eglise
de 1'ambassade. Un journal raconte qu'un Lazariste mobilis6
y prononga une vibrante allocution.
Le 5 aoft, quelques-uns de nos confreres partirent par le
bateau la Phrygie; d'autres quittirent Constantinople le
6 aout a bord du Saghalien.
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Les mobilisis sont MM. Prangere, Kremer, Legouy, Martin, Mantelet, DI)oit; Freres Speir, Broutin, Dequidt.
Au milieu du mois de septembre nos colleges de SaintBenoit et de Sainte-Pulcherie ont ouvert leurs portes. Le personnel enseignant est bien diminue, cependant ily a-cent dix
ileves environ. dans chaque 6tablissement.
Le mois d'octobre amene l'abrogation des capitulations,
-c'est-A-dire des immunit6s et privileges concedes anciennement, d'abord, k 1 France, pais, saccessiremeut, aux autres
atats. Ces cagitulations concernaient principalement la justice, le commerce, la religion. Pour la justice, les sujets et

protedgs francais etaient soumis aux lois et aux tribunaur
frangais (le tribunal cunsulaire en premibre iustance, le: tribunal d'Aix ew appel); panr le commerce certaines faveurs
etaient accordees nos nationaux, particulierement pour les
lettres qui pouvaient etre envoydes par la poste francaise;
pour ce qui concerne la religion, la France a-le droit de protectorat; ce dernier droit.repose sur deux fondemente : * les
capitulations de i535, renouvelees ctendues
et
a differentes
epoques ; 2 la volont6 du Saint-Siege.

Ea vertu de ee droit de protectorat, la France a. le mandiat
de proteger dans.tout le Levant les persnnes-ef institutions
catholiques de toutes les puissances; certains honneurs sont
reserves aux representants de la France considfrte comme
protectrice- de P'Eglise catholique. Le Saint-Siege oblige les
catholiques d'Orient a s'adresser aux agents diplomatiq.es
frangais et leur interdit de faire appel a d'autres.
Lettres adressees au Tres Honozx PŽre VtI.ELF•,Supz
rieun gneral, par M. LOBRY, visiteur de la province
de Coasaantinople.
Constantinople, 6 octobre g194.

Les Dardanelles sent fermies jusqu'a nouvel ordre
Nous sommes dans une annie qui sera de plus en plus
dure. Certaines maisons souffriront beaucoup peuttre, de n'avoir pas les allocations. Nous memes, nous
y allons tres economiquement- Nous esp6rons vivre
tout juste. Ce qui nous pese,. ce sont les imp6ts r6clames avec insistance; d'autre part,, les loyers rendent
pou.
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Depuis trois semaines et plus, nous n'avons aucune
lettre de France. Nos confreres ici se devouent et travaillent a un degr6 qui m'inquikte pour leur sante. Un
certain nombre sont eclopes. Au collKge Saint-Benoit,
nous avons cent soixante 6lkves; a Saint-Pulchbrie,
cent quarante; . BBbek, cinquante. Les retraites aux
coll6giens et aux enfants de Marie se succedent et se
font bien. L'administration des h6pitaux turcs
demande des sceurs pour l'asile des pauvres et specialement pour les petits enfants. Ne soyez pas 6tonnk
non plus si une demande vous est faite pour des h6pitaux serbes.
Tous et toutes sont a leur devoir remplis d'abandon
a la Providence.
MM. Laurent et Lordon viennent de nous arriver de
France.
LOBRY.
Nous donnons maintenant la relation des ivinements qui
se sont passes a Constantinople depuis le z r novembre, date
de 1'entree de la Turquie dans le conflit. Ce rapport a &t6 fait
par M. Lobry et adress6 au Tres Honore Pere Villet;e.

Dimanche "r novembre. - La Turquie avait besoin
de paix pour se refaire et se consolider. Elle avait surtout besoin, pour durer, de 1'appui de la France et de
I'Angleterre. La neutralitt s'imposait a elle a tous les
points de vue. Le prince h6ritier, le sultan. la famille
imp6riale voulaient cette neutralit6 et repoussaient la
guerre.
Le vieil Abdul-Hamid lui-m&me avait dit aux JeunesTurcs au pouvoir : , J'ai 6t6 tres bien avec l'Allemagne, je me suis tenu en bons termes avec l'Angleterre, j'ai toujours m6nag6 la France, mais jamais je
n'ai livr6 la clef de la Turquie a personne. Vous, vous
20
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1'avez fait en implantant 1'Allemand a Constantinople. )
Les Jeunes-Turcs au pouvoir sont reprtsentbs par
Enver Pacha, Talaat Bey. Le grand vizir est nul. Djimal Paca, ministre de la Marine, asacrifik ses grandes

sympathies pour la France a la direction jeune-turque.
II a le courage militaire, non le courage civique; ce
n'est pas un caractere. Djavid Bey, ministre des Finances, a donna sa demission en face du courant allemand dont il ne voulait pas. D'autres mixistres ont
donn6 leur d6mission en voyant qu'en allant a la
guerre la Turquie marchait a sa perte.
A tout prix, et en ne considerant que leursintirets,
1'Allemagne suitout et aussi l'Autriche ont voulu entrainer la Turquie dans leur alliance, et a la guerre
contre la Triple-Entente: Russie, Angleterre et
France.
Un vent de folie a souffl6 sur les Jeunes-Turcs.
Enver Pacha surtout, a voulu la guerre. En vain, les
ambassadeurs de France et d'Angleterre ont remontr6
aux Jeunes-Turcs la faute irrim6diable qu'ils allaient
commettre. Le ministare pourtant restait divis6 au
sujet de la guerre, la famille impbriale 6tait contre.
Les Allemands impatients brusquerent les choses.
Le Gaben et le Breslau s'en allerent dans la mer
Noire, et par le bombardement d'Odessa et de Sebastopol, les Allemands mirent le gouvernement turc
devant le fait brutalement accompli.
Quand tout d'un coup cette nouvelle arriva a Constantinople, le grand vizir repondit aux ambassadeurs
de la Triple-Entente qui l'interrogeaient, qu'il ne
savait rien de la chose,que le tout s'6tait fait sans lui.
Djimal Pacha, ministre de la Marine, 6tait au Cercle
quand on lui communiqua la nouvelle. On lui prete le
mot: ( Ces Allemands nous ont mis dedans. )) II courut
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chez Enver Pacha, qui fit I'innocent. La plupart des
ministres donnerent leur demission.
L'homme de l'Allemagne fut Enver Pacha. Ce jeune
homme de trente-deux ans, Albanais, a eu, grice a la
revolution turque, une fortune rapide. Attache militaire
a Berlin, de par le baron Marsshal, ambassadeur allemand a Constantinople, apris la revolution turque; il
combattit ensuite en Libye, parmi les Arabes contre
les Italiens. Revenu en Turquie, il tua Nazim Packa,
ministre de la Guerre et fit nommer Mahummet Chefket Pacha, grand vizir. II reprit Andrinople, abandonni par les Bulgares. 11 devint ministre de la Guerre
et 6pousa la fille du sultan. Vendu a l'Allemagne, il
fait tout ce qu'elle veut. 11 reve une restauration de la
grande Turquie, la reprise de l'Egypte, etc.
A la suite du bombardement de Sebastopol, la
guerre fut d6clar6e entre la Russie et la Turquie; du
m&me coap avec l'Angleterre et la France. J'entrevis
de suite toutes sortes de miseres graves.
D'une part, les Turcs an pouvoir deviendraient xinophobes, antifrangais, voudraient unifier les Ql&ments ottomans; puis ils seraient sons l'influence
directrice des Allemands contre toutes les institutions
frangaises. Les Allemands ne manqueraient pas de
travailler a detruire tout ce qui constituait I'influence
francaise en Turquie, influence dont ils taient jaloux
et qu'ils haissaient. II fallait se tenir pr&t.pour toute
6ventualite, car nous devenions des victimes bonnes a
l'immolation.
A la suite de la declaration de guerre, les ambassadeurs de France, d'Angleterre et de Russie organiserent, sans retard, leur dipart de Constantinople.

Mine Bompard, que j'6tais all saluer sans la rencontrer, me fit dire qu'elle ne voulait pas partir sans
me voir.

-

3o8 -

En me rendant chez elle, je fus aborde par M. Bompard qui me dit: " Cette fois, cela y est, c'est la
guerre et nous partons. Vous aurez pour vous proteger, l'ambassadeur des Etats-Unis. C'est un homme
aussi bon qu'inergique, vous aurez lieu d'en etre satisfait. ,) Apres un moment de conversation, je me
rendis chez Mme Bompard.
Mme Bompard voulut me donner 7 ooo francs et un
peu plus, non pas pour les pauvres, mais pour des besoins qui pourraient surgir pour nous. Elle pr6voyait
juste. Je la remerciai. Je lui dis merci egalement et de
tout coeur pour tout ce qu'elle avait fait pour nos
ceuvres. Elle me dit d'elle-meme qu'A Bordeaux, elle
irait rendre visite a M. Villette et a la Mere g6nerale.
Ce ne fut pas sans emotion que la separation eut lieu
a l'ambassade. Le depart devait avoir lieu le 2 novembre, a neuf heures du soir.
Le jour de la Toussaint, les offices eurent lieu
comme de coutume, dans 1'6glise de Saint-Benoit. A la
recreation de midi, on tira les images contenant les
B6atitudes. Je pris: a Bienheureux ceux qui souffrent... n L'image repr6sentait un chemin seme de
croix, vers les hauteurs qui mnnent au ciel! Apris
l'office du soir, je fis une visite au cimetiere, accompagn6 de M. Vachette. Une depiche du Tres Honor6
Pere, arriv6e a midi, nous annonga le d6cis de

M. Guelton.
Lundi 2 novembre. -

Dans la soiree, comme j'avais

1'habitude de le faire a pareil jour, je me rendis au
cimetiere de la maison de la Pair, pour y prier sur la
tombe de nos Sours qui y sont enterr6es.
Nos morts, Missionnaires et Soeurs, sont dans les
caveaux qui se trouvent sous 1'6glise de Saint-Benoit,
et la liste en est longue. Toutefois, comme a la Paix
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il y a un cimetiere, on y a enterr6 les saeurs mortes
dans cette maison, ainsi que celles d6c6d6es dans la
maison proche, celle de l'asile des vieillards de Pancaldi.
Le cimetiere de la Paix renferme encore quantit&

d'ossements de nos soldats franqais, morts aux ambulances de la Paix, lors de la guerre de Crimie.
Mardi 3 novembre. - On me fait le r6cit du dipart
de M. Bompard, qui eut lieu la veille, ainsi que celui
de M. Malett, ambassadeur d'Angleterre. A la gare,
la foule 6tait grande. II y eut un peu de bousculade
voulue. M. Bompard dutm6me repousser avec le poing
un Turc qui s'approchait de lui peu convenablement.
Rien de grave, mais un petit desordre voulu et que la
police aurait pu empecher.
M. Bompard, Madame et ieur fille, I'ambassadeur
d'Angleterre, les consuls des deux puissances, les
Francais de marque, ceux de l'ambassade, ceux qui occupaient de hautes situations dans les administrations
turques, conseillers financiers, etc., partaient ce meme
jour, se rendant k D6diagatch pour s'y embarquer.
Le soir, a deux heures et demie, je me rendis a la
maison Saint-Vincent, pour y pr6sider la reunion des

Dames de la Chariti, association qui s'occupe des
malades d6laissbs. II n'y avait que cinq dames, car
beaucoup avaient deji quitt6 la Turquie. On constata
qu'il y avait des ressources pour jusque dans le courant de l'ann-e suivante, mais qu'il y avait lieu, vu les
circonstances, de ne s'occuper que des malades absolument abandonnes. En sortant de la reunion, je rencontrai, dans la rue de Pera, M. Ledoulz, premier
drogman de l'ambassade de France, restA i Constantinople pour 6tre utile aux interets franqais aupres de
l'ambassade des Etats-Unis.
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Des les departs des ambassadeurs, les drapeaux
avaient et6 amenbs et les 6cussons des consulats furent
descendus; cela fit impression dans P6ra.
Mercredi 4 novembre, saint Charles Borromee. - Le
matin, je suis all dire la messe a l'orphelinat SaintJoseph. C'6tait la f&te de la superieure.
Puis nous tinmes conseil, la sceur Reisenthelet moi.
Aprbs avoir r6glk les choses courantes, nous nous
prioccupimes de la situation prisente. Diverses mesures de prudence furent envisagies.
Le soir, ouverture de la retraite des enfants de
Marie et jeunes filles de la maison Saint-Vincent, de
la rue de Brousse, a P6ra; les circonstances font
qu'elles viennent tres nombreuses. M. Blanchet preche
la retraite.
Jeudi 5 novembre. - Le matin a lieu leservice fun:bre
de M. Guelton. Les le6ves de Saint-Benoit, de SaintePulcherie yassistent. M. Guelton avait quitti Constantinople vers la fin de mai. Son mal n'itait pas bien
defini. II avait de grands maux de tkte persistants et
sa vue faiblissait au point qu'il ne pouvait plus lire.
Il se rendit a Bruxelles, oh le midecin specialiste loi
conseilla une clinique. Nous avons 6chang6 des lettres
et je devais aller le voir. La guerre m'en a emp6chL.
Je n'ai eu jusqu'ici aucun d6tail sur les circonstances
qui ont prec6d6 sa mort.
Nous avons di nous faire immatriculer au Consulat
gineraldes Etats-Unis. Chacun a repu une feuille attestant notre immatriculation, disant que nous etions
prot6g6s americains et qu'en consequence toutes les
autorit6s etaient priCes de nous accorder aide et
protection dans la ville de Constantinople et les
environs.
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Vendredi 6 novembre. - Comme de coutume, chaque
vendredi, je me suis rendu des le matin a Sainte-PAlchArie. C'est la que dans la matinee, les semurs et les
persontes de Pira, de Pancaldi et de Ckichli viennent
me trouver quand elles ont besoin de me voir.
Samedi 7 xovembre. - Dans la matinie, je rendis
visite ia Mine Morgentkam, ambassadrice des' EtatsUnis. Je tenais a la remercier des bont6s et attentions qu'elle avait pour nos Saurs dont elle avait
visiti plusieurs maisons. Ensuite je lui envoyai quelques boites de the de Chine. Le meme soir, elle me
rendit la visite.
L'inquietude rignait parmi les communautis et les
visites affluaient a Saint-Benoit.
On nous tracassait au sujet de la teligrapkie saxs
fil. Au mois d'ao~t, on 6tait venu enlever nos appareils et Ion avait laiss6 an re~u. En octobre, les Turcs
revinrent encore, nous donnimes I'assurance qu'il ne
restait rien de motre petite installation d'amateurs.
Moi-mhme, je lear fs remarquer que pourtant ils
avaient laiss6les antennes. Ils me r6pondirent qu'avec
les antemnes seules, on ne pouvait rien faire. En novembre, le jeudi 5, ils reviorent enlever les antennes,
et ils firent paraitre dans le Journal offciel qu'a SaintBenoit on venait de d&covrir et d'enlever les appareils de t6legraphie sans fiL Ceci tait dCloyal. et manvais; car des appazeils, qu'on n'arrivait pas a decouvrir, anoonxaiemt aux Russes la sortie de la flotte
turque dans la ner Noire. Les Turcs nex-mýmes nous
avaient expliquC -ismotifs de leurs recherches. On
alia chez nos Saeurs de diverses maisons, chez les
Petites Sceurs des pauvres pour faire aussi des recherches d'appareils de t6l6graphie sans fl. Ces
boanes Alles r6poediTent que chez elles on n'tait pas

-

312 -

si savant et qu'elles ne savaient pas ce qu'itait ce
genre de t6elgraphie. Eux-m&mes, du reste, n'en savaient pas davantage, car un baton sur un toit, une
perche au haut d'un cyprus dans notre campagne de
Bebek, un tuyau de poele au haut d'une cheminie,
avec les fils pour le tenir en 6quilibre, tout prenait
l'aspect d'appareils d'espionnage et de trahison.
Ce'meme jour, j'ai &t6 a l'ambassade des 9tatsUnis, au sujet de la question des ecoles. M. Morgentham m'avait d'abord dit qu'il y avait 95 p. 1oo g esp&rer que les 6coles de filles ne seraient pas fermees.
Quant aux colleges et ecoles de garcons, il y avait lieu
d'en envisager la fermeture. Aujourd'hui, on ne me
donne pas beaucoup d'espoir pour aucune 6cole francaise. Je me demande si les immeubles scolaires, qui
sont des propri6tes privies, seront respectis? On l'espere, mais il n'y a pas de certitude.
Ce meme samedi, 7 novembre, eut lieu, a Stamboul,
la manifestation turque en faveur de la guerre. Dans
l'apres-midi, cette manifestation passa le pont pour
se rendre par Galata et P6ra, devant les ambassades
d'Allemagne et d'Autriche. Les manifestants etaient
des imans r6citant des prieres, des gens d'administration envoy6s ad hoc, des hamals, puis beaucoup
de curieux pour voir passer le cortege. Plusieurs de
nos Sceurs revenant du dispensaire de la Dette publique, qui est a Stamboul, se trouverent dans la manifestation. Les Turcs leur expliquerent ce dont il
s'agissait. Elles reconnurent dans le cortege un bon
nombre de leurs pratiques. II n'y avait ni enthousiasme, ni fanatisme; on sentait que la guerre d6claree n'avait pas les sympathies de la nation. II n'y eut
point de disordre sur le parcours. Vers huit heures
du soir, cependant, on brisa les vitres et la vaisselle
d'un restaurant a Pera, chez Tokatlian, protbg6 russe.
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On brisa les vitres du Bon Marche en pressant sur
les rideaux en fer qui itaient baiss6s. On brisa encore
les vitres des concierges de 1'ambassade et du consulat de Russie. Pres du pont, on malmena un magasin
allemand qu'on croyait appartenir a un Anglais.
Dimanche 8 novembre. - Je viens de presider la cl6ture de la retraite de la rue de Brousse. La chapelle
itait bond6e. La r6ception eut lieu nombreuse. Tout
fut beau et consolant. Mieux que jamais, les enfants
de Marie et jeunes filles avaient fait une excellente
retraite. Apres la reunion, toutes se grouperent dans
la grande salle del'ouvroir. Les sachant sous l'impression de la manifestation de la veille, je les rassurai et
je leur dis qu'elles n'avaient rien a craindre, que la
sainte Vierge veillait sur elles, etc. Elles 6taient plus
de trois cents.
Lundi 9 novembre. - Nous dimes tous et individuellement nous pr6senter devant le bureau de police
du quartier, a l'effet de pr6senternos feuilles d'inrmatriculation, feuilles qui servirent a nous inscrire sur
les registres de la police et que 1'on nous rendit en y
mettant le cachet turc.
II en fut de m6me pour nos Sceurs. Toutefois, pour
la Maison centrale et quelques autres maisons, on se
contenta de recevoir les feuilles apporties par deux
sceurs. A la maison de la Paix, la police vint, ellem6me, chez les sceurs pour Finscription prescrite dans
un dtlai de peu de jours.
Dans le pass6, les Turcs n'avaient nos noms, profession, lieu de sejour, etc., dans aucune de leurs administrations. Dor6navant on pouvait nous suivre et nous
trouver.
II n'y eut que les Missionnaires et les sceurs de natio-
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nalit6 franqaise qni presentirent lears feuiiles a la
police. L'6lement frangais devenait suspect.
Mardi lo novembre. -

Le visiteur des icoles chr6-

tiennes, le provincial des Freres maristes viennent me
trouver, et ils vinrent souvent pour savoir ce qu'on
allait devenir. Je leur ai r6pondu que, cette fois, je
m'attendais tout a fait a la fermeture des colleges et
icoles de garcons. Pour un temps, je leur avais dit que
peut-6tre on pourrait maintenir les &oles avec ceux
des n6tres n'6tant pas francais, car toutes les congregations ont des 6trangers a la France, surtout depuis
que les noviciats ne sont plus en France. Cette fois, je
leurs dis qu'apris mes conversations avec certains
personnages, j'avais compris qu'on en voulait a 1'cole
mnme en tant que frangaise, et que je n'avais plus
aucun espoir au sujet du maintien de nos ecoles, avec des
616ments non franqais. Ils me quitt&rent tout attristes
en me disant: ( Si nous ne pouvons plus faire la classe,
nous n'aurons plus qu'a partir. » Je partageai leur tristesse, car j'entrevoyais pour nous et pour nos Soeurs de
graves ennuis et miseres. D6jA je n'6tais plus rassur6
an sujet du maintien des icoles de flles. Je sentais
trop chez les Turcs et sous l'inspiration allemande une
volonte aretite d'atteindre l'influence franqaise en
Orient dans ses multiples tablissements scolaires.
Ruiner l'influence de la France en Orient, telctait
le plan adopt&,J'en tais navr6, car du m&me coup quel
mal n'allait-on pas faire au catholicisme, a l'Iglise
romaine? Ces pensbes ne me quittaient plus.
Dans l'apris-midi, i deux heures et demie, j'allais a
l'orphelinat Saint-Joseph, a Tctokour-Bostax, pour pr6sider la reunion des Dames de la Charit6 de PCra.
Cette Association a pour but la visite de: pauvres et
des malades dans quatre paroisses de la ville. Pea de
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<lames vinrent, j'ca comptai six, alors qu'habituellement les r6unions sont fort nomhreuses. On fit ressortir combien la misere devenait grande. Beaucoup de
femmes ont leurs maris pris, en tant qu'Ottomans, par
La mobilisation et la guerre. Il fu constat que l'(Euvre
avait des ressources pour traverser l'hiver. Le pain
n'a guire encore rench6ri. Le sucre et le riz ont
augmenti de beaucoup. Vu les circonstances, il fut
convenu qu'on retirerait de la Banque 1'argent de
l'Association.
Mercredi II novembre. -

La guerre sainte vient d'etre

d6claree. L'effet produit sur le peuple turc n'est pas
considerable. Le peuple n'aime pas la guerre et il se
demande pour qui et pourquoi l'on se bat. II ne comprend pas bien une guerre sainte en s'alliant avec les

Allemands et les Autrichiens. Quant aux gouvernants
Jeunes-Turcs, lear but souhaith serait de soulever
1'Islam contre les Anglais, les Francais et les Russes.
Mais ma pensie est qu'ils travaillent en pure perte dans
ce sens. Le sultan est devenu un chef amoindri et
d6consid6r6 par le fait des Jeunes-Turcs. Le Khalifat
du sultan sur tons les musulmans du monde n'a plus de
prestige. Le sultan et le Turc sont trop amoindris. Le
Khalifat, les Arabes, ennemis des Turcs, le r6clament.
Cette guerre sainte, avec l'empereur allemand. et
I'empereur Francois-Joseph, chef d'une nation chretienne, est chose singulibre.
La guerre sainte qui vient d'etre proclam6e ne me
dit rien de bon pour nous. Evidemment cette guerre
n'est pas de nature a soulever le fanatisme musulman
pour proc6der a l'extermination des chr6tiens par des
massacres. Mais elle accentue la x6nophobie turque,
elle aggrave le. plan turco-allemand de faire la guerre
aux institutions frangaises. Avant tout, ce sera la France

-

316 -

qui sera atteinte, car elle a, en Turquie, une situation
tout autre que la Russie et I'Angleterre, par tous les
616ments qui font son influence jalousee et haie par
I'Allemagne.
Nos Frangais et les families francaises s'en vont.
M. de la Bouliniere, president de la Dette publique,
est parti; malgr6 son depart, nos Sceurs continuent a
tenir le dispensaire de la Dette publique. Elles sont
tres aimees et appr6ciees par les pauvres turcs de
Stamboul.
I1 ne reste plus que trois ou quatre Franoais plus en
vue par leur situation et je me trouve parmi eux. D4jA
on parle d'otages a deporter a l'interieur et je suis
prevenu ue je suis sur la liste.
Le soir de ce mercredi a lieu l'ouverture de la retraite
des enfants de Marie et jeunes filles,' internes et
externes, de la maison de Saint-Joseph a TchoukourBostan. C'est M. Guwy qui pr&che cette retraite.
Jeudi 12 novembre. -

Je vais

a B6bek et je rends

visite aux deux maisons de nos Soeurs,ainsi qu'aux Frires
maristes de notre &cole. Tout est prospere, les classes
sont bondees d'6leves soit chez les sceurs, soit chez les
freres. A la maison Louise de Marillac, je visite la
nouvelle bAtisse construite par la sceur Guerlin avec les
60 ooo francs donnes par le Pari-Mutuel. A mon retour
de France, j'avais trouve le gros-ceuvre achevL. Ma
premiere pensee avait et6 d'arreter les travaux, mais

I'entrepreneur m'a suppli6 de le laisser continuer Ases
risques et perils.
11 y a dans cette maison soixante-dix orphelines,
enfants trouv6es. La sceur Guerlin y a mis beaucoup

du sien pour faire cette oeuvre.
Les grandes retraites annuelles se donnent dans

cette maison, qui est sur le flanc des collines du Bos-

phore. NosSceurs y sont parfaitement pour y faire leur
retraite.
Vendredi 13 novembre. - Le matin, comme je le fais
i pareil jour, je vais passer la matinee a Sainte-Pul-

cherie. Les sceurs servantes des alentours viennent
s'entretenir avec moi. A toutes je redis de retirer
I'argent des banques, argent d'ceuvres ou autres. Je
recommande certaines pr6cautions i prendre, a la
suite de tout ce sur quoi nous avions delib&r6 avec la
sceur Reisenthel, assistante de la province.
En descendant, je suis entre a I'ambassade des

ttats-Unis. Les inqui6tudes s'aggravent au sujet des
ecoles francaises. On m'assure que surement les Turcs
ne toucheront pas aux oeuvres hospitalibres, aux
orphelinats, ni non plus aux 6glises et aux couvents.
Samedi 14 novembre. -

Le samedi, je reste toute la

journ6e a Saint-Benoit et I'on est sir de me trouver ce
jour-la. Les visites se succedent; ce sont surtout les
supbrieurs des communautes d'hommes et de femmes
qui viennent me dire leurs inqui6tudes au sujet des
bruits qui circulent. Je leur dis qu'il fallait s'attendre
Ace que bient6t nous soyons l'objet, non point de pillages, etc., mais de mesures revetant une forme l6gale,
qu'il fallait s'attendre i des perquisitions, qu'il importait de mettre certaines choses en shret6, de n'avoir
dans la caisse que 1'argent courant, etc., etc.
On avait perquisitionn6 A l'ambassade de France,
au consulat de France, sans vouloir de t6moins francais. Le chancelier du consulat de France, d6signi
pour garder les archives, avait 6t6 mis hors du consulat sans pouvoir y rentrer et n'ayant pour tout vetement
que ce qu'il portait. On avait fait de meme pour les
ambassades d'Angleterre et de Russie.
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Le pretexte invoquk fut la recherche d'appareils de
teligraphie sans fil.
Ce qu'on avait os6 faire pour les ambassades,
on ne se generait pas pour le faire chez des particuliers.
Mg, Pompili vint aussi me rendre visite. 11 attend
toujours le nouvel archeveque nommn, Mgr Dolci.
II pense que l'archeveque n'arrivera queplustard, apres
la tourmente, je ne partage pas son avis. Je trouve
qu'il y a des motifs de diverses sortes pour qu'il vienne
d&s maintenant. Le protectorat francais ne s'exerce
plus pour le moment. Sans doute les Elats-Uxis prot'gent les catholiques de Turquie et 1'Espagne les Lieux

saints, mais i'ambassade des Etats-Unis represente un
Elat

potestant et l'ambassadeur est israilite. Avant

son d6part, j'avais demand6 i M. Bompard qui allait
prot6ger la D6l6gation apostolique. Il m'avait r6pondu
qu'elle devrait se proteger par elle-meme vu les circonstances. Les Turcs ne seront done pas fich6s de
voir arriver un chef catholique n'6tant plus sous la
protection de la France. Ceci ne peut 6chapper a la
secr6tairerie d'itat du Vatican. Puis si le troupean
souffre, il convient que le pasteur soit 1A. Son action,
de plus, pourra 6tre utile dans une certaine musure
aupres des Turcs.
Pour l'annonce officielle de la nomination de
Benoit XV comme Pape, ce fut encore l'ambassade de
France qui avait fait la demande d'audience pour
Mgr Pompili, charge par Rome de notifier au sultan
Vldection de Benoit XV. Cette audience, en effet, eut
lieu ces jours derniers. Mais Mgr Pompili s'est prsexti
devant le sultan sans itre accompagni d'aucun drogman,

M. Ledoulx ne le pouvant plus depuis Ia d6claration
de guerre.
Les Turcs songeraient bient6t &avoir un reprisen-
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tant ax Vatican, pour traiter directement avec le Pape,
je n'en serais nullement surpris. Ce serait I'un des
moyens pour mettre fin, une fois pour toutes, au protectorat francais, au point de vue turc.
Avec Mgr Pompili, nous causames de son audience
chez le sultan. It me dit que le sultan 6tait an gros
homme, a 1'air bon, mais qui avait lu difficilement et
plniblement la r6ponse a son discours. Le sultan
actuel n'a, en effet, aucune valeur personnelle. II a it&
pendant une trentaine d'anneesle prisonnier, annuli,
de son frere le sultan Abdul-Hamid. Avec le sultan
actuet, les Jeunes-Turcs ont eu beau.jeu pour faire
tout ce qu'ils ont voulu. Mahomet V n'a &t6 qu'un
instrument dans leurs mains. Le prince heritier est
contre eux, comme il est contre la guerre, mais il n'a
pas le pouvoir en main.
Dimancke 15 novembre. - Le soir, apres vwpres,je
donne la conference a nos Sceurs dans la chapelle de
la Maison centrale. La serie des sujets a traiter marquait, pour ce jour, le d6tachement. Je donne des avis
et conseils en rapport avec la situation. Je les mets en
garde contre les exagirations de toutes sortes qui
courent dans le public.
On souffre de n'avoir plus de nouvelles de France,
des membres de la famille qui sont a la guerre, d'etreisole du monde depuis des semaines, etc., etc. Je
recommande de bien faire tons ces sacrifices, de les
faire en union avec tant de sacrifices qu'ont a faire
tant de families chritiennes 6prouv6es par la
guerre, etc., etc.
Le moral de nos Sceurs est do reste fort bon.
Lundi 16 ovrembre. - De bon matin, on etait venu
m'apprendre la mort de la sceur Rose de la maison de
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la Paix. J'avais administri cette sceur, il y avait une
huitaine de jours. Cette seur 6tait de la Prusse orientale. La guerre obs6dait son esprit et la faisait beaucoup souffrir. Savoir les Allemands en France, et y
faisant souffrir, lui etait une pensee insupportable.
Elle mourut des suites d'une pleuresie-pneumonie.
D6cor6e dans le passe, en un pays allemand, pour soins
aux bless6s, sa d&coration se trouvait au fond d'un
vieux soulier.
Comme elle 6tait Prussienne, je recommandai de ne
faire part de son d6cis au consulat allemand que le
lendemain, a l'effet d'iviter tout ennui au moment de
son enterrement.
Yi et la, chez nos Sceurs et ailleurs, on continue de
perquisitionner au sujet de la te61graphie sans fil.
Dans notre campagne de Bebek, la maison fut visit6e
minutieusement; une porte de chambre, dont on ne
trouva pas la clef, fut meme enfoncee violemment par
un policier, et un panneau sauta. La chambre 6tait
vide. M. Guwy fut amened faire enlever, au haut d'un
cypris, une perche qu'un 6lve avait mise la, pour y
aborer un drapeau, il y avait longtemps.
A la maison de la rue Brousse, a la Maison centrale
aussi, les policiers firent leur inspection, jupque sur les
toits de la maison. II en fut de mnme chez les Petites
Sceurs des pauvres, au sujet d'une hampe que les
marins francais, abrites chez elles a la derniere guerre,
avaient plant6e au sommet du toit.

A Saint-Benoit, par precaution, nous times disparaitre du musee, jusqu'a des fltches d'Indiens et I'epbe
de M. Bor6, celle qu'il portait lors de sa g6rance du
consulat francais, a Jerusalem.
L'inqui6tude planait partout et 1'on se demandait ce
qui pourrait se produire bientbt. Ces visites domiciliaires nous 6taient d'autant plus pinibles que jamais,
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-dans le pass6, la police n'aurait os€ franchir le seuil
de I'une de nos maisons.
Un jour, un voleur se r6fugia dans 1'enclos de SaintBenoit. La police garda les issues sans oser pinetrer
chez nous. 11 fallut qu'un cawas (hommes d'armes) de
I'ambassade de France vienne se saisir du voleur pour
le remettre aux gendarmes hors de chez nous.
Aujourd'hui, que les capitulations sont abolies et que
l'ambassade de France n'est plus la, la police p6nk~re
chez nous, comme chez elle, et s'impose avec sansgene et duret6.
Le temps parait loin, oii a des policiers, des gens de
justice ou de perceptions d'imp6ts, on disait qu'ils
n'avaient qu'a s'adresser A l'ambassade de France.
Mardi 17 novembre. - Le matin, A neuf heures, a
lieu l'enterrement de la soenr Rose. Je vais faire I'office
funebre dans la chapelle de I'khpital de la Paix. L'en-

terrement a lieu dans le cimetiere de I'rtablissement.
Nos Sceurs sont la, nombreuses. I1 y a aussi bon nombre
de nos Soeurs des maisons de la province de Graz.
L'apres-midi, A deux heures et demie, je vais pr&sider, A la Maison centrale, deux r6unions de Dames
de la CharitL. Tout d'abord celle de la Crche. Cette
cevre s'occupe des enfants trouves. Grace Aune f&te
donn6e par Mme Bompard, au primptemps prec&dent, il reste en caisse une -dizaine de milliers de
francs. On convint que, sans retard, Mme Ronet, avec la
sceur Reisenthel, irait retirer de la Banque ottomane le
dep6t qui s'y trouve. Nous savons que le directeur,
M. Steeg, veut bien verser toute la somme et faire
exception pour les oeuvres. A cause de la guerre, en
effet, les banques ne laissent plus sortir l'argent place,
que par petites sommes de 20, 25 livres turques par
mois.
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On tint ensuite la r6union des Dames de la Charit6
de Galata. Cette oeuvre a pour but le soin des pauvres
et des malades du faubourg de Galata. On parle de la
grande misere des pauvres. Heureusement I'association a des ressources pour finir I'annie et meme pour
toute l'ann6e suivante. L'argent de cette oeuvre n'est
d6ji plus en banque.
II y avait une demi-douzaine de Dames a. ces r6unions qui ordinairement sont nombreuses. De plus en
plus les families quittent Constantinople et les families
francaises deviennent plus que rares.
Mercredi 18 novembre. - Des sept heures et demie
du matin, Mf. Marengo, professeur laique de langue
grecque a I'6cole des Assomptionnistes & Stamboul,
vient me faire part de ce qui s'est passe la veille,
I'aprbs-midi, dans cette &cole. La police a cernm la
maison, defendant &qui que ce soit d'entrer ou de sortir. Les policiers ont exig6 la visite de la caisse, puis
ils ont parqu6 les Peres dans une chambre d'od ils ne
les ont plus laiss6s sortir. C'est dans cette chambre que
les Peres ont mange le soir, puis qu'ils ont passe la
nuit. Les policiers cnt perquisitionn6 et sont restes
dans la maison. Les 61eves, on les a cong6dies.
Quant aux professeurs laiques, on les a emmenes
au koulouk (bureau de police) oi on les a gardes
depuis quatre heures du soir jusqu'a huit heures. Puis
on leur a demand6 leur nom et leur nationalit6, et,
apres s'etre excuse de les avoir gard6s si longtemps,
on les a congedi6s. Les P&res avaient quarante-buit
heures pour quitter la Turquie.
Je compris que l'attaque des 6tablissements francais
6tait chose commenc6e, et je r6solus, apris avoir averti
les n6tres de ce qui se passait, de me rendre a la
D616gation apostolique pour conferer avec Mgt Pom-

-

3z3 -

pili sur ce que nous pourrions faire ensemble auprbs
de l'ambassade des Etats-Unis, car les proced6s turcs
s'annoncaient comme devant etre fort durs.
Au moment de partir, la Mere Elvira, sup6rieure du
pensionnat des Seurs de Sion, a Pancaldi, me tel6phona demandant si elle pourrait me trouver dans la
matinee k Saint-Benoit. Je r6pondis que devant me
rendre a la De16gation (qui est proche de chez elle),
je passerai pour la voir.
J'eus mon entrevue avec Mgr Pompili. En sortant de
la Delegation, je trouvai deux policiers a l'angle de la
maison qui me regardirent sortir et passer. En arrivant a la porte du pensionnat de Sion, un policier y
etait de planton. Cela ne me dit rien de bon et je pressentis que quelque chose d'anormal se passait. A
peine entr6, les sceurs m'entourerent tout en imoi en
me disant : a Mon Pere, les policiers sont dans la maison, ils perquisitionnent; its sont dans !e cabinet de
notre Mere, occup6s a compter l'argent de la caisse. ),
Sur ce, je dis aux soeurs que sans doute, chez nous, on
faisait meme operation et que je n'avais qu'g m'en aller
de suite. Elles insisterent pour que je voie la sup&rieure, que mes paroles lui feraient du bien, etc. Elles
ajouterent que fort heureusemenr 1'ambassadeur des
Etats-Unis et Madame 6taient 1l et 6taient arrives
avant la police, pour rendre visite. La Mere Elvira
descendit et je m'entretins un moment avec elle de
ce qui arrivait. Je voulus ensuite sortir, mais le
policier m'en empecha. Accompagn6 par la superieure, je montai & son cabinet. L'ambassadeur assistait aux operations policieres. Je lui dis que j'6tais
prisonnier et que je comptais sur lui pour me d6livrer.
II me r6pondit que ce serait facile et que nous sortirions ensemble. Mme l'Ambassadrice vint vers moi,
elle avait la figure toute d6faite. Elle me dit que son
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mari avait &t6 inquiet toute la nuit au sujet des Sceurs

de Sion et que, de bon matin, avant de se mettre au
travail, il avait voulu venir. Elle ajouta qu'elle 6tait
6tonnee de voir ies sceurs si calmes en face d'une police

qui pinetrait ainsi chez elles et sous cette forme hrutale. Elle me dit encore : c Vous, au moins, avez-vous
cach6 votre argent ?
Un policieravait compt6 1'argent courant de la caisse,
et n'y avait trouv6 qu'une somme minime. Puis il avait
place cette somme dans une boite peinte, ayant di
contenir jadis des bonbons. Cette boite, il 1'entoura
d'une corde et il proc6da a la mise des cachets de
cire. Se demandant oi il d6poserait la boite, ii alla
vers une armoire qui renfermait des jouets d'enfants;
il dit qu'il mettrait aussi les scell6s sur cette armoire.
II fut question de scell6s, d'inventaire, de d6fense
de sortir, sauf pour la sup6rieure qui devait aller
prendre les passeports. II fut dit aussi que les sceurs
avaient quarante-huit heures pour quitter le sol de la
Turquie. J'&coutai tout cela en me demandant comment
les choses allaient se passer pour nos Sceurs.
Pendant ces operations, l'ambassadeur avait t616phone a BNdry-Bey, directeur de la'police, le priant de
venir. B6dry-Bey vint et s'entretint un moment avec
11. Morgentham. Ayant pris cong6 des Sceurs de Sion,
je me pr6sentai t B6dry-Bey lui disant que, venu pour
faire une visite . la superieure, j'avais trouve la police
dans la maison et qu'ensuite on ne me laissa plus sortir. I1 me permit de suite de m'en aller, se bornant a me
demander oh j'allais. , A Saint-Benoit, r6pondis-je,
c'est ma maison. - C'est bien, ajouta-t-il. ,
En quittant Sion, j'avais l'Mme aux prises avec mille
pens6es inquietes et le cceur angoiss6. En traversant
Pera, j'appris que la police etait a Sainte-Pulchdrie, a
l'h6pital francais, a la maison Saint-Vincent, et sans
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doute dans toutes les autres maisons. C'est sous une
pluie battante que je me dirigeai vers Saint-Benoit.

Quand j'arrivai au haut de I'escalier qui descend dans
notre enclos, je vis un policier gardant l'entree. II me
dit que je ne pouvais passer. ( Mais c'est ma maison,
lui r6partis-je. - Je regrette, me dit-il poliment, mais

c'est ma consigne. n De suite, j'ai pens6 qu'il ne fallait
pas insister et que, dans Ia situation, il valait mieux
que je garde ma liberte d'action. Je savais du reste
que mes confreres sauraient se tirer d'affaire sans moi,
mieux meme que :si j'y 6tais, car ils seraient encore
plus libres dans leurs initiatives.
En passant devant le poste de police qui est adoss6
au mur de l'enclos de Saint-Benoit, je dis a ces braves
gens qui nous connaissent : On ne me laisse pas
entrer!, Le chef me fit des gestes, marquant qu'on
faisait faire un mauvais travail aux hommes de la
police.
Je me dirigeai vers I'ambassade des Itats-Unis.
M. Morgentham, Iambassadeur, n'6tait pas rentr6
encore, car il avait di s'arr&ter a l'h6pital franqais, a
cause de la visite de la police.
Je conf6rai avec les drogmans en attendant le retour
de l'ambassadeur. Je protestai contre le d6lai de quarante-huit heures, insuffisant pour le d6part. Je parlai
des soeurs Agies et infirmes qui ne pourraient partir.
Je me plaignis de l'apposition des scell6s sur les
meubles ou chambres, ce qui ne permettrait m&me pas
aux expuls6s de prendre les choses nkcessaires et les
mettait en situation pr6caire pour le vivre et le couvert, etc.
L'ambassadeur rentra tard dans la matinee; il 6couta

les desiderata exposes ci-dessus et dit qu'A la hate il
allait d6jeuner pour se rendre ensuite . la SublimePorte.
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Je causai encore un moment avec M. Ledoulx et je
lui dis en le quittant que, ne sachant oil diner sans
rencontrer la police, j'allais a la D616gation apostolique. II trouva que je faisais bienet il ajoutaqu'aussit6t
apres son repas il viendrait me rejoindre.
Au cours du repas, Mgr Pompili me dit que la police,
apprenant que les ecoles voisines de la cathcdrale,
ecoles paroissiales, relevaient du Pape, n'y avait pas
pen&tre, mais qu'elle les gardait fermees aux elves.
M. Ledoulx vint nous rejoindre. Nous parlames des
6
venements du jour, de ce que pourrait obtenir M. Morgentham. Puis je proposal une visite immidiate au
marquis Pallavicini,ambassadeur d'Autriche-Hongrie,
qui, en sa qualite d'ambassadeur d'une puissance catholique alliee a la Turquie, pouvait quelque chose dans
la situation. M. Ledoulx approuva et nous partimes,
Mgr Pompili et moi, pour nous rendre A l'ambassade
d'Autriche-Hongrie.
Le marquis Pallavicini 6tait dans son jardin; c'est a1
que nous l'abordames. 11 nous requt fort bien. Je lui
demandai, en tant qu'ambassadeur d'une puissance
catholique, de prot6ger les couvents, les eglises, les
orphelinats et rouvres catholiques de bienfaisance,
bien qu'elles fussent francaises. II le promit formellement. 11 nous dit que les Turcs agissaient comme des
fous. Je lui parlai aussi de l'orphelinat Saint-Josepk,
situ6 sous ses fenetres et au bas des terrasses de son
jardin. Nous nous rendimes sur le bord de la terrasse
donnant sur le jardin de nos Soeurs, et j'appelai la
sup&riPure. Elle nous dit que la police 6tait encore
dans la maison dont elle gardait les issues, que
tout
d'abord les policiers avaient parl6 de renvoyer immidiatement les orphelins, qu'en tant que supbrieure
elle avait protest6 6 nergiquement. Elle ajouta
qu'on
avait renvoy6 les ~leves de 1'6cole externe et apposi
les
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scell6s sur la porte ue l'6cole. L'ambassadeur icouta
tout cela; il dit qu'il s'occuperait de cet orphelinat et
nous primes conge de lui, en disant que nous nous
rendions . l'ambassade des Etat-Unis pour savoir ce
que M. Morgentham avait obtenu de la Sublime-Porte.
Sur ce, le marquis Pallavicini nous dit qu'il allait nous
rejoindre.
Peu apres, nous 6tions r6unis dans le salon de 1'ambassade des .tats-Unis, M. Ledoulx s'y trouvait aussi,
et le premier drogman d'Amerique. M. Morgentham
nous dit qu'il avait obtenu un dblai de dix jours pour
le d6part, 1'enlkvement des scell6s, la liberti pour les
religieux et les religieuses de circuler en ville. II
ajouta que, lui present, ordre avait &t6 donn6, vers
quatre heures, a tous les agents de police, de se retirer
de I'interieur des 6tablissements scolaires, aprbs avoir
enleve les scellis apposes.
Ayant fait la remarque que nous avions constat6
qu'i quatre heures et demie la police 6tait encore a
I'orphelinat Saint-Joseph, le marquis Pallavicini fit
til6phoner chez lui pour qu'on se rende compte si, a
l'orphelinat Saint-Joseph, la police s'6tait retiree et
avait enlev6 les scell6s; la reponse qui vint bient6t
fut affirmative.
Les deux ambassadeurs nous donnaient alors l'assurance que les 6glises, couvents, 6tablissements hospitaliers seraient respect6s. Toutefois, je compris qu'aupros des 6glises et dans chaque couvent on ne laisserait
que deux religieux. Nous primes une tasse de th6,
avant de quitter I'ambassade.
Je me dirigeai vers Saint-Benoit. Nos confreres me
raconterent comment les choses s'6taient pass6es. La
police avait cernm la maison, des huit heures et demie
du matin, mais elle ne commenca ses operations que
dans l'aprbs-midi. Les classes du collkge eurent lieu
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comme de coutume jusqu'i midi. On ne laissa pas.
sortir les externes et on dut leur improviser un repas..
Dans le milieu de l'apris-midi, ce fut, m'a-t-on assure,
Bedri-Bey, lui-mEme, directeur de la police, qui vint
pour la visite de la caisse. On trouva peu d'argent.
Le tout ne dura qu'une demi-heure. L'ordre vint de
se retirer, la police s'en alla sans avoir mis aucua.
scell6. Un policier dit meme : a Tout est fini, vous
pouvez continuer vos classes comme avant. -Le dire
de la police 6tait faux, mais ii marqua que, chez lesTurcs, on admet facilement qu'on passe d'une mesure
extr&me h une autre.
M. Vachette, qui 6tait venu me rejoindre aux EtatsUnis, cita cette parole du policier, au sujet de la
continuation des classes du college, mais les drogmans
d&clarerent qu'il ne fallait nullement y ajouter foi.
M. Dekempener vint le mime soir faire le ricit dece qui s'6tait passe a Sainte-Pulcherie. La police avait
de suite demandi la caisse. M. Dekempener conduisit
les policiers a la procure, M. Deiber dit avec beaucoup.
de presence d'esprit : ( Mais, Monsieur le Superieur,
vous oubliez que la caisse est chez vous. ,, M. Dekempener comprit et,emmenant le policier dans sa chambre,
il exhiba une caisse d'ceuvres ne renfermant que peu
d'argent. Pendant ce temps, M. Deiber mettait en
siiret6 ce qu'il avait chez lui. La police pareourat la
maison, mit des signes ou chiffres sur les portes, etc.
Tout se passa sous une forme ennuyeuse, mais convenable. Vers quatre heures, la police rebut ordre de
se retirer.
M. Dekempener me donna aussi des nouvelles de la
maison Saint-Vincent, qui est voisine de Sainte-Pulch6rie. Les choses s'y passerent comme ie l'ai d&crit
pour Notre-Dame-de-Sion. Toutefois les policiers ne
dirent pas aux sceui, qu'elles devaient partir dans les.
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quarante-huit heures. La police ne laissa ancun scellu
en se retirant.
J'appris aussi que la Maison centrale a'avait pas etvisit6e par la police, alors qu'a ma connaissance cette
visite avait eu lieu dans tous les ktablissements scolaires francais.
Telle fut la fameuse journ6e du mercredi x8 novembre. En envisageant le present et ce qui suivrait,
j'avais le cceur angoissi. Dans ces moments, on sent, on
comprend ce que vaut le recours a Dieu, B la sainte
Vierge, et le rconfort qu'on y trouve. Je passai par
la plus dare 6preuve de ma vie. En me trouvant seul,
je pleurais, car j'entrevoyais la ruine pour de bien
belles oeuvres de saint Vincent. Jamais je n'avais
senti comme an soir de cette dare journ6e combien
j'aimais tout ce qui touche a nos deux families. II faat
&tre A la tate des CEuvres, comme je le suis depuis
vingt-huit ans, pour comprendre ce que je souffre...
J'en etais la au soir de ce mercredi 18 novembre. De
mon mieux, je mis Dieu dans ma solitude et j'invoquai
Marie Immaculie.
Jeudi 19 novemtbe. -

De bonne heure, M. Guwy

arriva de Bebek. La police avait simplement visit& la
maison; elle avait comptA les chambres et en avait
indiqu6 cinq pour M. Guwy et M. Bonnay. Elle avait
dit a nos deux confrres qu'ils pouvaient rester dans
la maison.
Chez les Frres maristes, on avait signifi6 la fermeture de l'cole, 'obligation de leur depart, etc.
A la maison Saixnt-larepk, a l' cole de nos Seurs, la
police avait proc6d6 a un inventaire et appos6 des

scelles qui n'avaient pas 6te enlevis dans la soiree da
mercredi.
Dans l'annexe de la Maison centrale, maison Louise-
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de Marillac, la police avait parld de disperser les
enfants, mais, ensuite, on laissa la maison tranquilie.
.Puis, des nouvelles m'arriverent des autres maisons.
Les proc6des des hommes de police varierent, quant
au degr6 de convenance ou de duret6, mais, partout,
on exigea la caisse et, presque partout, on signifia que,
dans les quarante-huit heures, on devait quitter le sol
de la Turquie. Dans la soiree, partout la police se
retira des maisons, en enlevant les scelles, sauf a
Bebek, chez ma sceur Castanet.
A la Paix, a la suite de la visite de police, un directeur turc fut install6 dans un pavilion de la maison.
Ce pr6tendu directeur, un m6decin, 6tait un ancien
aline soign6 dans la maison. Pris de m6galomanie,
il se mit k introduire a l'h6pital des femmes de sa
famille, des Turquesses, des medecins internes, il
6dicta des rgglements, etc. On en rit d'abord, mais
bient6t, il devint intolerable. On arbora le drapeau
ottoman.
A 1'Hdpitalfranfais,la visite fut b6nigne. Ony piaca
un medecin turc qui se montrait discret. On dut arborer
le pavilion du croissant rouge.
A l'hospice des Artisans, la Sup6rieure se borna a
d6clarer que l'asile des vieillards 6tait international et
sous pavilion autrichien pour I'ann6e courante. Sur ce,
la police se retira, mais elle ferma l'asile des petits
enfants qui est adjoint a l'hospice.
Pour la maison de Scutari, rien de plus particulie:qu'ailleurs. Comme a Bibek, les policiers se montraient
difficiles au sujet des effets appartenant aux pensionnaires qui quittaient la maison. La police allait et
venait dans la maison.
A 'khpital Geremia, la police ne s'6tait pas presentee, le mercredi 18.
Sainte-Pulchiriem'inquietait. Je fis un rapport que

-

331 -

j'adressai a 1'ambassadeur des Etats-Unis. Dans ce.
rapport, j'exposai comment, en cas de confiscation de
1'immeuble, comme il y a couvent et gglise, il y avait
une aile a laisser pour nous, celle qui renferme la
chapelle. J-'adressai copie de ce rapport i M. Ledoulx
et au premier drogman des Etats-Unis. En remettant
ce rapport a l'ambassadeur lui-meme, je compris qu'il
6tait d6bord6 par tout ce qui arrivait. Je sentis aussi
que, dans ses reclamations et luttes avec les Turcs,
des limites lui taient pos6es par son gouvernement. II
ne pouvait parler haut et clair en poussant les choses a
la derniere limite. Du m6me coup, je fus convaincu
qu'on ne respecterait pas nos propri6t6s et qu'on les
confisquerait.
J'eus une conversation avec notre confrere M. Kadji,
superieur de la maison de Saint-Georges et je lui
proposai d'occuper Sainte--Pulcherie avec les 61eves
de son college. Justement on avait dimoli a SaintGeorges toute la partie scolaire et, aux frais de
l'Autriche, on devait reconstruire. Mais la guerre
6tait venue et, des les fondations, on avait di arreter
les travaux. M. Kadji de grand cceur entre dans mes
vues. II fut convenu que l'appui de l'ambassadeur
d'Autriche 6tant n6cessaire, j'irai chez lui pour
amorcer cette affaire.
Le P. Bruno, sup&rieur des Capucins, vient me
demander s'il doit partir ou rester. Son siminaire
n'existe plus, son travail devient nul. On ne doit
laisser que deux capucins dans le couvent de SaintLouis; il parle de deux Peres frangais et du P. Badetti.
Je lui dis qu'i mon avis, il peut aller d6penser son
activite en France. Puis il me dit : ( Et vous! vous
savez que vous 6tes d6signo comme notable, qu'on
parle de vous pour les premiers otages choisis. , Je
r6ponds que je ne suis encore fix6 sur ce que je ferai,
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que pour moi aussi mon travail sera a peu pros completement nal, mais qu'il m'en coiterait de laisser dat
monde derriere moi. J'ajoute que je n'ai pas encore
pese le pour et le contre dans ma situation.
Vendredi 20 novembre. -

Je charge M. Vachette de

se rendre a l'ambassade des ttats-Unis pour dire ce
qui se passe a la Paix, pour demander aussi que les
scelles soient enlev6s dans I'intriear de la maison de
B1bek. Ce dernier point a ete facilement solutionn6.
La superieure, soeur Castanet, par tiliphone, regut
I'avis de se presenter elle-meme au bureau de policepour demander au chef pourquoi les scell6s etaient
maintenus chez elle, alors qu'ailleurs on les avait
enleves; sans tarder, on alla les 6ter.
M. Vachette, traitant la question de la Paix, avait
presenti une note que j'avais ecrite a M. Morgentham.
L'ambassadeur d'Allemagne survint et lui aussi prit

connaissance de ma note. Je signalai d'une part les
actes de folie du directeur; je faisais aussi ressortir
que les malades ali6ens avaient ete confies aux sceurs
et non g un fou, que de plus il y avait des malades
de toutes nationalit6s et entre autres des Allemands,
des Autrichiens, etc. L'ambassadeur d'Allemagne
s'ecria : uIls sont done tous fous en ce pays! ) Pnis ii
promit d'intervenir de son c6t6.
Le soir, je me rendis, avec M. Vachette, chez lambassadeur d'Autriche-Hongrie, pour traiter Faffaire
de Sainte-Pulcherie. Le marquis Pallavicini nous
recut fort bien, mais, apres avoir ecouti 1'expose de la
chose, il trouva qu'il n'etait pas possible de faire
occuper Sainte-Pulcherie par le collge de SaintGeorges. ( Les Turcs, dit-il, ne voudraient mrme pas
entendre parler d'une nouvelle ecole, mýme pour leurs
allis, et il ajouta qu'il ne voyait pas la possibilite

333 d'aboutir. ,
11 renouvela ses assurances pour les
iglises, couvents et ceuvres hospitalibres, que de son
c6t6 il les protegerait.
Samedi 21 aovembre. -

A la suite de la fermeture

des classes, nous avons, avec ma saeur Reisenthel,
dresse une liste des sceurs de classes, le plus possible
en rapport avec celle xelev6e par la police dans chaque
maison. 11 fallait songer aun d6part cans le delai fix6.
J'avais de mxme fait une liste des confreres qui
devraient s'en aller. De divers c6tes, et de sources
bien inform6es, on me disait de partir. Pourtant je ne

pouvais m'y r6soudre et ne m'inscrivais pas sur la liste
de mes confreres.
Ces listes furent portdes aux etats-Unis, pour
prendre les passeports.
M. Dekempener vient prdvenir qae les Turcs
reclament une forte somme a Sainte-Palchrie, somme
qu'ils pr6tendent &tre due pour les imp6ts, menarant,
au bout de vingt-quatre heures, de mettre tout le
mobilier A l'encan, si l'on ne paye pas. D'autre part,
le procureur de la maison diclare que tous les imp6ts
sont payes.

Cette reclamation et cette menace bratale ne me
disent rien de bon. C'est vouloir saigner la victime
avant de l'ixamoler tout

a fait.

Je charge M. Vachette de cette affaire, car il est
trts an courant de la question des imp6ts. Je lui dis
de payer, si vraiment il constate que nous avons des
imp6ts en retard, et j'ajoute que si 1'argent manque,
on pent en prendre sur la somme laissee par Mme Bompard. Des 7 ooo francs que j'ai recus de l'ambassadrice
de France, j'en ai donn6 3 ooo a la sceur Reisenthel
et 400ooo0 M. Picard, procureur.
Bien des visites nous sont faites en ce jour. On
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Sm'apporte des difficult6s que je ne puis moi-meme
resoudre, soit de chez nos soeurs, soit d'ailleurs. On
vient aussi m'offrir des condol6ances, soit des civils,
soit des religieux de nationalites diverses.
La police tracasse nos Sceurs de diverses maisons,
Elle se tient aux portes, et li oii il y a des ouvroirs,
comme a Tchoukour, et a la maison Saint-Vincent qui
liquide ses choses d'ouvroir, on ne permet pas de
rien laisser sortir. Je ne puis que dire : a Recourez
aux Etats-Unis!... , C'est ce que I'on fait. Vraiment
le devouement de l'ambassade des Etats-Unis a et6
admirable d'6nergie, de zcnstance, de volonte d'etre
utile.
En ce samedi, la sceur Darbois, vint me dire que
des inspecteurs de l'Instruction publique s'6taient
pr6sentis chez elle et lui avaient dit : c Pourquoi
partez-vous, alors qu'ici on ne vous a pas dit de partir;
restez et ce soir ou demain vous aurez une autorisation
du ministere pour continuer vos classes. , En effet, a
la maison Saint-Vincent, la police n'avait point parle
de depart, lors de la visite du mercredi 18 novembre.
D'autre part, 1'ambassade des Etats-Unis avait recu
un communique du gouvernement turc disant que les
soeurs des classes ayant des aptitudes et le voulant,
pouvaient rester en se mettant a la disposition du
ministre de la Guerre pour le soin des blessis.
Je repondis a la sceur Darbois qu'elle ne devait pas
se consid6rer comme rassur6e au sujet de son ceuvre,
qu'il fallait attendre I'autorisation 6crite promise et
que je doutais que cette autorisation fut donn6e.
Quant a mettre les sceurs de classes A la disposition
d'Enver Pacha, ministre de la Guerre, jamais! Je pr&fererais les voir toutes parties plut6t que de laisser
nos Soeurs traitees comme de vulgaires infirmieres,
dont on aurait dispos6 avec caprice et bon plaisir, les
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envoyant aux quatre coins de Constantinople, sans
piti6 et sans les secours spirituels qui leur sont necessaires. Les ambulances, je les souhaitais, mais dans
nos immeubles fermes aux classes.
Ces avances turques me donnerent pourtant a rtlechir et je fis diff6rer le d6part de nos Sceurs. Je me
proposai de sonder le gouvernement turc, sans avoir
encore de moyen arret6.
Dimancke 22 novembre. - Les offices et predications ont lieu comme de coutume dans 1'6glise de
Saint-Benoit. M. Vachette traita, toute la matin6e, la
question des imp6ts de Sainte-Pulcherie. Les Turcs
finissent par reconnaitre que nous sommes en regle et
que nous ne devons rien. Ce ne fut pas sans peine>
J'en fus tout soulag6.
La soeur Darbois vint me reparler de la visite des
inspecteurs et me dit que, jusqu'a cette heure, I'autorisation 6crite n'6tait pas venue. Elle me demanda
d'aller au ministere de l'Instruction publique, je lui en
donnai l'autorisation.
Les visites se succedent avec des plaintes diverses.
A la Paix, c'est le disordre qui continue avec le directeur alie6n. Tant6t ce pr6tendu directeur est soumis
et d6f6rent a l'1gard de la sceur Ricard, tant6t sa folie
de megalomanie le reprend et il donne les ordres les
plus insens6s. Nos Sceurs souffrent. L'action faite par
les ambassadeurs n'a pas &6t sans resultat, car un
m6decin-inspecteur, celui de I'h6pital francais, est
venu. II n'avait pas le pouvoir de faire partir l'ali6n6,
pourtant il prit certaines mesures qui amenerent une
accalmie temporaire.
Voulant me'rendre.compte si des avances avaient
6t6 faites aux sceurs de Notre-Dame-dc-Sion, au sujet
des classes, je tilephonai vers cinq heures du soir.
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Une sceur se mit en rapport avec moi et je demandai
comment on allait, a quoi on en 6tait? Elle me r6pondit
qu'on 6tait dans la fi&vre des derniers pr6paratifs,
que le lendemain lundi la communaut6 quittait Constantinople. Je dis quelques bonnes paroles, mes
vceux de bon voyage, moa souvenir a la Mere Elvira,
la sup6rieure. Sur ce, on m'avertit que la Mere Elvira
venait i Saint-Benoit, voulant me revoir avant le d&part.
La superieure vint. Elle me raconta que la police
avait &t6 peu convenabie avec leurs soeurs du pensionnat de Cadi-Keui. Elle partait
leendemain,
emmenant cent vingt soeurs. Un officier sup6rieur
allemand etait venu la voir, vers la fin de la semaine.
Sachant qu'il y avait des scrurs allemandes dans la
maison, il demanda imperieusement a les voir. Sur le
refus cat6gorique dela Mire Elvira, il se ficha, voulut
s'imposer de force. La superieure ne broncha pas,
elle trouva le moyen de faire t6lephoner a l'ambassadeur des Etats-Unis par une compagne. Bient6t, I'of&cier grossier et imp6rieux fut appele au t616phone par
1'ambassadeur qui le priait de venir. L'officier r6pondit
doucement et humblement qu'il se hItait de d6f6rer
au d6sir de LMMorgentham et il partit. Cet offi-cier ne
voulait pas laisser partir les sceurs allemandes, qui
6taient surtout des converses. A aucun prix, la sup6rieure ne voulait les laisser en arriere.
Un noyau de sceurs anciennes devaient rester avec
quelques sceurs plus jeunes, dams une maison loude.
Vivement impressionn6e et tout 6mue, la Mere Elvira
me fit ses adieux. Je lai dis : au revoir!
Lundi 23 novembre. - Le conseil cut 4ieu, a huit
heures. Avant tout, on parla encore des pr6cautions
prises et a prendre encore. Nous nous demandions
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anxieusement ce qui allait se produire. Nous laisserait-on dans Sainte-Pulch6rie et a Saint-Benoit? De
quele faqon pourrait-on cohabiter a Sainte-Pulchbrie
avec une 6cole turque et desservir la chapelle? Cette
chapelle est publique et elle est la seule dans le quartier. Pourra-t-on garder toute l'aile oit est la chapellc
et conserver l'escalier qui est dans cette aile? Les
chambres qui sont au-dessus de la s. ristie, au pis
aller, seraient suffisantes. Mais, comment y acc6der?
Comment concilier une entr6e de chapelle pour les
catholiques, dans la cour d'une ecole turque? Autant
de questions, qu'il n'6tait pas en notre pouvoir de
solutionner.
A Saint-Benoit, que prendrait-on, que laisserait-on?
M. Picard a fait des s6parations, nous r6servant I'aile
qui donne sur 1'6glise, mais seraient-elles admises?
Nous convinmes qu'il fallait prendre les pr6cautions
voulues, m6me en envisageant une expulsion complete
de Saint-Benoit, que dans ce cas, on se r6fugierait
dans la maison provinciale des Freres maristes et les
aum6niers dans leurs aum6neries.
M. Vachette continuera a faire la navette avec
1'ambassade des Etats-Unis pour y porter les difficultis surgissant chez nous et chez les soeurs. Ce sont
des jours terribles que nous traversons. On sent
quelque chose de mauvais qui descend des Enver-Bey,
de Talaat-Bey ministre de l'Int6rieur, et cela sous
I'influence allemande; influence qui est le mauvais
g6nie de la Turquie. Les Turcs, par eux-memes, ne
sont constants ni pour pers6cuter ni pour am6liorer.
Leur logique actuelle, le plan qui est suivi, la duret6
des mesures prises, tout cela indique une methode qui
n'est point turque et nous en pktissons, nous en patirons de plus en plus. Nous vivons sous la pression
allemande. L'Allemagne, elle n'en aura pas le temps,
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voudrait effacer en Turquie tout ce qu'y a mis laFrance. Mais elle ne pourra atteindre des racines qui
restent vivantes et vivaces, qui repousseront, qui donneront de nouveaux fruits de France. On vient me
redire que je suis sur la liste des otages.
Apres avoir r6flchi, je me d6cidai a faire une
lettre pour le grand vizir, ministre des Affaires
6trangeres. Sans compter beaucoup sur ce moyen, je
m'y d6cidai a la suite des avances turques dont j'ai
parl plus haut. Au ministire de l'Instruction publique,
oiu 6tait all6e la sceur Darbois, on lui avait donn6
l'assurance qu'elle aurait son autorisation 6crite! La
copie de cette lettre est aux archives.
J'exposai i Son Altesse, car il est prince, tout ce
que les Filles de la Chariti, dirig6es par les Lazaristes,
avaient fait dans le pass6 pour le bien de la Turquie.
Je rappelai le d6vouement des soeurs a la guerre de
Crim6e, les trente-deux soeurs mortes en soignant les
soldats; le terrain de l'6tablissement de la Paix, i
Chichli, donn6 aux soeurs . la suite de cette guerre;
le chol6ra de 1866 et tout ce qu'avaient fait les soeurs,
au cours de cette 6pid6mie; le terrain de TchokourBostan donn6 aux sceurs pour reconnaitre leurs services d6vou6s - le soin des r6fugibs de Stamboul
atteints du typhus, a la suite de la guerre de 1878 -;
les nombreuses sceurs atteintes par le typhus, les onze
sceurs qui en moururent. Enfin je redis ce que les
soeurs avaient fait dans les ambulances, il y a deux
ans, auprbs des soldats turcs blesses ou malades, le
tout sous la direction des Lazaristes.
J'ajoutai que les Sceurs de Charite demeuraient
pr&tes a se d6vouer, auprbs des bless6s turcs, mais
dans des conditions compatibles avec lear genre de
vie, et sp6cialement dans les immeubles scolaires
fermes, qu'il 6tait facile de convertir en ambulances..
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Je terminal en priant Son Altesse, vu tous les services
rendus dans le passe, de prendre en consideration la
situation faite en ce moment, tant aux Sceurs de Charite qu'aux Lazaristes, dans 1'Empire ottoman.
J'ai dit plus haut pourquoi a aucun prix, je n'aurais
voulu m'adresser a Enver Pacha, ministre de la Guerre,
au sujet des ambulances.
Cette lettre fut present6e a l'ambassade des EtatsUnis pour savoir s'il tait bon de la faire arriver au
grand vizir. On approuva.
Dans la soir6e, le P. Bruno m'arriva en me disant :
( Je vous croyais arr&t6 par les Turcs, on me l'avait
assur6 a Pera! - N'en croyez rien, lui dis-je, vous
en avez Ia preuve. Je ne sais pourquoi on me met
autant dans 1'intimite des Turcs, serait-ce 1'Allemagne
antifrangaise? Dans ce cas, je pourrais m'en d&clarer
honor6. , Tous ces bruits, A mon sujet, devaient avoir
rtait
mis en avant,
un fondement; sfrement mon nom
je Ie savais de source sire,que je pr6fere ne pas &crire
ici. Mais si j'6tais mis en avant vis-a-vis les Turcs,
ma position seule ne me paraissait pas le motiver. II
y avait prime, annonc6e publiquement par affiches
et journaux, pour les denonciations. Me denoncer
comme ennemi de la Turquie a pu venir a l'esprit
de tel, auquel sans doute j'avais fait du bien; c'est
I'ordinaire.
Ld P. Bruno me fit ses adieux; il partait le lendemain. II s'en allait fort triste, d'une part. Car, pour
lui aussi, ses oeuvres croulaient. De plus, A cause de
notre vieille amiti6, A lui comme A moi, il en coutait
de se stparer.
C Je pars, me dit-il, comme vous me l'avez conseill6,
et vous? - Moi, r6pondis-je, je reste jusqu'a nouvel
ordre, la question de mon depart n'est pas mfire
encore; je dois attendre pour constater ce qui va
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se produire encore. , Nous nous embrassames fort
emus.
Bien d'autres aussi venaient me faire leurs adieux.
Mardi 24 novembre. - Dans la journ6e, les Freres
maristes viennent me faire leurs adieux, ils partent
tous, sauf quelques-uns de nationalit6 allemande qui
restent pour garder les immeubles, comme ils pourront. En qualit6 d'Allemands, on leur a laiss6 un 6tage
de leur maison de San-Stefano.
Les freres de notre 6cole de B6bek m'apportent les
clefs de l'immeuble et de la maison. Je leur dis de
les d6poser eux-memes a l'ambassade des itats-Unis.
La sceur Reisenthel, la soeur Darbois et la sceur
servante de l'h6pital municipal vont a la SublimePorte pour presenter ma lettre au grand vizir. On les
regoit parfaitement, mais un personnage, vivant tout
pres du grand vizir, leur dit tout son regret de ce
que Son Altesse se trouvait au conseil des ministres.
II donna 1'assurance qu'ý la sortie du conseil il remettrait la lettre adress6e au grand vizir. II promit aussi
une reponse.
J'ai regrett6 que nos Sceurs n'aient pu voir le
grand vizir, car de vive voix elles auraient pu dire
bien des choses dont je les avais entretenues.
Poartant, j'6tais loin de m'attendre a des r6sultats
s6rieux et rassurants pour 1'avenir. Le grand vizir est
un homme de paille,tant dans les mains des JeunesTurcs que dans celles des Allemands. Or, avant tout,
en ce moment, celui qui mene tout dans l'int6rieur,
c'est Talaat Bey, le ministre de l'Int6rieur. II se
demene comme un fou dans son ministere. Le oui et
le non se succedent sur ses levres. Aujourd'hui, il
ordonne que, dans 'interieur de la Turquie, tous les
religieux et religieuses soient expuls6s. Le lendemain,
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c'est-a-dire huit jours apres le premier ordre, et quand
deja religieux et religieuses se sorit mis sur les grands
et difficiles chemins remplis de neige, il fait t6l6graphier que les religieuses peuvent rester comme infirmieres, qu'un religieux aum6nier aussi pent rester.
Point d'organisation dans son ministere; c'est au
ministre qu'il faut recourir pour les petites choses
comme pour les grandes. Mais au milieu de ce desordre
sans nom, une chose apparait. 11 y a un plan qui est
suivi, un but qu'on veut atteindre. I1 ne faut plus
d'6coles francaises, l'Allemagne le veut. Demain on
fera autre chose, on ira plus loin, toujours sous la
meme influence.
Mercredi 25 novembre. -

Le directeur du lyc6e de

Galata-Serai a demand6 M. Descuffi comme professeur de philosophie au lycee. II declare ne point vouloir de professeurs allemands. Cette demande est
pour le moins singuliere, dans les circonstances presentes. Je ne puis autoriser notre confrere a accepter
l'offre qui lui est faite.
La situation de nos sceurs de Brousse m'avait beaucoup inqui&t6 et alarme pendant ces derniers jours.
D'abord j'avais eu la pensee de les faire revenir a
Constantinople. Puis, considerant qu'elles avaient
orphelinat et h6pital, que leur chapelle sert d'6glise
paroissiale pour les Latins de la ville, que, de plus,
elles sont estimees et appr6ciees par la population
turque, j'avais r6solu d'attendre, de concert avec la
sceur Reisenthel.
Le samedi precedent, 21 novembre, le beau-frbre
du consul d'Italie de Brousse 6tait venu me trouver
pour me dire la situation de nos Sceurs.
A Brousse, a d6faut d'un consul ambricain, c'6tait
le consul d'Italie qui avait mission de proteger les
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itablissements francais. Le beau-frere du consul me
dit qu'a tout prix on voulait conserver les six Assomptionnistes charges du service de l'6glise et surtout les
sceurs. Je lui dis que les Turcs avaient donne I'assurance a l'ambassadeur des Etats-Unis qu'on respecterait les 6glises, les couvents, les h6pitaux, les orphelinats et qu'il y avait lieu de penser que les sceurs
pourraient rester, tout en ayant leurs classes fermies.
Ce monsieur alla ensuite aux Etats-Unis avec M. Vachette. Reparti le mardi pour Brousse, je lui donnai
une lettre pour nos Saeurs. Dans cette lettre, je tracai
une ligne de conduite. Tenir bon jusqu'au bout,
envoyer les sceurs de classes, si elles ne pouvaient
rester, recourir a la femme du Vali, qui leur portait
inter&t. Quitter toutes, si les choses ne se remettaient
pas au point au sujet de l'orphelinat et de l'6glise.
De divers c6tes, nos Sceurs viennent me dire les difficult6s qu'elles ont avec la police qui est aux abords
de leurs maisons, soit au sujet d'internes qu'on veut
empecher d'emporter leurs affaires, soit au sujet du
travail d'ouvroir ou de blanchisserie qu'on ne laisse
ni entrer ni sortir. J'en suis r6duit a leur dire deux
choses : Tichez de vous tirer d'affaire avec la police,
on recourez a l'ambassade des Etats-Unis.
Notre recreation de midi venait de finir quand le
frere portier vient m'avertir que des messieurs turcs
accompagn6s d'un chef de police me demandaient an
parloir. Apres les premiers saluts, je leur demandai a
qui j'avais l'honneur de parler. Ils me repondirent en
declinant leurs titres. Tous trois etaient inspecteurs
de l'Instruction publique.
Parmi eux, il y avait Zia Bey, disciple d'Alfred
Fouillee, qui, dans le temps de la Revolution, a Salonique, avait fait parler de lui. II s'6tait mis a la t&te
d'un mouvement au sujet des sports, pour donner a la
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race turque sa vigueur physique. Des ecoles furent
meme fond6es pour appliquer les theories de ce Zia
Bey. Ce dernier s'6tait m6me pr6sente A Saint-Benoit
dans le passe pour y faire une conference qui n'eut
pas lieu. Le chef de police, un bey, se tenait a l'6cart.
Sans doute qu'il 6tait IApour servir de chaperon aux
trois inspecteurs. Ces derniers avaient 'air ennuy6s,
peu A l'aise. I1 n'y avait rien d'hostile dans leurs manifestations ext6rieures. Je leur demandai le but de leur
visite. Ils me r6pondirent qu'ils desiraient visiter les
locaux scolaires du college, qu'ils venaient dans ce
but. Je leur dis que j'allais les faire accompagner et
je fis venir M. Picard et M. Descuffi.
Au matin de ce jour, un ami m'avait privenu, comme
le tenant de bonne source, que le lyc6e de Galata S6rai
voulait notre musee et nos collections scientifiques;
que m6me on devait venir le prendre dans I'apresmidi du lendemain. Que nos collections, fort connues
dans Constantinople, excitassent I'envie des 6coles
turques, je n'en tais pas surpris; mais ces collections
sont belles, bonnes et utiles a la condition d'etre bien
rangies, bien class6es, bien 6tiquet6es, Les transporter ailleurs, surtout en les faisant passer par des
mains turques, c'taitles vouer an pillage, au d6sordre
et au gaspillage : c'6tait les d6truire.
Ces collections sont le travail d'un quart de siIcle.
Pour ma part, j'ai rapport6 mille choses de tons mes
voyages; des confreres en ont fait venir de leur c6t6;
plusieurs ont classi, coordonn6, 6tiquete avec une
patience inlassable. M. Drillon y avait mis une dertiiere main avec un soin aussi patient que jaloux et
avait augment6 notablement les collections. Bref,
J'ensemble est remarquable et a du prix. Cabinet de
physique et collections scientifiques fournissent un
ensemble que l'on ne pourrait trouver nulle part en
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Turquie, surtout dans n'importe quel 6tablissement
turc scolaire.
Dans la journ6e, Sainte-Pulcherie a 6t6 envahie
brusquement par les professeurs d'une ecole turque.
M. Dekempener parlementa avec eux. II leur demanda
en vertu de quel ordre ils se presentaient de la sorte,
s'ils avaient un 6crit. Des d6marches furent faites i
l'ambassade des ttats-Unis. Des ordres furent donnis
et les professeurs, qui etaient en nombre, se retirerent.
M. Vachette, qui avait fait les d6marches, m'indiqua
le chef de police qui avait requ des ordres au sujet
de Sainte-Pulch6rie.
On me dit qu'i cette 6cole turque dont les professeurs 6taient venus a Sainte-Pulcherie on s'6tait
tromp6, que c'6tait le demi-pensionnat Saint-Michel
des Freres des tcoles chr6tiennes qui lui etait attribu&.
Je compris que, sans tarder, Sainte-Pulch6rie serait
envahie par les Turcs.
A Saint-Benoit, les trois inspecteurs parcoururent
les locaux scolaires. Ils dirent, sans se gener, i
M. Picard et a M. Descuffi combien il leur r6pugnait
de faire la besogne qui leur 6tait imposee. Ce sont de
braves Turcs, pas m6chants, mais qui ont a gagner
leur vie. L'un d'eux est professeur depuis dix-huit
ans. II fait sa besogne .d'inspection avec pen de goit;
i chaque instant, il profite d'un banc ou d'une chaise
pour s'y asseoir.
Le cabinet de physique les 6merveille ainsi que le
cabinet de chimie tant au sujet de I'installation, que
de l'abondance et de la beaut6 des instruments. A la
salle des ftes, ils sont dans l'admiration. Mais, le
maximum de leurs impressions est atteint quand ils se
trouvent au milieu de nos collections d'ornithologie,
de min6ralogie, de botanique, etc., etc.
Ce serait un crime, dirent-ils, de laisser piller ces
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richesses scientifiques et, des ce soir, ils vont faire un
rapport au ministre de l'Instruction publique.
Ce jour-la, la police se borne a mettre les scell6s
sur la porte du cabinet de physique et de chimie.
M. Picard et M. Descuffi eurent l'impression que
sfrement Saint-Benoit serait occup6 par une &cole
turque, ing6nieurs ou autres.
DWjA, du reste, le grand college des Frires des Ecoles
cbr6tiennes de Kadikeui tait transform6 en &cole
normale, a-t-on dit. Le pensionnat de Sion 6tait
occup6 par une &coleturque. Sur la plaque de marbre
portant l'inscription : Pensionnat de Sion, on avait
6tendu une bande d'6toffe blanche avec la nouvelle
inscription en langue turque d6signant la nouvelle
&cole. A ceux qui posaient et fixaient cette bande
d'6toffe, on demanda pourquoi ils laissaient la plaque
de marbre. Ils r6pondirent : < A quoi bon! ,, et ils
firent le geste que ce ne serait pas pour longtemps.
Cette journ6e avait encore eu ses angoisses et ses
6preuves.
En ce jour, jeudi 26, de bon matin, trois orphelines
de Brousse me sont arriv6es tout d'un coup au parloir
pendant que je r6pondais a des questions que venaient
me poser diverses personnes et des sceurs. Elles
m'apprirent que les Turcs avaient disperse les orphelines. Celles qui avaient des parents, m6me &loign6s,
.sont all6es aupres d'eux. D'autres ont &t6 recueillies
par de bonnes families. Quant a elles, ayant des
parents a Constantinople, elles y 6taient venues et,
arriv6es la veille au soir, elles avaient mission de me
renseigier sur ce qui se passait chez les soeurs. Elles
me previnrent que les soeurs arriveraient toutes, le
vendredi suivant.
Dans le courant de la matinee, I'ambassadeur des
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Eýtats-Unis, accompagne de son premier dogman, vint
i Saint-Benoit. On lui avait parl6 de l'importance de
nos collections scientifiques et it venait s'en rendre
compte. Tout en les visitant, il me fit la remarque que
j'aurais d, lui parler de nos collections afin qu'il ait
pu se mettre en mesure de les prot6ger- Je lui
repondis qu'avant de penser aux collections, j'avais
cru devoir tout d'abord attirer son attention sur nos
maisons qui sont des propri&t6s privees, sur nos
gglises et chapelles, etc. II ajouta que nos mnsees
et installations scientifiques 6taient convoitis, que
diverses grandes coles les d6siraient et que, de ce
pas, il allait a la Sublime-Porte pour avoir une conference avec le ministre de l'Instruction publique pour
aboutir a faire respecter notre mat6riel scientifique.
M. Morgentham avait constat6 que diji on avait mis
les scelles sur le cabinet de physique et de chimie, sur
le laboratoire.
Je comprenais que, pas & pas, on s'acheminait vers
l'occupation de Saint-Benoit.
Tout en remerciant l'ambassadeur des Etats-Unis
pour la peine qu'il se donnait pour nous, je sentais
qu'il avait a faire t forte partie et qu'il n'arriverait
pas A entraver le plan turco-allemand dress6, suivi et
dirig6 contre nous.
Les trois inspecteurs de la veille revinrent dans
l'aprxs-midi et demanderent M. Descuffi. Ce dernier
vint me faire part de l'objet de leur visite et de leur
desir de s'entretenir avec moi. Je me rendis aupres
d'eux. Us me dirent qu'& tout prix, il fallait sauver
nos collections et les faire respecter. Us me proposirent de mettre un gardien qui veillerait sur elles,
qui seul en aurait la clef et qui prisiderait a toute
visite, emp&chant qu'on d6range ou qu'on enlkve quoi
que ce soit. Je repondis que ce moyen ne me parais-
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sait pas pratique, que, prealablement, il importait de
savoir quelles mesures me seraient imposees. Les
inspecteurs ne savaient pas trop que me dire, quand
tout a coup ils aperCarent par la fen&tre un personnage ayant une suite, qui penitrait dans la cour de
Saint-Benoit. Ils dirent : x C'est ce que nous esp&rions j, pais, en hate et en pose de respect si caract6ristiique chez les Turcs, ils s'eimpressErent d'aller audevant de ce personnage. C'etait Chukri Bey, le
ministre de l'Instruction publique.
Chukri Bey repondit avec beaucoup de politesse a
mes salutations et me demanda de visiter nos installations scientifiques. M. Picard et M. Descuffi se
melerent a sa suite. Inspecteurs et autres Turcs se
tenaient humblement inclines des que le ministretournait seulement vers eux son regard.
Je conduisis Chukri Bey vers le cabinet de physique.
II regarda par la porte vitr6e les installations int6rieures. Je lui dis que pour p6n&trer, il fallait enlever
les scellks mis la veille. Un instant ii hesita, puis il
dit - Allons aux collections. - Des que le ministre
se trouva dans les salles oi sont renfermees nos
richesses min6ralogiques et autres, il se mit a tout
regarder avec le plus grand inter&t. L'enseignement
des sciences naturelles, si bien installe par M. Drillon,
le retint tout d'abord et il se fit exphquer diverses
choses.
II fut frapp6 de voir nos belles collections min6ralogiques. 11 s'arr&ta devant les bombes volcaniques de
Santorinet admira une belle geode d'Auvergne remplie d'amethystes. Les vases antiques de la Gr&ce
1'arr&trent aussi Dans une autre salle, il remarqua
de beaux herbiers, dont l'un, fait par M. Guerlin, renferme l'herbier du Bosphore. , L'autre, I'herbier
frangais, lui ai-je dit, est ma propriete personnelle. k
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II y avait 1a, dans la salle d'au dela, beaucoup de
choses tres int&ressantes, mais avant tout, ce qui parut
l'interesser, ce fut l'6volution d'un poulet dans un
ceuf, un produit de chez Derolle qu'on peut trouver
dans toute ecole primaire de France.
.LU oit le ministre parut le plus tonne, ce fut dans
la salle des produits commerciaux. On y voit les 6l&ments bruts et nature avec toutes les transformations
que leur fait subir l'industrie. La matiere premiere
avec laquelle on fait les choses si belles et si artistiques de Sevres, des specimens de Sevres avec leurs
diff&rents degr6s de transformation. De meme pour
la laine, le coton, la soie et mille autres choses. Il
regarda longuement les produits du Creusot representes par le fer, l'acier transformes en des objets
interessants et a meme d'tre places dans une collection scolaire. Pour finir, il vit les oiseaux avec tous
les specimens de la faune balkanique.
Quand la visite fut finie, le ministre d6clara sa
volont6 que nos collections scientifiques soient respectees. 11 declara que le tout allait etre mis de suite
sous scelles avec d6fense a quiconque d'y toucher
sans son ordre.
Nous 6tions redescendus dans la cour, quand
M. Laurent, s'approchant de moi, me dit a mi-voix
que Sainte-Pulch6rie venait d'etre de nouveau envahie.
Sur ce, j'en fis faire le r&cit a Chukri Bey par
M. Laurent lui-meme. Le cuisinier de Sainte-Pulcherie, ne sachant pas qui etait la, arrivait de son
c6t6 vers moi les yeux effar6s. Je me bornai a lui
dire :

"

Je sais ,, et il se retira. Quand M. Laurent

eut fini son r&cit, je dis au ministre combien ces incidents 6taient regrettables, qu'A aucun titre nous ne
m6ritions d'&tre l'objet de semblables proc6d6s, lesquels marquaient du reste un grand d6sordre admi-
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nistratif et que sarement ce ne pouvait etre lui qui e6t
ordonn6 de telles choses. Le ministre me r6pondit :
« En effet, on s'est trop press6, on aurait du agir
autrement, je vais faire donner des ordres! Que
voulez-vous, a-t-il ajout6, c'est l'6tat de guerre. , Sur
ce, je lui dis: a Monsieur le Ministre, je ne me consid&re pas comme 6tant en &tatde guerre avec vous, pas
plusque nous n'avons la pens&e de nous rvolter contre
vos ordres. Nous, Lazaristes et Sceurs de Charite,
nous avons conscience d'avoir fait, de n'avoir fait que
du bien. a la Turquie depuis que nous sommes en
Orient. Jamais nous n'avons occasionn6 aucun ennui
au gouvernement ottoman. On nous interdit les colleges
et les 6coles, nous sommes pr&ts a subir en silence
cette n6cessit6. Mais, ce que je demande, c'est qu'on
nous traite avec les convenances que tout notre passe

rcclame. J'estime que les Turcs, en ne s'inspirant que
d'eux-memes, ne peuvent nous refuser des proc6d6s,
sinon reconnaissants, du moins courtois etjustes, etc. ,
Le ministre m'6coutait en paraissant plut 6 t gene. II
me r6pondit qu'il ferait respecter nos installations

scientifiques, puis il ajouta : ' Ici c'etait un lyc6e ? n
« Excellence, lui r6pondis-je, Saint-Benoit est un
couvent depuis avant I'arriv6e des Turcs a Constantinople. Pour nous, nous y sommes depuis un siecle
pass6 et nous avons ouvert un college a c6t6 du couvent. Ce college comprenait des externes et des
internes. C'est le couvent qui nourrissait le noyau
d'internes, je tiens A vous le faire ressortir, car la

partie scolaire de Saint-Benoit ne renferme ni cuisine
ni refectoire pour les 616ves. »
Cette derniere r6flexion rendit le ministre pensif.

Avais-je 6t6 entendu d'un des personnages de sa suite ?
Je le crois, car 'un d'eux lui parla en turc en montrant I'aile de la Mission, celle que nous souhaitions
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garder. Le ministre regarda du c6te indique, puis il
fit un geste voulant dire : Attendons !
II me demanda encore si nous avions des allocations
de la France. Je r6pondis que la petite somme qui
nous 6tait donn6e ne suffirait pas pour parfaire les
pensions de la portion des jeunes Francais t6ev6s dans
le college. J'ajoutai que, puisqu'il semblait bien qu'on
voulit occuper Saint-Benoit, on pourrait en faire une
ambulance, ambulance dans laquelle les Filles de Ia
CharitA pourraient, comme elles I'avaient fait souvent
dans le passe, pr6ter leur concours devou6. II me fit
la remarque que ceci n'6tait pas du ressort de son
ministere. J'eus la meme reponse quand je lui parlais
des chapelles des maisons confisqubes. " Jele regrette,
dit-il, mais cela n'est pas de mon ressort. , Enfin, je
dis encore que si le collige de Saint-Benoit devait
&treemployd pour I'enseignement en utilisant les installations scientifiques, les grands jeunes gens de
diverses &coles pourraient veniT assister a des cours,
puis se retirer. Le ministre ne ripondit rien.

Nous arrivions, tout en parlant, au perron du college. ( La, me dit le ministre, en me montrant la
Maison centrale des Filles de la Charit6, c'est une
ecole? - Avant tout, repondis-je, c'est la maison principale des Sceurs de Charit6 oii r6side Ia Sup6rieure
provinciale. Cette maison renferme des orphelines, un
grand dispensaire pour les pauvres et aussi une ecole
pour les enfants pauvres du quartier de Galata. o
Sur ce, le ministre prit conge en me pr6sentant une
main qui, sans etre repouss6e, ne recut pas d'6treinte.
Les agents de police sont restis dans Saint-Benoit
et, jusqu'd sept heures du soir, ils ont mis les scells
sur tous les locaux du college.
M. Vachette 6tait all ~ l'ambassade des Etats-Unis
an sujet de Sainte-Pulchbrie. Des assurances furent
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donn6es par la police generale. Au fond, rien de clair
et je demeurai bien inquiet. On paraissait s'acharner
; occuper Sainte-Pulcherie sans dilai aucun.
M. Descuffi avait caus6 avec les gens de la suite du.
ministre et avec les inspecteurs. II demeura comme
persuade que, t6t ou tard, tout Saint-Benoit serait
occupe. Ce fut encore une triste journbe ! II n'y avait
qu'a presenter a Dieu le cceur bien angoiss6 avant
d'essayer de prendre un peu de repos.
Vendredi 27 novembre. - De bon matin, nos confreres de Sainte-Pulchkrie arrivaient. L'invasion de

la veille s'"tait maintenue dans la maison. Si le
ministre a donn6 des ordres, on n'en a pas tenu compte,
ce dont je ne serais pas surpris, vu I'anarchiequi regne
dans le gouvernement.
Les envahisseurs firent grand bruit dans SaintePulch6rie, toute la nuit UIs avaient prisent6 a
M. Dekempener un chiffon de papier sar lequel,
affirmaient-ils, 6tait l'autorisation d'occuper la maison.
La nuit, ils avaient affect6 de surveiller toutes les
chambres des n6tres. Leur chef les a tenus en haleine
toute la nuit, pour les faire aller et venir, le tout avec
un tel vacarme que nos confrires en resterent troubl6s
et sans sommeil. Le matin, tous les n6tres s'en
allkrent. Je demandai pourquoi on n'6tait pas rest6
davantage en attendant que de nouvelles d6marches
encore soient faites. M. Dekempener me dit que cela
n'avait pas &et possible. M. Vachette s'efforea de
trouver Fhomme de police, un chef auquel des ordresavaient &t6 donnes. On ne put s'aboucher avec lui. 11
y avait la-dessous beaucoup de disordre et de mauvais
vouloir.

A la vue de tout ce qui se deroulait, j'envisageai les
r6solutions a prendre. D'une part,les promesses faites
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a la soeur Darbois n'avaient aucune suite. Ni le ministhre de l'Instruction publique n'avait envoy6 l'autorisation ecrite promise, ni le grand vizir n'avait
repondu.
Je convins done avec la seur Reisenthel que les
sceurs de classe partiraient la semaine suivante, au
plus tard le mercredi, pour prendre A Dedeagatch le
bateau des Messageries maritimes quittant ce port
dans la soiree du 2 d6cembre. Nous arr&tAmes d6finitivement la liste eny comprenant les sceurs de Brousse,
que nous attendions dans la soiree.
Puis, tout 6mu moi-meme, car la pensee de quitter
Constantinople et les n6tres me d&chirait le coeur, je
lui dis les motifs qu'il y avait pour moi de m'en aller.
J'6tais marque pour la prochaine liste d'otages, je
pouvais m'attendre a etre envoy6 a l'interieur de la
Turquie. D'autre part, j'entrevoyais 1'occupation de
Saint-Benoit. On n'admettait que deux pretres franýais par 6glise et par couvent ; or, deux hommes
&taient surtout necessaires a Saint-Benoit, et je ne
pouvais me substituer ni a l'un ni a I'autre, c'6taient
M. Vachette et M. Picard. II ne restait que des difficultes materielles auxquelles il y avait a faire face du
mieux possible; or, je n'6tais nullement pr6pare6
traiter des affaires d'imp6ts, d'immeubles, de titres de
propri6t6, etc. Dans le cas ou les n6tres seraient
expulses de Saint-Benoit, je n'aurais m6me plus un
gite.
Les larmes jaillirent des yeux de ma sceur Reisenthel, mais elle s'empressa de dire que ce n'6tait que
trop vrai, je devais m'en aler.
Les memes raisons, je les exposai aussi r
mes confreres. A eux aussi, il leur en cofitait de me voir partir,
mais il fallait subir les dures necessit6s du moment.
Je me rendis dans la matinee aux Etats-Unis ou
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j'avais un rendez-vous avec Mgr Pompili, pour traiter
auprbs de M. Morgentham la question des iglises et

chapelles des maisons atteintes par la persecution.
Nous e6mes une entrevue avec l'ambassadeur des
Etats-Unis. II dit qu'il ferait le n6cessaire pour les
chapelles. Nous lui demandames que les scell6s soient
pos6s dessus.
Puis, je parlai de Sainte-Pulch6rie, de ce qui venait
de s'y passer, de son occupation brutale par les Turcs.
D6ja il savait ces choses. LA, je compris que son
action 6tait limit6e, qu'il y avait une mesure qu'il ne
pouvait d6passer, que son gouvernement ne le lui
permettait pas.
11 parla d'affaires graves, plus importantes, qu'il
avait a traiter; qu'il y avait la part du feu Afaire, etc.
J'en ai conclu, une fois de plus, que l'ambassadeur
des Etats-Unis ne pouvait sauver nos proprietis, bien
qu'elles fussent priv6es, et que, bient6t, c'en serait fait
de Saint-Benoit comme de Sainte-Pulch6rie. Ma r6solution de prendre mon passeport fut tout Afait d6cid6e
en moi-meme.
Aux Etats-Unis, je vis arriver le Pere assomptionniste qui remplit a Brousse l'office de cure, dans la
chapelle de nos Sceurs. II m'annonqa que les sceurs
devaient arriver dans la soiree. Puis il me raconta
que la police lui avait donn6 une heure pour partir,
qu'on 1'avait mis de force, lui et son compagnon, dans
une voiture pour le conduire a la gare, que la police
les avait fouill6s indignement, qu'aux traitements
inflig6s il ne manquait que les menottes. II vit I'ambassadeur des Etats-Unis, qui lui dit de retourner a
Brousse parce que, a cause de l'6glise, il en avait tout
a fait le droit. Le Pere avait r6pondu : , Je le veux
bien, mais la police m'a prevenu et elle ne me laissera
pas rentrer ; puis, je n'aurai pas oii pouvoir loger, etc.
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Voila oii nous en 6tions. Les Turcs reconnaissent
que deux Missionnaires peuvent rester a cause de
1'6glise, mais ni i Brousse ni i Sainte-Pulchbrie on
ne leur laisse aucun pied-i-terre. Nos Scears de
Brousse, a cause de 1'orphelinat et de l'h6pital, ont le
droit de rester chez elles, mais on les met dehors, elles
et leurs orphelines.
En rentrant Saint-Benoit, je redis a mes confrires
comment j'envisageais la situation et les raisons que
j'avais de m'en aller. Tout cela, mes confirres le comprenaient fort bien. Je dis aussi que je me rendrais i
Salonique, que it je pourrais m'occuper de la portion
de la province situ6e hors de la Turquie et que, de
plus, je pourrais enfm etre en communication avec
notre Sup6rieur g&neral et la Mere gen6rale, au sujet
de nos Sceurs.
Je pr6vins ensuite mes confreres ayant leur passeport pret, qu'ils partiraient dbs le lendemain matin.
Les sweurs de BWbek 6taient rentrees dans la journbe
a la Maison centrale. La sceur Castanet, avec deux
compagnes, rentra cependant encore dans sa maison,
car le lendemain, un drogman des fItats-Unis devait
y aller pour 1'inventaire.
Nous ne vimes pas arriver, ce soir do vendredi, les
saeurs de Brousse, comme leurs orphelines nous
I'avaient annonci de leur part. II est vrai que le temps
est bien mauvais et Ie vent souffle en temp&te sur la
mer.
Constantinople se vide de plus en plus. Les professeurs laiques, eux aussi, sentpartis. Quelques-uns pourtant sont restbs dans les 6coles turques. M. Faure,
directeur d'un lyc6e laique frangais, est parti; sa soeur,
directrice d'une &colede filles, se dispose i s'en aller.
Tous nos Francais, travaillant i des titres divers au
compte de la Turquie, s'en vont. Les plus i plaindre
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sont les Francais qui sont dans 1'intirieur, des Missionnaires, J6suites, Dominicains, Capucins et autres, des
civils. Pour tout ce monde, gagner un port est chose
difficile. Les pauvres sceurs de Saint-Joseph et d'autrescongregations, commpnt feront-elles pour venir des
parages lointains? J'en ai parl6 a I'ambassade deps
Etats-Unis. On a parlementi avec les Turcs pour
qu'un bateau sous pavilion am6ricain puisse recueillir
sur les bords de la mer Noire tous ces Francais en
d6tresse.
En pensant aux souffrances plus grandes que d'autres
eadurent, on se sent amene a mieux supporter celles
par lesquelles on passe.
Nos Sceurs de Scutari, du moins quelques-unes,
sont comme celles de B6bek, rentrCes dans leurmaison.
La police leur avait &t6 plus particuliirement traeassiere. Un drogman des Etats-Unis y est meme all6
pour venir en aide aux seurs.
Nos confreres de Sainte-Pulch6rie sont avec nous.
On est a la veille d'un d6part : huit d'entre nous. Ce
n'est point sans tristesse dans 1'ame que nous envisageons notre situation et la n6cessit6 de r6duire notre
nombre. Ce qui vient de se passer a Sainte-Pulch6rie
nous a mis I'&me en deuil.
A la fin de la r6cr6ation, on s'embrasse entre partants et restants, car des six heures et demie du matin
il faut quitter Saint-Benoit.
Samedi 28 wovembre. - Dis six heures et demie d4
n-atin, apr.s avoir dit ia sainte messe, nos confreres,
MM. RibiŽre, Denxetiere de Saint-Benoit, MM. Lasrent, Belieres, Dawlees et Deiber de Sainte-Pu~chr-ie
nous quittent pouar aller prendre le train qui doit les
conduire a D6dbagatch. C'est la, seulement, qu'ils
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peuvent s'embarquer, car le detroit des Dardanelles
est ferm6 a toute navigation.
M. Vachette les accompagne. Un drogman des
etats-Unis est a la gare pour faciliter le depart et
obvier a toute difficulte. Le passeport de M. Laurent
n'a pu tre revetu de toutes les formalites ; ce confrere
revient a Saint-Benoit.
Nos Soeurs de Brousse arrivent dans la matinee.
Elles etaient parties la veille au matin et auraient di
debarquer vers trois heures de l'apres-midi, mais la
mer 6tait d6mont6e et le bateau avait di se rifugier .
'ile des Princes. Les pauvres de Brousse, les families
turques ont pleur6, car les soeurs n'avaient jamais fait
que du bien a Brousse.
On met en regle les passeports et je dis de prendre
aussi le mien. C'est le consulat d'Amerique qui delivre
ces passeports, puis il faut le visa turc, de m&me le
visa grec pour ceux et celles qui viennent de Turquie
pour s'arreter en Grkce. De plus, il faut que 1'on soit
inscrit sur une liste qui doit etre pr6sent6e a la direction de la police turque et approuv6e par elle. J'ai
des motifs pour me demander si les Turcs me laisseront partir. Ceci ne m'inquiete pas, car dans les circonstances oii je me trouve, la volont6 a vite fait de se
conformer a ce que Dieu veut. Le difficile parfois est,
lorsqu'on a des responsabilit6s, de discerner ce qui
est la volontede Dieu.
A mon nom pour les passeports, j'ai adjoint ceux de
nos freres Michel Lajaunie et Loudenot. Je sens la
n6cessit6 de d6charger le plus possible le personnel
de la maison Saint-Benoit. Je ne sais dans quelle condition on se trouvera i Saint-Benoit, bient6t peut-etre,
soit pour le vivre, soit pour le couvert.
Les Frtres maristes laiss6s a San-St6fano pour la
sauvegarde de leur maison, en qualit6 d'Allemands,
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passent chez moi sur ma demande. Je leur dis de me
remettre les clefs de la Maison provinciale et je leur en
dis le motif.
J'entrevois, en effet, que cette maison nous sera
indispensable si les Turcs nous expulsent tout a fait
de notre maison Saint-Benoit. Les freres me disent
que la clef de la porte interieure est chez notre frere
portier, que toutes les clefs de l'interieur itiquetees
sont sur Ie bureau du frere provincial. Je les remercie.
Mgr Pompili me communique qu'une d6peche
envoy6e de Vienne lui annonce l'arriv6e du nouveau
dcl6gue apostolique venu par voie de terre; le d6lgu6
se trouve en cette ville, il compte etre & Constantinople le lundi soir I" d6cembre.
Cette nouvelle me fait plaisir, car je trouvais que le
nouveau di16gu6, Mgr Dolci, aurait eu avantage a
arriver beaucoup plus t6t, au moins au lendemain de
la declaration de guerre. Sans doute, il n'est plus
prot6g6 par la France et il n'est pas sous la protection
des Etats-Unis ; mais sirement le gouvernement turc
lui sera favorable dans une bonne mesure. Les Turcs,
depuis longtemps, ont souhait6 avoir des rapports
directs avec le Saint-Siege, ils ont fait pour cela des
tentatives dans le pass6. Plus que jamaisils souhaitent
l'abolition du protectorat de la France.
Le nouveau d6elgu6 peut done espererque les Turcs
le menageront. A ce titre, Mgr Dolci aurait df se
trouver plus t6t &Constantinople, afin que, s'etant fait
connaitre deja, il ait pu intervenir dans la question
des eglises, des couvents, des chapelles. Au point de
vue catholique, un appui manquait et a manqu a&
Constantinople. Le recours & l'ambassade d'Autriche
a kt6 excusable et s'expliquait, mais il a 6t6 ficheux
qu'on en ait eu besoin, surtout de notre part. Libre a
un d6l6gu6 apostolique d'user de cette ambassade
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dans la mesure indiqube par les circonstances pour
aider sa propre action.

Puisse le nouveau dilgue reussir dans la question
que je n'ai cessA de recommander a Mgr Pompili et a
I'ambassade des Erats-Unis, c'est-.-dire de faire
apposer les scellks sur toutes les chapelles fran•aises
oi le culte a cess6!

En cette journee du samedi, je constate que nous
n'avons en aucune alerte comme chaque jour il y en a
eu depuis le 18 novembre.
Dimancke 29 novembye. -M.

Laurent,ayant son passe-

port en rfgle, va prendre le train pour aller rejoindre
nos confreres a D6edagatch. Les offices ont lieu
comne de coutume dans notre 6glise de Saint-Benoit.
Lematin, A cinq heures et demie, j'ai dit la messe
chez nos sceurs de la Maison centrale. Je leur ai
annonct, apres la messe, que je me disposais a partir
dans le courant de la semaine. Je leur ai expose les
raisons principales motivant mon depart. Elles en
eprouvent une vraie peine, mais elles furent tris raisonnables et comprirent que je ne devais et pouvais
faire autrement.
Pendant notre diner, on est venu nous annoncer que
des policiers se pr6sentaient. M. Picard alla les receroir. Ils demandaient a visiter les locaux scolaires du
collge. M. Picard lenr it remarquer que les scelles
etaieft sur toutes les portes et que le ministre de 'Instruction publique lui-m6me, lors de sa visite & SaintBenoit, le jeudi precedent, avait dqfendu qu'on fasse
quoi que ce soit dans le college sans son ordre. Ils
comprirent et acceptirent ce que M. Picard leor dit.
Ils n'avaient pas d'ordre 6crit et se retirerent.
Apres les vpres, avec M. Vachette pour compagnon,
j'allai faire mes adieux dans diff6rentes maisons. Chez
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les Petites Soeurs des pauvres, on parut fort impressionn6 de mon depart prochain ;
l'h&pital de la
Paix, la sceur B6cart me dit : ( Comme vous faites
bien de partii ! ) C'est qu'en effet, par les Turcs qui
frequentent sa maison, elle entend et salt beaucoup
de choses. Djai, a plusieurs reprises, elle m'avait
parlI de ses craintes a mon sujet de la part des Turcs.
l1'hospice des ArtiDe la Paix, nous nous readimes
sans. M. Vachette me quitta a Ptra et j'allai seul a
l'h6pital Geremia. La, je vis, pour la derniere fois,
me semblait-il, l'une de nos sceurs albanaises, atteinte
de la poitrine et qui attend I'heure de Dieu en paix
et toute dssireuse d'aller au ciel. Mon d6part fit
impression a la superieure, soeur Apack. Elle me
regarda et se tut. Elle aussi offrait ce sacrifice a Dieu.

Puis je rentrai ~ Saint-Benoit. Je le sentais, il en codtait Anos Sceurs de me voir m'Wloigner de Constantinople. Comme leur supirieur, sur place, ma pr6sence
leur est un appui moral. A moi aussi, il m'en cofitait
enormiment et, dans chacune des maisons auxquelles

j'avais rendu visite, j'avais brusqu mon depart d'aupres de nos Sceurs.
Lundi 3o navembre. -

Le conseil a eu lieu a

huit heures du matin comme chaque lundi. Je rappelai
d'abord I'ensemble des motifs pour lesquels je partais
et je dis que j'allais me fixer a Salonique en attendant
les evenements. Sept confreres 6taient partis, je rappelai leur placement provisoire dans la province.
MM. Laurent et Lordon i Cavalla, M. Beliýres A
Monastir, M. Dennetiere et M. Hauspie a Santorin,
MM. Droulea, Deiber, Ribibre en France. Je dis qu'en

prevision de ce qui pourrait arriver, deux freres aussi
partiraient avec moi; le frire Loudenot pour Salonique
et le frire Lajaunie pour Monastir.
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M. Guwy nous dit que la veille, dimanche, il n'y
avait jamais eu plus de monde a 1'6glise, qu'il y avait
vu bien des personnes qui n'y venaient pasd'une facon
suivie. Je lui fis remarquer que, par la, les catholiques
de la localit6 voulaient affirmer qu'ils tenaient a leur
6glise et j'ajoutai : C'est encore a B6bek, me semblet-il, que vous serez le plus tranquille.
Dans lamatinee de ce lundi, M. Jammet et d'autres
personnes de la maison de la Paix accoururent me
dire qu'il s'y passait des choses extraordinaires. Un
petit chariot de la maison venait d'en sortir quand le
directeur-alieni le rencontra dans la rue. Se figurant
qu'on emportait A son insu des choses de l'h6pital, it
ameuta la police, il fit venir les soldats du Houlauck
(corps de garde) voisin et, tout ce monde vint pour
occuper la Paix. Le fou d6fendit a qui que ce soit de
sortir de la maison ou d'y entrer. Je dis a M. Vachette
de se rendre aux Ltats-Unis avec M. Jammet pour
travailler A en finir avec ce directeur qui n'avait que
trop troubl6 la maison de la Paix et fait souffrir nos
Sceurs et tout leur personnel. Je me demandais comment il se faisait que les r6clamations des ambassadeurs n'avaient pas abouti encore et j'en venais A
penser que c'6tait voulu par les Turcs dans le but
d'arriver A cong6dier nos Soeurs.
Je me rendis ensuite A la D616gation apostolique
pour faire mes adieux a 1'excellent Mgr Pompili.
En ce moment, dans la rue de P6ra, j'ai tourn6 la
t6te du c6t6 de Sainte-Pulch&rie et je vis le drapeau
turc qui flottait sur notre maison. J'en 6prouvai un
choc au cceur, je redis a Dieu: Fiat voluntas lua.
Ayant dit A Mgr Pompili que je comptais partir
mercredi, nous convinmes ensemble que Mgr Dolci
devant, selon sa d6p6che, arriver tard dans la nuit de
ce jour, le lendemain mardi, dans l'aprbs-midi, je
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viendrais faire connaissance avec lui, le saluer avant
mon depart. Nous parlimes des 6v6nements et je dis
au vicaire g6n6ral combien j'etais satisfait de l'arrivbe
du del6gue. Sans doute, il ne trouvera qu'une situation
difficile et penible, mais sa pr6sence sera tres utile
pour bien des choses. II1aura, non seulement a encourager et a consoler, mais encore a donner son appui
dans bien des cas. De nouveau, je recommandai la
mise des scell6s sur toutes les chapelles des communaut6s dont les membres 6taient partis on allaient
partir.
En redescendant, j'entrai i l'ambassade des EtatsUnis. J'appris que I'ambassadeur agissait avec energie
aupres des Turcs pour que la maison de la Paix soit
enfin debarrass6e de son inconcevable directeur.
En causant avec le drogman, j'appris que c'6tait le
lendemain mardi que les s0xurs devaient partir, que
pour moi cela n'etait pas certain, car mon passeport
n'avait pas encore &t6 mis en regle par la police
turque.
L'apres-midi, j'allai dire au revoir a nos Sceurs de
'h6pital francais, de l'h6pital municipal et de Tchoukour Boustan. Ces s6parations furent tristes, quoique
remplies de resignation a la volont6 de Dieu. Les
soeurs servantes me redirent, surtout celle de I'h6pital
francais : ~cComme vous faites bien de partir! , La
soeur Voisin, par sa position a I'h6pital franqais, 6tait
au courant de bien des choses ; elle m'avait parl6 a
diverses reprises de la necessit4 de mon d6part.
M. Vachette rentre, il m'apprend deux choses: la
Paix est enfin d6livr6e de son directeur, il I'avu partir
sous ses yeux, emportant la plaque de cuivre marquant
ses titres, qu'il avait posee a la porte du pavilion qu'il
s'etait adjug6 comme r6sidence ; la seconde chose est
que je puis partir le lendemain avec les sceurs, que les

-

362 -

passeports seront remis a la gare par un drogman de
l'ambassade des Etats-Unis.
Mgr Mirow, archevEque des Bulgaresz unis, avant
appris mon depart, vient me rendre visite. I1 est d6soli
de me voir partir.
Je fis alors mes pr6paratifs ; ce fut vite fait, car un
petit sac contenant quelques chemises et quelques
mouchoirs, ce fut tout ce que j'emportai.
Avant de prendre un peu de repos, je sentis le
besoin de parler a Dieu, de lui confier une fois de
plus nos missionnaires restants, nos Sceurs, les oeuvres
encore debout 1 C'est dans ces moments que l'on sent
ce que c'est que de marcher au Calvaire !
Mardi I"r dicembre. -

Aussit&t apris la priere du

matin, je me rendis chez les soeurs de la Maison centrale, a quatre heures trois quarts, pour dire la sainte
messe. L'intention de cette messe a 6ti pour celles qui
devaient quitter Constantinople, pour ceux et pour
celles qui restaient. De mon mieux, je les confiai tous
et toutes a Notre-Seigneur; je me confai moi-m6me
a lui.

Je fis mes adieux aux sceurs. Elles comprenaient
les raisons qui s'imposaient . moi, elles furent raisonnables et g6nereuses. J'6tais console en les voyant
toutes remplies d'abandon a la sainte Providence. Je
les b6nis et brusquai mon depart d'au milieu d'elles.
On s'achemina vers lagare, dis six heures un quart.
Les soeurs arrivaient par groupes venant, le plus grand
nombre, de la Maison centrale, d'autres de la maison
Saint-Vincent, d'autres de Tchoukour-Bostan. On
dut prendre des barques pour traverser la Come d'Or,
car le port etait ferme, ce qui arrive souvent a cette
heure matinale a cause deS bateaux qui entrent et
sortent de la Come d'Or.
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Dans notre barque, nous avions le drogman de
I'ambassade des Etats-Unis. I1 a tous nos passeports,
y compris le mien et il s'en montre satisfait. Le frere
Michel Lajaunie et le frere Loudenot partent avec moi.
A la gare, tout se passe bien. Nos Soeurs sont cashes
dans deux voitures qui, transbordies . Houlti-Bourgas, les meneront & Did6agatch sans devoir changer
de train.
Mgr Mirow vient me dire au revoir a Ia gare.
On m'apprend aussi que Mgr Dolci n'est pas arrive
la nuit pr6cidente, comme l'avait fait croire sa depeche
de Vienne. Une seconde d6p&che annonce qu'il arrivera a Constantinople ce mardi soir, dans la nuit.
Ma sceur Reisenthel est a la gare. Elle va et vient,
toute remplie de sollicitude pour les partantes. M. Vachette et M. Dekempener sont l1 aussi, rendant jusqu'au bout tousles services possibles iceux qui s'envont.
Le train s'ebranle vers huit heures. Je pars, emmenant deux frrens et quarante-six Filles de la Chariti.
Nous devons retrouver a D6d6agatch les huit confreres qui nous y ont preced6s.
En silence, j'avais embrass6 M. Vachette et M. Dekempener avant le d6part. Je partais, I'esprit rempli
de mille pensees tristes, le coeur en proie a une douleur que je ne saurais definir.
En m'en allant, je ne vis ni Stamboul, ni San-Stefano, ni la mer, ni les lies des Princes, Tatch-Kichla
avec tous ses souvenirs bulgares, ni les plaines arides
qui suivirent. Je songeai et songeai encore. L'obsession
du passe dans la situation pr6sente dont je venais
d'etre le t6moin, ne me quittait pas.
Le chemin de croix se d6roule, quand serons-nous
an Golgotha ? A quand la resurrection ? Dieu le sait,
que son saint nom soit b6ni et sa volont6 accomplie.
LOBRY.
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Lettre de M. VACHETTE, Prtre de la Mission,
a M. VILLETTE, Superieur gineral.
Cons.antinople, x2 dicembre 1914.

MONSIEUR ET TRRS HONORE PERE,
Votre binddictions'il vous plait!
Pardonnez-moi la peine que ma lettre va vous causer,
mais n'est-ce pas dans le cceur de son pere qu'un fils
doit verser son chagrin!
C'est le surlendemain du d6part de M. Lobry que
nous ecmes k Saint-Benoit la visite des commissaires,
venant nous signifier que nous devions, dans les deux
heures, quitter l'immeuble et allerloger dans la petite
maison des Freres maristes. Vous vous souvenez de
de cette maison de bois, situee du c6t6 des fours, au
nord de notre enclos. I.a porte de cette maison qui
donne sur l'escalier conduisant a I'6glise nous itait
interdite. Imm6diatement les commissaires faisaient
venir des ouvriers pour percer le mur ginois qui
longe la rue Luledji-Hendek et faisaient mettre une
porte par laquelle nous devons nous rendre a l'6glise.
Nous serons done obliges de faire le tour de la maison de la Providence pour aller dire nos messes et
pour desservir l'eglise.
Aurons-nous cette consolation de garder l'6glise de
Saint-Benoit ? Avant-hier, nous apprenions que l'6glise
de Sainte-Pulcherie venait d'&tre profanee. Une
ecole de filles (turques) venait en prendre possession.
Les imans qui les conduisaient ont forc6 la porte de
l'6glise, et, dans le tambour, ont immolA un mouton.
Le sacrifice accompli, la foule des enfants accompagn6es de leurs mattresses a envahi le Lieu saint.
Comme on avait dit quitter Sainte-Pulcherie pricipi-
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tamment, les autels 6taient encore orn6s. Le saint
Sacrement avait 6te enlevi quelques jours auparavant.
Aussit6t que nous avons 4t6 informes de cette profanation, M. Dekempener et moi, nous avons fait une
enqu&te. II n'y a eu dans 1'6glise que des discours
et des chants patriotiques; les autels ont 6t6 respectes.
On n'a pas touche non plus aux statues ni aux
tableaux.
Je suis allI de suite faire mon rapport a l'ambassadeur des ktats-Unis qui m'a prie d'aller demander
aussi la protection des ambassadeurs des puissances
amies de la Turquie. Tous ont promis de deposer une
plainte a la Sublime- Porte et de rappeler au gouvernement sa promesse de respecter les 4glises et les chapelles. J'ai insist6 pour qu'elles soient du moins mises
sous scelles, si elles ne peuvent etre rendues au culte.
En attendant, vos enfants restent bien calmes, bien
courageux. Ils mettent en Dieu toute leur confiance.
Veuillez, Monsieuret Tres Honoxz Pere, nous b6nir
tous d'une b6nidiction toute particuliere et croyeznous en I'amour de Notre-Seigneur et Marie Immacul6e.
VACHETTE.
Lettre de la smur REISENTHEL i M.

VILLETTE,

Supirieur general.
Maison centrale, Galata, 19 dicembre 1914.

MON TRks HONOR9 PERE

Votre binddiction s'il vous plait!
Dans nos h6pitaux et orphelinats, tout-est calme,
pour le moment du moins, car une nouvelle bourrasque peut se produire, et nous vivons plus que
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ac Ienseigne de La Provi-

dence )).

L'envahissement de Saint-Benoit, dont l'6glise seule
est respectee, nous a donn6 des craintes pour la Maison centrale, malgr6 les assurances donnCes delaisser
tranquilles les orphelinats. Notre maison est grande,
elle est un objet d'envie, on ne s'en cache pas, et nous
sentons qu'on voudrait posseder tout l'endos.
Mais tout est confi6 ici a notre Immaculbe Mlre!
Depuis le depart de la seur Guerlin, c'est elle qui
est la visitatrice et seur servante de la maison. II faut
bien qu'elle la garde, n'est-ce pas, mon Tres Honore
Pere? Et elle le fera, nous en avons toutes la persuasion, nous prions et attendons.

La maison est morte pour le moment, sans les
oeuvres de jeunesse. Les classes, trbs nombreuses, y
mettaient de 1'animation. Quelques soers, des plus
jeunes, sont parties et remplac6es par les bonnes
anciennes des maisons ferm6es. C'est vous dire, mon
Tres Honor6 Pere, que lessacrifices ne manquest pas.
De plus, rien de p6nible comme cette apprehension
continuelle oh nous sommes, de nous voir envahies A
notre tour, mises hors de la maison, et nos enfants
entre les mains des Turcs! Ce serait le plus dur. En
cas d'alerte, j'ai prie MM. les Cures de la ville, d'oii
nous sont apportees les enfants le plus souvent, de
s'interposer et de les r6clamer, disant qu'ils les ont
confiees aux soeurs et pas ~ d'autres. Chaque paroisse
a une liste de ses enfants et ces messieurs ont promis
de faire le n6cessaire. Elles seraient alors placies provisoirement dans des families. Dieu fasse que ce ne
soit pas necessaire, mon Tres Honor6 Pere, mais la
fourberie avec laquelle on a agi i l'egard de bien
d'autres nous fait tenir sur nos gardes. J'ai fait aussi
un petit rapport sur V'importance de la Maison cen-
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trale et le ferai passer aux ambassades, afin de les y
int&resser en cas de besoin. Puis, mon Tres Honore
Pere, la sainte Vierge fera le reste!
Toutes nos Sceurs sont bien ferventes et confiantes.
L'6preuve fait du bien, nous le sentons et tchons d'en
profiter.
Un des gros sacrifices est de n'avoir pas de details
sur la France. Nous savons que cela va bien, mais
c'est tout. II semble, mon Tres Honore Pýre, que nous
soyons au bout du monde! Cependant, plus que
jamais, nous vous sommes unies filialement par la
priere et les sacrifices dont la moisson est abondante.
Pendant les belles fetes de Noel, nous nous efforcerons d'attirer sur vous, mon Tres Honore Pere, les
meilleures benedictions du divin Emmanuel.
Pnisse I'ann6e qui va commencer si tristement nous
apporter, avec une paix prochaine, la r6surrection des
ruines de toutes sortes accumuales pendant ces tristes

jours!
Veuillez agrier I'expression du filial respect avec
lequel j'ai P'honneur d'tre, mon Tres Honor6 Pere,
Votre tr~s humble et trbs oblissante ille.
Soeur REISENTHEL.
Voici maintenant le rapport sur la maison dela Providence
de Galata (decembre 19r4), qui a 6td present6 par la sceur
Reisenthel aux ambassades de Constantinople :

La maison de la Providence deGaiata, Samrt-Benoit,

qui existe depais soixante-qainze ans (ie 8 d6cembre
a839), occupe le premier rang parmi les 6tablissements

des Scaurs de Charit6 en Orieat. C'est la maison
provinciale. La premi:re fond6e en Turquie, c'est elle
qui a la direction de toutes les ceavres, qui fournit aux
autres maisons les soeurs neoessaires, qui donne asile
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aux sceurs malades, ag6es ou infirmes. La toucher,

c'est attaquer toutes les autres maisons. Les oeuvres
de la maison de la Providence sont tout a fait internationales :
i* Les classes &taient friquent6es par les enfants
pauvres du quartier de Galata, sans distinction de
nationalit6 ou de religion. Ces enfants recevaient a
l'6cole, avec l'bducation et l'instruction, des v&ements et, pour beaucoup, le repas de midi chaque jour.
2" L'CEuvre de la crecke a son siege a la maison de
la Providence. Une sceur s'occupe des enfants exposes,

les place en nourrice, les visite de temps en temps et
veille a tout ce qui leur est n&cessaire. Quand le moment est venu de les retirer des soins des nourrices,
les petits garCons vont Al'orphelinat de P'h6pital de la
Paix, et les petites filles a celui de B6bek (ou elles
sont en ce moment soixante-quinze).
3* L'Orpkelinat, compliment de l'CEuvre de la
creche, est sous la tutelle de 1'archevechA latin de
Constantinople. II est soutenu par les ceuvres catholiques, par la Communaute des sceurs de Charit6 et
par les ressources que chaque soeur s'ing6nie a obtenir
de sa famille ou de genereux bienfaiteurs. 11 n'a
aucune fondation, mais vit au jour le jour et jamais
Dieu ne lui a manque! Au sortir de l'orphelinat, les
enfants sont en 6tat de gagner honorablement leur
vie.
4° L'Ouvroir enseigne aux orphelines et aux jeunes
filles pauvres du quartier les travaux de broderie et de
lingerie. Les commandes sont fournies par un riche

negociant qui protege cette oeuvre 6minemment utile,
en ce moment surtout, oi, par suite du malheur des
guerres, les p-res et les freres sont au r6giment ou
sans travail. La jeune flle seule, dans bien des
families, apporte ainsi un peu d'argent au foyer.

-

369 -

o

5 Le Dispensaire, fonde en 1843, voit chaque jour
de nombreux pauvres et malades, de Pera, de Stamboul et des villages du Bosphore, aussi bien que de
Galata, venir chercher les consultations des docteurs
et les soins des sceurs. La pharmacie attenant au dis=
pensaire leur fournit les rembdes ordonnis. Quatrevingts personnes en moyenne, y passent par jour.
6° Deux soeurs sont appliquees a visiter les pauvres
et les malades, si nombreux a Galata. Un grand
nombre de families reooivent des sceurs, au nom des
associations de charit6, du pain, du riz, du ;charbon,
des v6tements, aussi bien que les secours et les soins
necessaires dans les maladies. Plusieurs de ces families
ne subistent absolument que par lei soeurs.
C'est de Galata que, depuis deux ans, deux soeurs
vont chaque matin, dis l'aube, au dispensaire de la
Dette publique, donner des soins, des secours, des
v6tements d'abord aux mouhadjirs, et maintenant a'
quantit6 de pauvres musulmans de Stamboul qui commencent a les connaitre et viennent les chercher pour
visiter leurs malades
Le travail d6borde, mais les sceurs sont heureuses
de se multiplier pour arriver a soulager et a contenter
tout le monde.
Et si, demain, les Soeurs de Charite peuvent etre
utiles a la Turquie, si leurs services sont demand6s
pres des bless6s ou des malades, elles y voleront et ce
sera encore la maison de la Providence de Galata qui
les choisira et les enverra.
C'est done bien ii le centre des aeuvres. Ebranler
cette maison, serait tarir la charit6 dans sa source,
paralyser le d6vouement des soeurs, livrer a l'abandon,
a la misire, au desespoir des milliers de pauvres.
Soeur REISENTHEL.
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A la date du 4 janvier, M. Lobry risumait ainsi les principaux evenements :

En arrivant a Salonique, le 3 dcembre, j'ai etC
aussi heureux que surpris d'y trouver M. Cazot. I1
m avait annonci son arrivee, mais a Constantinople
nous ne recevions rien. Je lui ai remis un long rapport,
pour le Tris Honork Pere Villette, sur les &v6nements
de novembre.
Les renseignements que j'ai recus sur ce qui concerne
Constantinople, les voici en resume. Plus tard, si
Dieu le permet, je communiquerai tout mon journal.
Saint-Benoit. - M. Lacambre est alle abriter ses
quztre-vingts ans a I'h6pital Saint-Georges, chez la
sceur Kaiberg; M. Dekempener, M. Vachette,
M. Picard, M. Descuffi se sont refugies, dans la
maison, au haut de l'escalier, que nous louons aux
Freres maristes; M. Blanchet a la Providence;
M. Murat a I'hopital francais; M. Jammet a la Paix;
M. Lebarque i Tchoukour-Bostan. Quant . 1''glise,
on a pu la sauver, non sans peine. On a pu obtenir
1'acces des tribunes et du clocher. On a fait un mur
pres de la loge du portier, A l'interieur des corridors,
pour nous laisser les petits escaliers qui menent aux
tribunes. On a chante la messe de minuit. Le jour de
Noel, tous nos missionnaires ont pu se r6unir a midi.
Saint-Benoit devient lyc6e imperial; on veut y loger
deux cent cinquante internes; on d6molit les cloisons de la mission; on convertit le dortoir des seminaristes en djami ou mosquie. Les 6leves n'y sont pas
encore, car on fait de grands travaux. On m'annonce
qu'on va dem6nager nos collections, je ne sais oi. Je
doute que nos quatre confreres puissent rester dans
la maison ecs Maristes. Comme les Peres Jisuites
d'Agha-Hanam, ils seront obliges de louer une maison dans le voisinage.
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Sainte-Pulchirie.- On a profane les autels, on les
a fait disparaitre ainsi que les statues etc. etc. Des
reclamations et protestations 6nergiques ont et&
faites, surtout par le nouvel archev&que, Mgr Dolci.
On ne d6sespere pas d'obtenir que notre chapelle
cesse d'etre mosquie.
Bbek, Mission. - Je n'ai rien entendu dire au sujet
de M, Guwy et M. Bonnay, On a crochet6 la maison
d'ecole des Frires maristes. Le mobilier a et6 emporte'
chez les
eurs de la maison d'en bas; le reste du
mobilier scoaire . Beylerbey.
Les Turquesses de I'cole de nos Sceurs ont demand6
de se servir des pQrtes d'acces de I'eglise. L'ambassadeur d'Autriche a pris la defense de notre eglise de
B6bek, comme il l'avait fait efficacement pour celle
de Saint-Benoit.
Maison centrale. - Je resume les lettres de ma Sceur
assistante. - 8 dicembre. - a Salonique bn6eficie de
vous, de ce que nous perdons. Mais que c'est bien mieux
comme cela! Chaque jour je me le repete. , Elle a
rappel6e toutes lesmaisons le soixante-quinzieme anniversaire de 1'arrivee des soeurs a Constantinople, et
r6clame des prieres. c La Maison centrale va bien, les
bonnes anciennes ont remplac6 la jeunesse. Sceur C16mence a le cceur dans un triste 6tat, elle est toujours
a Geremia. Le Fiat est consomm6 pres de nous!...
Heureusement que la Resurrection suit de pres le Vendredi saint... Dieu fasse que les trois jours n'aient pas
trop d'heures ! »
19 decembre. jJoie pour nous d'avoir recu votre
carte. Les nouvelles sont les m&mes, risn de nouveau
pour nos mhaisons. La Paix est maintenant bien tranquille, on se croirait en temps ordinaire. L'Artigiana
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ne souffre que de la pauvrete, tres grande en ce
moment. L'h6pital francais, ambulance amrricaine de
la Croix-Rouge, va bien aussi. II y a quelques soldats
malades. On y voudrait des blesses. A Geremia et
h6pital ottoman, rien de bien marquant. L'orphelinat
Saint-Joseph a eu quelques visites sans suites d6sagr6ables. Bebek, Louise de Marillac, la m&me chose.
La Maison centrale semble exciter 1'envie depuis
l'envahissement du cher Saint-Benoit. Nous avons eu
la visite du d6put6 de Castomouni pr6sents par un
d1l6gu6 de l'Instruction publique. II s'est beaucoup
inform6 de la creche et de son fonctionnement: nourrices, Bebek, la Paix, Galata, etc. II a fait des compliments sur 1'abnegation et le devouement des sceiirs.
Rien de desagreable ne s'en est suivi. n
25 decembre. Vos lettres sont une consolation...
Rien d'inquietant depuis huit jours, pour nos diffErentes maisons. A B6bek, dimanche 20, une visite de
la police, avec des questions sur l'ceuvre, les enfants,
les ressources etc. La Maison centrale a eu plut6t des
promesses encourageantes. Mgr Dolci, en allant a la
Sublime-Porte, a parl6 de nous au grand vizir et aux
ministres. 11 en a requ l'assurance que nous resterions
tranquilles. Monseigneur a ajout6 que, au moindre
ennui, je n'avais qu'h 1'avertir; il sera 6nergique.
L'ambassadeur des Ltats-Unis est aussi venu, il y a
trois jours. II a renouvel6 l'assurance que nous resterons dans la maison et qu'on ne prendra pas nos
enfants, ajoutant que nous sommes sous la protection
directe de 1'Am6rique. Puis il m'a remis 23o francs,
pour faire bien feter Noel a nos petites filles. C'est
une vraie attention de la Providence, en cette annee
de pauvrete. Nous avons partag6 avec B6bek et tout
notre petit monde a ete bien joyeux. L'ambassadrice
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a aussi donn6 pour les pauvres. La distribution de
Noel a fait ainsi bien des heureux. Nous sommes
navres de ce qui se passe dans Saint-Benoit. C'est
cruel pour nos Missionnaires de vivre si prbs d'un tel
desordre, et nous pensons surtout a la peine que vous
devez en 6prouver. Nos bons Missionnaires sont admirables, la maniere dont ils acceptent cette 6preuve
nous 6difie beaucoup. Que Dieu fasse qu'elle ne dure
plus trop longtemps. ,
Le 22 fevrier 1915, M. Lobry donnait les nouvelles suivantes:

Constantinople. - Saint-Benoit est devenu un lyc6e
turc. L'inauguration en a 6et faite le i"e janvier. Le
drapeau turc flotte au-dessus de l'horloge. La croix de
pierre qui dominait I'difice a &6tenlevie. A l'interieur,
on a d6moli les cloisons du c6t6 de la mission. Ma
chambre n'existe plus. Nos bibliothiques n'existent
plus; on vend les livres a zo paras le volume. La circulation dans I'int&rieur de l'enclos n'est plus permise.
Pour aller a l'iglise de Saint-Benoit, nos Sceurs de Ia
Maison centrale doivent passer par l'6glise grecque et
la rue des Juifs. Nos Missionnaires MM. Dekempener,
Picard et Descuffi, habitent la procure des Freres
maristes, au haut de l'escalier, mais on les a forc6s A
avoir l'entr6e de la maison sur la rue. Eux non plus
ne peuvent passer dans I'enclos; et c'est tout le grand
tour qu'ils doivent faire pour aboutir, par la rue des
Juifs, A 1'6glise Saint-Benoit. On les tracasse de toutes
faeons. Sans cesse la police vient pour un motif ou un
autre, on vient m&me jusque dans la nuit. Les Turcs
veulent nous prendre tous les revenus de nos
immeubles. M. Picard, avec une constance et un courage admirable,lutte pour la conservation de nos biens.
Nos Missionnaires restent calmes et courageux, mais
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on les expulserait qu'ils ne seraient pas surpris. M. Vachette est aum6nier a 1'h6pital Geremia.
Sainte-Pulchirie, apres avoir kt6 une ecole de garcons, est devenue une icole de filles. La chapelle et
la sacristie ont et& pillees et d6valisees. Les fleurs de

la chapelle apparaissent aux fenetres. Mgr Dolci a
exig6 qu'on lui rende les choses de la chapelle, mais
on ne lui a apport6 que peu de choses.
A Bibek, on nous laisse assez tranquilles. On n'a
occup4 ni notre maison de campagne, ni 1'6cole des
Freres maristes.
L'Iman de 1'&cole turque qui est dans la maison de
la sceur Castanet, ayant lu la plaque de marbre sur
laquelle il y a c E1cole Michelini », comme cette plaque
est la meme sur la maison et sur l'eglise, il en avait
conclu que 1'6glise appartenait a 1'6cole Michelini, et
qu'il pouvait la prendre. On lui a fait comprendre son
erreur!
Maison centrale. -Masceur assistante demeure ferme
et 6nergique dans le poste qu'elle occupe. Elle a tout
confi1

a la sainte Vierge et elle mange le pain du

bon Dieu comme il le lui fait cuire tous les jours.
Elle encourage les timides. Elle met en garde contre
les bruits plus ou moins alarmants qui circulent; elle
ne veut pas de fronts rembrunis et r6clame une douce
gaiet6 dans les r6creations.
L'ambassadeur des Etats-Unis et Mgr Dolci prot6gent la Maisoncentrale de tout leur pouvoir. Pourtant,
ii y a parfois de motifs de s'inquieter. On vient, pour
toutes sortes de questions, sur ceci on cela. On
demande au dispensaire, a sceur Julie, si elle a un
dipl6me pour arracher les dents; que sont les enfants
de la maison, comment on les nourrit et entretient,
etc. Quant au dispensaire de la Dette puhlique ottomane, il continue de fontionner. Nos Sceurs vQnt
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chaque jour a Stamboul sans etre inquieites. Soeur
Cl6mence va doucement mieux.

A la maison Louise de Marillac, on regoit des visites
avec demandes toujours les memes ; combien d'enfants;

qui les entretient, etc., etc. Les visites sont Fune des
choses fort p6nibles pour nos Sceurs des diverses

maisons, car elles inquiktent.
Les reunions d'enfants de Marie de 1'association
de Galata se font dans l'6glise de Saint-Benoit. De
m&me les distributions de secours aux pauvres,
secours par les Dames de la Charit6 et la conf&rence

de Saint-Vincent-de-Paul, continuent a avoir lieu a la
Maison centrale. L'CEuvre de la creche fonctionne normalement. Mgr Dolci veille sur I'oeuvre. A l'ouvroir
externe, il y a de cinquante a soixante jeunes flles. On
y a repris le catechisme.
Tchoukour Bostan.- La maison est relativement tranquille. Le travail de I'ouvroir des orphelines est peu
abondant, mais la police n'entrave plus les entrees et
sorties du travail. Toutetois, on vient pour des questions; on rel&ve les plans de la maison. Esp6rons qu'on
ne touchera pas a cette ceuvre d'orphelines. L'ambassadeur d'Autriche veille sur la maison.
On a pu faire la souscription pour les pauvres et on
a des ressources jusqu'a PAques, pour les distributions
mensuelles.
Comme 1'Union francaise est ferm6e, c'est &
Tchoukour-Bostan qu'on s'occupe des families des
soldats franqais mobilis6s.
Les r6unions d'enfants de Marie ont repris aussi &
la maison Saint-Joseph. La soeur sup6rieure a &t6malade; mais elle va mieux.
Hdpital Geremia. - Cette ceuvre a failli etre ferm6e.
Les Turcs voulaient en faire un h6pital de mauvaises
femmes. Deja nos Soeurs avaient fait leurs paquets el
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1'on allait transporter i la Paix la pauvre soeur Franqoise mourante. Mais Mgr Dolci est all par deux
fois, le meme soir, a la Sublime-Porte. II a sauv&
I'ceuvre par son attitude et ses reclamations 6nergiques. La soeur Franqoise est morte comme une
sainte, le samedi 23 janvier. Le service fun&bre a eu
lieu h Saint-Benoit le 25; on a transport6 son corps
au cimetiire de la.Paix.
Hdpitalmunicipal.- Liaussi les autorit6s subalternes
voulaient se debarrasser des soeurs. Mais la pr6fecture
et Talaat Bey ont dclare qu'elles devaient rester.
Maison Saint-Vincent de la rue de Brousse. - A
diverses reprises, on m'a assure que la chapelle 6tait
respectee. La maison serait occupee par des soldats
chr6tiens qui travaillent a confectionner les habits
militaires. Les enfants de Marie de la rue de Brousse
vont a Galata et k Tchoukour.
Hdpital franfais. - Rien de particulier. Apres avoir
eu des soldats malades A soigner, nos Sceurs ont
maintenant leurs malades ordinaires. L'h6pital est
devena americain.
Hospice des Artisans. - Malgri la pauvrete qui est
fort grande, on yest tranquille; ma sceur Marie-Joseph
a 6tC malade; mais elle va bien maintenant.
La Paix est fort tranquille, depuis le I"e dcembre.
Pourtant on a des motifs de penser que la maison
demeure convoitee.
LOBRY.
Lettre de la swur REISENTHEL, Fille de la CharitdM

au Tres Honori Pkre VILLETTE,

Supirieur gineral.

Maison centrale, 2o ftvrier igtS.

MON TRES HoNORE PtRE,

Votre binidiction, s'il vous plait!
La Maison centrale vient d'etre touch6e; le bitiment
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parallele k 1'entr&e du college, qui servait A deux
classes, au rez-de-chaussee, et a une bonne garde au
premier 6tage et se trouvait peu habiti depuis la fermeture des 6coles, a 6t6 pris par la direction du college pour faire, je crois, un dortoir de petits. Ce que
nous allons tUcher d'obtenir, c'est une s6paration
quelconque, qui nous assure la tranquillit6 et la securite. Dieu fasse, mon Tres Honor6 Pere, qu'on s'arrkte 1U et que notre maison ne soit pas davantage
envahie! Trois mois seulement se sont 6coules depuis
le commencement de nos gros ennuis, mais qu'ils nous
ont paru longs! I1 est si p6nible d'etre ainsi toujours
sur le qui-vive, appr6hendant de nouvelles tracasseries, et, cependant, nous ne regretterons rien si, au
prix de.quelques sacrifices, nous pouvons conserver
les ceuvres. Auprbs d'autres communautes, nous
sommes, du reste, privil6gi6es, et, en tout, nous
sentons la protection sp6ciale de notre Immaculee
Gardienne. II en sera ainsi jusqu'au bout, mon
Tres Honore Pere, aucune de nous n'en a jamais
dout6!
Sollicitant d'une maniere toute particuliure votre
paternelle benediction pour chacune de vos pauvres
filles de Constantinople, je vous prie d'agreer l'expression du filial respect avec lequel j'ai l'honneur
d'etre, mon Tres Honore Pere,
Votte trbs humble et tres ob6issante fille.
Soeur REISENTHEL.
Le 5 mars, M. Lobry dcrit:

Le courrier
sans fin entre
veut tous nos
sais comment

de Constantinople m'arrive. Des luttes
M. Picard et le directeur du lyc6e qui
revenus. M. Picard est admirable; je ne
il tient.
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Joseph, oi Pon est revena cinq fois cai'kitj•as pur.chtercher la telIgraphie sans fil. Les santis demeurent bonnes.
Mgr Dolci s'est montre et se montre d'un devouement admirable pour nos deux families. Chez les Turcs, on ne fait que

dire du bien de la France, raconte Mgr Dolci.

GRECE
SALONIQUE
Les Filles de la Chariti de cette ville out obtenu
de 1'Acad6mie frangaise, sur la fondation Montyon, un prix
de oooo francs pour leurs oeuvres de charit6 et de devouement pendant les deux guerres des Balkans.
Nous extrayons du rapport qui a &t6 fait par M.'MauriceDonnay, directeur de 1'Acadimie fransaise, le passage qui
concerne nos Socurs.
ACADIMIE FRANCAISE
Siance publique annuelle du jeudi 17 dicembre 1914.

II y a deux ans, lorsque la premiere guerre eclata,
guerre des Bulgares, Serbes, Grecs et MontenCgrins
contre les Turcs, en France, on fut int&resse et 6mu,
mais peut-etre pas autant que cela le meritait, pas autaut qu'il aurait fallu. Quand ils lisaient les r6cits de
batailles longues et meutribres, d'atrocit6s coihmises,

d'enfants, de femmes et de vieillards massacres, de
villes pillees et incendiees, de populations entieres
fuyant devant l'ennemi, de blesses emplissant les h6pitaux et les ambulances, de r6fugibs entass6s dans
les ecoles et les mosquees, la plupart des Fran;ais
etaient 6tonnes et contraries que l'on pat voir de telles
choses au vingtieme siecle; mais malgre les r6cits et
les images, ils n'en r6alisaient pas toute l'horreur.
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Cela se passait loin, entre des peuples balkaniques,
venus tard h la civilisation, auxquels on accordait une
Ame rude et differenteriCela se passait loin, on n'entendait pas le canon, et tant de gens ont besoin d'entendre et de voir pour croire, pour comprendre, de
toucher pour 6tre touches. L'homme est myope et
6goiste; et son igoisme, comme a dit Taine, ne s'arme
pas d'une longue-vue; il n'6tend pas a de grandes
distances les ondes de sa sensibilit6. En outre, on pensait que, par son exces meme, la fureur de cette
guerre oit la science, avec ses dernibres et merveilleuses decouvertes, collaborait a la tuerie, marquerait la fin des guerres. Aujourd'hui, nous suivons les
perip6ties d'une guerre plus furieuse, plus savante et
plus barbare encore; nous avons r6alise les contr6es
devast6es, les troupeaux humains fuyant devant 1'en-

vahisseur; nous avons vu les r6fugies aux abords des
gares; nous voyons, chaque jour, dans les ambulances,
les bless6s du champ de bataille, et alors, nous allons
mieux comprendre quel fut, dans les Balkans, le r6le
des Filles de la Charit6.

J'ai sous les yeux un extrait du journal d'une soeur
de la maison de Salonique.
En octobre 1912, les Serbes approchent d'Uskub;

la population turque s'est enfuie pr6cipitamment,
prenant d'assaut les derniers trains. Onze cents families arrivent ainsi, que l'on entasse pele-m6le, dans
les mosquees, A la municipalit6. Les r6fugi6s arrivent
de tous les villages, les plus riches emportant toute
leur fortune dans une charrette, les autres sur un &ne;
ils sont affam6s, d6guenilles, couverts de boue, dans
la plus noire misere; des femmes accouchent dans ce
d6sordre: la mere et 1'enfant se portent bien. Quelle
race que ces Turcs! observe la sceur qui a 6crit le rapport. Puis ce sont les premiers blesses a l'hbpital mi-
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litaire. Les sceurs se partagent entre tous ces pauvres
gens et se multiplient: elles pansent les blessis,
soignent les malades, portent des secours aux r6fugigs. Sur la demande du consul de France, elles
ouvrent leur maison aux Francais de la ville, les installent dans la salle d'6tude, le r6fectoire, le parloir,
la salle d'asile. On leur envoie les bebes de la creche
des enfants trouv6s de Zeitenlik; elles installent les
beb6s dans le dispensaire.
Un soir, on entend un grand fracas; c'est la poudriere de Zeitenlik qui saute; le lendemain matin, a
la premiere heure, une soeur part avec une compagne
pour porter des secours. Les r6fugies pullulent; on
les met partout oi il y a un endroit inoccup6; chaque
jour les soeurs leur portent des provisions, du riz, des
legumes sees, du pain surtout; du pain, ii en faut
par charrettes. Elles ont 6tabli un fourneau ,conomique dans les caves de la Banque ottomane et distribuent aux affam6s plus de mille portions quotidiennes, sous l'oeil bienveillant des gendarmes
critois. Le nombre des malades augmente; on transforme en ambulance l'6cole SilimitA et, naturellement,
ce sont les sceurs qui s'en occupent. Un jour, on apporte une vieille femme deji couchee dans le cercueil
commun, parce qu'elle n'avait plus que quelques
heures a vivre! On n'en sauve guere, de ces malades
qui arrivent dans un 6tat pitoyable. Ils sont couch6s
sur une paillasse par terre; pour les soigner, il faut
se mettre a genoux. Ils sont 1a, quatre-vingt-quatre.
Comptez combien d'agenouillements dans une journre
et apres quatre mois! Les soeurs, elles, ne comptent
pas; aussi elles tombent toutes de fatigue, les unes
apres les autres; une sceur meurt de la fivre typhoide.
Dans la seconde guerre balkanique, les soeurs de
Salonique font pour les Grecs et les Bulgares ce
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qu'elles ont fait dans la premiere guerre pour les
Turcs. Soixante-douze soldats blesses passent dans
leur h6pital. Leur charite s'exerce particulibrement a
l'egard des prisonniers bulgares. Elles pknetrent dans

la prison ou sont les comitadjis; depuis cinq mois,
personne n'a pu obtenir cette permission. LU, elles
voient des vieillards mourants, des jeunes gens hives,
terreux, la peau tirie sur les os, i une vision d'Ezechiel ,! Elles distribuent des couvertures, des chemises, des caleqons; on est a Noel et ils n'ont pas
change de linge depuis la Saint-Pierre. Ces pauvres
gens pleurent en demandant ce que sont devenus leurs
villages, le.urs families, et les sceurs ne peuvent que
pleurer avec eux.
Ce que les Filles de la Charit6 ont accompli a Salonique, leurs compagnes I'ont fait a Kilkitch, surtout
pendant la seconde guerre, quand la ville fut prise
par les Grecs. La encore, une soeur meurt de la fivre
typhoide. En juillet, ce sont de terribles jours; on
entend au loin gronder le canon; la population s'est
enfuie, il ne reste que cinq cents personnes. Bient6t,
les obus obligent les sceurs a descendre dans les caves,
avec les habitants qui se sont refugies a la maison
Saint-Joseph; il y a la des catholiques, des exarchistes, des protestants, des israelites, des musulmans, une famille grecque.
Pareillement, a Monastir, les Filles de la Charit,
secourent les r6fugies venus dans la ville de tous les
points du vilayet. Leur 6tablissement scolaire devient
l'ambulance franqaise destinee aux officiers blesses.
Un soir, un bless6 turc est apport6 a l'ambulance.
Tous les h6pitaux militaires 'ont refuse. Malgre son
grade (il n'est que caporal), les soeurs le recoivent.
L'homme est atteint aux deux jambes par un 6clat
d'obus; la gangrene s'est mise aux plaies; il a garde
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pendant dix jours le pansement provisoire fait sur le
champ de bataille. Le cas est d6sesper6, les medecins.
s'en d6sinteressent; mais les sceurs le soignent et le
gu-rissent.
Salonique, Kilkitch. Monastir, Constantinople,
dans toutes ces villes, fidele a sa mission, la femme
de France formte a l'6cole de la charit6 par saint
Vincent de Paul, nous dit le Rv&6rend Pere Lodde,
a fait connaitre, aimer et benir notre pays.
Dans la plupart des h6pitaux, a Constantinople,
pendant ces guerres des Balkans, ce sont les sceurs
qui soignent les malades et les bless6s. Trois sceurs.
sejournent au lazaret install par le docteur Delamarre, mbdecin sanitaire fran;ais, pour les choleriques et les varioleux.
Mme Bompard, ambassadrice de France, demande1'aide des sceurs pour distribuer soupes, vAtements et
medicaments a sept cents 6migres de Thrace, tandis
que les docteurs Barthelemy, Lecceur et Parennia,.
m6decins des bateaux de guerre francais, font chaque
jour, la visite medicale. A Stamboul, M. de la Bouliniere organise des secours pour des milliers de r6fugis et, lU encore, appelle des sceurs a son secours.
Mmes de la Bouliniere, Pissard et Vilbert sont a leurs
c6t6s, ainsi que les docteurs Condiotti et Couraud. De
grandes marmites sont installies dans la cour des
mosquees et des imans entretiennent le feu, pendant
que les sceurs veillent & la cuisson des lIgumes.
La Croix-Rouge de France fait appel aux Filles de
Saint-Vincent-de-Paul pour les ambulances du Monten6gro et de Serbie: huit sours quittent Paris; quatre
pour Podgoritza et quatre pour Uskub. Elles y demeurent jusqu' la fin de janvier 1913. A Podgoritza,
le gouvernement les remercie au nom du Mont6negro
tout entier et, en les remerciant, il remercie la France-
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A Uskub, un g6ndral anglais, directeur de l'ambulance britannique, fait cette reflexion: " Avec quatre
soeurs, I'ambulance francaise fait plus que moi avec
vingt infirmieres.,
Et, partout, soldats blesses, paysans refugies, tous
ces musulmans n'ont que de la reconnaissance et du
respect pour les filles chretiennes qui les ont soign6s.
Cette reconnaissance s'exprime mime parfois d'une
facon ing6nue. A Constantinople, a Haidar Pacha, un
Circassien demande la soeur qui s'est charg6e de lui:
t( Pourquoi faites-vous tout cela, ma Saeur? Com.
bien 6tes-vous payee? - Je ne me .prioccupe pas du
payement, c'est Dieu qui se charge de me rendre ce
que je fais pour lui. - Ce n'est pas possible! Oh I que
-'est beau! Ma Sceur, gu6rissez-moi bien vite, pour
que je retourne bien vite, pour que j'en tue au moins
cent de ces yaours (chiens de chritiens)! » Et la sceur,
doucement: t Alors, vous me tuerez peut-6tre avec,
car, moi aussi, je suis chr6tienne. , Et le Circassien
de se recrier.
Ces farouches soldats, Circassiens, Arabes, Turcs,
Kurdes, Anatoliens, ce sont de grands enfants, doux
comme des agneaux; avec une sucrerie, une cigarette,
on gagne leur coeur. Toutes les dames qui, en ce moment, chez nous, soignent les Sidis, le savent bien.
Mais, lh-bas, beaucoup de ces soldats n'avaient jamais vu palpiter les ailes de la cornette blanche.
Toujours, a IHaidar-Pacha, le personnel infirmier,
presque entierement musulman, 6tait fort intrigu6.
Ecoutez le d6licieux dialogue entre Fatma, infirmiire,
et soeur Reisenthel, directrice de l'ambulance: " Ma
Saeur, est-ce que vous avez un effendi (un mari)! C'est Allah qui est notre effendi a toutes ,, repond
la soeur. Fatma reste bouche bee et va redire cette
reponse aux autres, comme une merveille.
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Ce qui les etonne, tous ces braves gens, c'est que
les soeurs se donnent toute cette peine non pour gagner
des paras, de l'argent, comme Fatma et ses camarades,
mais pour 1'amour de Dieu. Aussi leur admiration est
grande et leur reconnaissance filiale. On demande a
un Kurde : i Aimes-tu Sadie (une infirmire musulmane)? -

Oui, Sadie est ma seur. -

Et Achalous

(une infirmiere arminienne)? , Le Kurde fait une
horrible grimace pour Achalous, signifiant sa haine
du chritien. - Et la soeur, tu es content quand elle
vient aupres de toi? - Oui, elle, c'est ma mere; elle
m'a si bien soigne! v Ana, mere, c'est le doux nom
dont ces rudes gens accueillent les sceurs qui les
soignent. Le medecin passe vite, regarde a peine, de
loin, ecrit quelque chose et c'est fini! mais la seur
reste plus longtemps aupres de chaque lit: elle se
penche, elle prend dans sa main une main fi&vreuse,
caresse un front brilant... de douces paroles, une
petite tape sur l'6paule, et les natures les plus farouches, les plus difficiles A apprivoiser sont conquises.
L'influence franjaise, en Orient, est douce comme
le mot lui-meme; 1'influence, 6tymologiquement, c'est
quelque chose de fluide; c'est une conquete, mais par
I'instruction, par l'6ducation, par des exemples de
charit6, de sacrifice, d'honneur, de vertu; c'est une
conqu&te par la persuasion, par un langage qui est
parmi les plus harmonieux et les plus nuanc6s, par une
litt6rature qui contient de belles maximes, de nobles
et claires id6es, et propose a I'humanite les plus
hautes raisons de vivre. Cette annee, comme si elle
avait privu l'aventure tragique qui bouleverse I'Europe
et changera sans doute la face du monde, l'Acad6mie
a voulu reconnaitre les efforts de nos religieux en
Orient.
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SERBIE

Nous donnons quelques extraits des lettres de M. Bergerot,.
Pretre de la Mission, au Tres Honor6 Pere Villette, Superieur
general.
Monastir, le 17 septembre 1914.

Les Serbes demandent qu'on veuille bien leur
r6server trente lits pour leurs bless6s. Avec ces derniers vont arriver des prisonniers autrichiens.
12

octobre 1914.

L'ambulance des soeurs fonctionne depuis le I" octobre. Les trente lits sont occup6s. Nos Sceurs sont
admirables. Grace au pain, a la viande, au lait qu'on
leur donne, I'ambulance pourra durer. Depuis quelques
jours on leur a apport6 du linge, des bas et des chaussures.
Il y a aussi des prisonniers autrichiens, I 15 blesses
et 75 valides. J'ai fait demander I'autorisation de les
visiter. M. le consul de France me I'a obtenue. Je leur
ai fait deux visites. Ils parlent le slave, I'allemand, le
roumain. J'en ai confess6 trois, ou plut6t, je leur ai
donne l'absolution en me servant d'un drogman pour
leur faire demander pardon. C'est une demoiselle
serbe, protestante, 6leve de nos Soeurs a Salonique et
soignee pendant quarante jours, par nos Soeurs de
Monastir, qui me sert de drogman. C'est une excellente
personne.
6 janvier igi5.

M. Blieres et le frire Loudenot sont ici depuis le
9 d6cembre. M. B1lihres me rend service pour la.
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classe et pour le ministare auprbs des prisonniers; la
plupart parlent le slave; ils sont de 2 5oo A 3ooo,
presque tous catholiques; I'exception se compose
d'orthodoxes et d'isra6lites. J'en ai d6jh enterr6 21.
Les autorit6s serbes sont bienveillantes. A l'hBpitai,
les Autrichiens me paraissent aussi bien soignes que
leurs propres sujets. Ils ne sont pas tenus a l'impos, **,
sible; ils font ce qu'ils peuvent faire.
J'ai les entrees libres i la prison et A l'h6pital. A la
prison, j'ai c6~1br6 la sainte messe les jours de Noel,
du premier de 'an et aujourd'hui, au grand contentement des prisonniers. Chaque fois, je porte avec moi

une table et une chapelle portative. De la petite estrade
dress6e pour la circonstance, deux mille cinq cents k
trois mille personnes peuvent me voir. Le local oi je
cel6bre servait autrefois d'6curie. C'est 1A que dorment et mangent les prisonniers. Ils ne sont pas trop
mal. Ceux qui assistent a la messe, et c'est le grand
nombre, y assistent avec d6votion. A Saint-Lazare, on
ne recite pas avec plus de pi6ti le Pateret I'Ave que
ces bons Autrichiens. C'est dommage que je ne sache

pas leur langue.
BERGEROT.
M. Lobry, visiteur de la province, 6crivait le 5 mars 1915, au
Tr6s Honori Pere Villette, Supirieur gen6ral.
Salonique.

Je suis dans une grande inquietude au sujet de
M. Bergerot et de M. B6libres. Aprbs avoir donn6 les
secours religieux aux prisonniers malades et en avoir
enterr6 plus de deux cent onze, eux-memes ont 6it pris
du typhus exanth6matique. J'ai d6 envoyer M. Saliba
a Monastir et aussi deux de nos sceurs pour aider a
les soigner.
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Quatre jours apres, le mnme 6crivait au meme:
Salonique, 9 mars 195.

C'esi une triste nouvelle que j'ai a vous annoncer.
M. Bdlieres est mort hier, 8 mars, a Monastir, apres
une courte maladie.

Depuis son arrivie aupres de M. Bergerot, i1 s'ctait,
lui aussi, occup6 avec zele des ames de pauvres prisonniers autrichiens dont il connaissait la langue.
Parmi eux le typhus exanth6matique occasionnait une
tres grande mortalit6, quand, en janvier, j'ai fait la
visite de la maison de Monastir. Je dis a mes confr&rer
que, tout en approuvant leur devouement, je leur recommandais de prendre des precautions.
Vers la fin de fevrier, apres avoir administr6 et
conduit a leur derniire demeure deux cent vingt prisonniers, M. Bergerot et M. B1lieres furent atteints
en meme temps de la maladie.
M. Bergerot a 6t6 administr6, toutefois il y a du
mieux dans son 6tat. Le grand point est que le cceur
ne flechisse pas.
Dieu nous a pris M. Belieres, que sa sainte volont6
soit faite. C'6tait un confrere tres pieux, tres delicat
de conscience, vivant tres pres de nos saintes rggles.
Exposer sa vie et la donner pour le soin des ames,
c'6tait chez lui sacrifice bien fait, joyeusement fait, je
le sais.
II est mort, victime du devoir sacerdotal; il a regu
bon accueil de Notre-Seigneur, au seuil de son eternit4.
M. Saliba est h Monastir depuis le 27 f6vrier.
Veuillez me benir, Monsieur et Tres JIonor6 Pere,
et me croire,
Votre humble et d6vou6 fils.
F.X. LOBRY.
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Voici quelques d6tails sur la mort de M. Belibres :

Lettre de M. SALIBA, PrItre de la Mission
au Tris Honore Pere VILLETTE, Supirieur giniral.
Monastir, le 18 mars 1915.

MONSIEUR ET TRtS HONOR9 PtRE,

Votre binediction, s'il vous plait!
Je profite d'un courrier sp6cial pour Salonique, pour
vous envoyer la prisente et vous raconter en quelques
mots ce qui s'est passe ici; d6ji une d6peche sign6e
de mon nom a du vous annoncer la triste nouvelle de
la mort du cher M. B&lieres.
Le 26 du mois dernier, au soir, une lettre de ma
sceur Raymond arrivait & M. Lobry et lui disait que
MM. Bergerot et Belieres 6taient tous deux alit6s et
qu'il n'y avait plus personne pour le service religieux.
M. le Visiteur d6cida, tout au soir de ce m&me jour,
de m'envoyer a Monastir oiu j'arrivais, en effet, le lendemain, A quatre heures de 1'apres-diner.
Je trouvai les deux chers confreres alit6s; M. Bergerot n'6tait que fatigu6, mais bien fatigue; quant &
M. B6li&res, le medecin ne s'6tait pas prononch
encore.
Le lendemain 28 fevrier, qui 6tait un dimanche, le
m6decin revint de nouveau; malgre mon d6sir de lui
causer moi-meme et les ordres que j'avais donn6s an
domestique de m'avertir aussit6t qu'il viendrait, je ne
pus le voir, car il vint au moment oit je disais la messe.
Cependant il avait dit au domestique, puis au cher
frere Loudenot, qu'il ne reviendrait plus, M. Bergerot
lui ayant dit qu'6tant seulement fatigue, il n'avait pas
besoin des soins du m6decin; quant & M. Belieres, de
nouveau, il ne voulut pas se prononcer.
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La journee du dimanche se passa encore assez bien;
le lendemain lundi, 1" mars, nos deux malades me
parurent avoir plus que de la fatigue; aussit6t je fis
avertir la sceur Raymond de nous envoyer leur medecin
qui 6tait celui-li m6me qui avait dit qu'il ne reviendrait pas. Maiheureusement ou heureusement, il avait
la fievre et 6tait alite; il ne pouvait done venir; on
s'est mis en qu&te d'en trouver un autre; cela n'a pas 6te
tres facile, car des m6decins que possede la ville de
Monastir, les uns ont et6 mobilis6s, les autres 6taient
malades du typhus exanth6matique contracts auprbs
des malades qu'ils soignaient. Bref, on finit par en
trouver un; apres examen s6rieux, ce que le premier
medecin n'avait pas fait, il constata que nos chers
malades 6taient, non pas fatigues, mais atteints tous
deux du typhus exanth6matique. Aussit6t, M. le Visiteur fut averti par courrier sp6cial et ici nous avons
pristoutes nos mesures pour isoler les deux malades
et leur donner tous les soins que r&clamait leur 6tat.
Nos deux chers confreres contracterent cette
terrible maladie, aupres des prisonniers antrichiens a
quiils portaient, avec un zele admirable, tous les secours
de notre sainte religion. Pauvres prisonniers! ils sont
d6cim6s par ce typhus qui ne pardonne pas; tout soldat qui est atteint de cette maladie meurt au bout de
quelques jours; quatre cents en sont morts dans l'espace
de deux mois et une personne comp6tente estime que
tous les prisonniers mourront et, dans trois mois, il
n'en restera plus aucun. Belle consolation pour ces
pauvres gens qui, pour la plupart, sont plres de
famille! Mourir loin de la patrie, de ceux qui leur sont
chers et dans les conditions pareilles est pour eux
une souffrance morale plus terrible encore que la maladie
elle-meme.
C'est aupres de ces pauvres malades que MM. Ber-
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gerot et Belieres ont contract6 leur terrible maladie.
-Au commencement, elle 6tait bien benigne, et le
medecin nous donnait de l'espoir; cependant 1. maladie prit une tournure inquitante pour M. Bergerot
et le m6decin me dit de le faire veiler pendant la
nuit. Le dimanche 7 mars, le m6decin arrive, me dit
que M. Belires va beaucoup mieux, qu'il n'est meme
pas en danger. Quant a M. Bergerot, il baisse A vue
d'ceil et le medecin ou plut6t les deux m6decins qui
1'ont examin6 ne m'ont laiss6 aucun espoir. Le soir
de ce meme jour, dimanche, j'ai fait ma visite habituelle auxdeux malades pour leur souhaiter une bonne
.nuit avant d'aller moi-m&me me coucher. J'&tais plein
d'inquietude pour M. Bergerot ; et M. Bli&res me
-donnait plein espoir. Dans la nuit du dimanche au
lundi, exactement A deux heures cinqý la personne qui
veillait les malades vient m'avertir que M. Belieres
venait de mourir ; deux heures di:x j'etais dans la
chambre du cher M. Blieres, il venait, en effet, de
rendre le dernier soupir. Le m6decin, appelk de bonne
heure, a &tC surpris de cette mort inattendue, il a
declari que le cher d6funt a succomb6 a une syncope
cardiaque; il est mort subitement pendant son sommeil, sans souffrance et sans avoir eu le temps de se
reconnaitre. Cependant, le m6decin, jusqu'a aujour*d'hui, n'a pas encore compris le pourquoi et le comment de cette mort ; il me demande des d6tails sur le
genre de vie du cher defunt, sur son temperament, etc.,
afin, dit-il, de pouvoir comprendre quelque chose.
Le lendemain, A neuf heures, nous avons conduit
M. Belieres a sa derniire demeure ; A ses funbrailles
assisthrent les consuls de France, d'Angleterre, de
Roumanie, le maire, un representant de la pr6fecture,
les Soeurs et les Freres maristes av4c leurs ~elves, la
colonie franqaise un peu r6duite A cause des circon-
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de nos catholiques latins et

uniates. M. le Consul, sur la tombe, fit Fl'loge du.
regrette d6funt, il parla du genre de vie des Missionnaires en Macedoine, de son expulsion de Constantinople, de son arrivee ici ou a il est ri-.rt vi--"*ae de son

devoir sacerdotal ,. Le soir, le journal serbe annonca
la mort de notre confrere, resumant surtout les paroles
du consul et ajoutant cette phrase : c(Nos prisonniers
ont perdu en M. Bilibres un v6ritable pere. n
Pour moi, j'6tais fort 6mu, car je croyais avoir a
faire le lendemain un second enterrement ; M. Bergerot 6tait au plus bas ; il avait recu les derniers sacrements et 1'indulgence plkniere; nous 6tions tous
convaincus qu'il ne passerait pas la nuit du mercredi
au jeudi, io au I mars. Cependant, nos priires montaient fr6quentes et ferventes aupres du Tres-Haut ;
la sceur Th6rese de l'Enfant-J6sus 6tait plus particulierement invoquee ; c'itait le dernier jour de la neuvaine; Sceurs et Freres maristes rivalisaient de ferveur.
J'ai su qu'a Salonique, Missionnaires et Soeurs, tous
priaient pour la meme intention ; Dieu a entendu nos
supplications et la sceur Th6rese de l'Enfant-J6sus
(nous en sommes tous convaincus) a fait un miracle
en faveur de notre cher malade. La nuit a &tA calme
et, le lendemain matin, le malade se sentait mieux ; le
midecin l'a constate lui-meme et il m'a assure qu'il
6tait hors de danger. Je ne saurais vous d6crire mon
bonheur et ma joie; je riais sans le vouloir et je disais
a tout le monde le miracle op 6 rL. Le jour meme, nous
avons commence une neuvaine d'actions de graces;
elle se termine demain, f&te de saint Joseph et c'est
demain que notre cher malade se levera pour la premiere fois.
Tels sont, Monsieur et Tres Honord Pere, les details
de la maladie de nos deux chers confreres, de la mort
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de M. Belieres et de la guerison - pour nous miraculeuse - de M. Bergerot. La convalescence, nous dit

le m6decin, ne sera pas lengue; cependant, je ne quitterai pas Monastir avant qu'il soit completement
remis et capable de faire face -

sans fatigue -

A

tout le travail.
En terminant, Monsieur et Tres Honor6 Pere, je
vous prie de vouloir bien b6nir le malade ; b6nissez
aussi celui qui a l'honneur d'etre en I'amour de NotreSeigneur et de sa sainte Mere,
Votre tres humble serviteur et votre enfant bien
soumis.
SALIBA.
M. de Berne-Lagarde, consul de France & Bitolj (Monastir,
Serbie), a prdnonc6 ce discours sur la tombe de M. B6libres,

le 9 mars 1915 :

La serie des 6preuves n'est, hilas, pas close ! Encore
une victime du devoir que nous accompagnons aujourd'hui a sa derniere demeure !
M. Belieres, qui avait appartenu autrefois A la
Mission de Bitolj et qui avait 6t6 notre h6te depuis.
que, dans son ingratitude, le gouvernement ottoman
actuel a pris des mesures de rigueur contre les bienfaiteurs de la Turquie, M. Belieres, dis-je, 6tait le
type accompli du missionnaire de la brousse, de celui
qui va au loin, jusque dans les coins les plus recules
des campagnes, porter la bonne et sainte parole, en
vivant la vie simple et rude de ses ouailles primitives.
Les circonstances n'ont pas permis A son action de
produire tous les resultats qu'il 6tait en droit d'en
attendre et son oeuvre a et6 malheureusement compromise par les recents bouleversements dont nous avons
6te les t6moins. Mais son m6rite, qui est grand, n'e
s'en trouve nullement diminui.
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Bien que parvenu a 1'age oi l'on est dlik de toute
ob'igation milaire, M. Blieres, patriote ardent, ne
songeait, as debut de la guerre, qu'a regagner la
mire patrie et solliciter une place, quelle qu'elle fit,
dans ies rangs des combattants. Il en fut dissuadi
par ses Sup&rieurs, qui savaient que, dans cet Orient
encore en convulsions, ii y avait toujours place pour
de grands et utiles devouements.
Des son arrivie a Bitolj, il a, avec toute 1'ardeur de
sa foi chritienne, secondi le veneri suprieur de la
Mission des Lazaristes dans son ceuvre charitable et
prodigu6 les secours de son ministire aux soldats
catholiques r6unis ici au lendemain de la bataille et
notamment aux pauvres prisonniers dans la d6tresse.
Le flia.u les a terrassis l'an et I'autre, alors que par
le sacrifice sublime qu'ils faisaient d'eux-memes, de
nombreuses morts se trouvaient adoucies.
M. B6lieres a succombi ! Nous repr6sentons ici sa
famille lointaine et nous le pleurons sincerement.
0 Missionnaire sans pear et sans reproche, mort
au champ d'honneur, je t'apporte le dernier salut de
la France et je te dis, non pas adieu, mais an revoir!
Du journal serbe Novini, du 24 fevrierjg mars 915 :
ADRIEN BILIERES
Aujourd'hui nous avons enterr6 encore one victime
dn devoir sacri.
M. Adrien Belieres, ancien membre de la Mission
catholique de Monastir, 6tait, au commencement de
cette guerre europeenne, Missionnaire a Brousse
(Asie Mineure), d'oi il fut expuls6 par l'intoltrance
des Turcs.
II supplia alors ses Superieurs de lui permettre de
partir pour la France, sa patrie, pour y itre employd,
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quoique exempt du service militaire A cause de son
Age, An'importe quel office militaire.
Sa priere ne fut pas exauc6e et il a 6t6 envoy6 ici A
Bitolj comme collaborateur du sup6rieur de la Mission
catholique des Lazaristes, dans ses fonctions sacerdotales.
Ces deux serviteurs de Dieu s'acquittaient trts consciencieusement de leur devoir; ils soulageaient et
encourageaient les prisonniers malades, ils portaient
la communion aux mourants.
Et tous les deux ont 6t& terrass6s par la terrible
maladie - le typhus exanthematique !
Hier soir, M. B6lieres a succombe dans la quaranteseptieme annie de son age. En sa personne, nos prisonniers ont perdu un v6ritable pere !
Que Dieu ait pitik de son Ame !
Que la terre serbe lui soit l6gere !

ASIE
TURQUIE D'ASIE
SMYRNE
Letire de M. POULIN, Supirieur du College franfair
du Sacri-Cceur, a M. VILLETTE, Supirieur gineral.
Le 28 novembre Xg91.

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,

Votre binediction, s'il vous plait !

Par suite du triple blocus qui nous enserre, celui
des Turcs au Golfe, celui des Alli6s a la c6te, celui
de la censure allemande a la poste et aux chemins de
fer, nous sommes isoles et quasi sans nouvelles du
genre humain. Rien n'entre que ce qui plait a dame
Censure; et Dieu sait quels affreux mensonges nous
debitent a foison, chaque jour, ses journaux. Rien ne
sort, en particulier, pour la France, meme sous forme
de lettres ouvertes.
Une.occasion fortuite se prisente aujourd'hui pour
le Pirie; je m'empresse d'en profiter pour vous dire
notre situation.
Jusqu'& ces derniers temps, malgr6 la guerre genirale, malgri meme notre guerre particuliere, nous
avons vicu en grande paix, soeurs et confreres ; et nos
ceuvres, au prix de certains raccourcis n6cessites par
le manque de personnel et les circonstances, ont
pu marcher r6gulierement depuis la rentree. Mais
voici, la semaine derniere, des bruits alarmants com-
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mencent a circuler : Expulsion, fermeture des ecoles,
mainmise sur les bitiments et propri6t6s. A 'appui,
le journal gouvernemental de 5myrne annonce que le
mercredi 18, a Constantinople, cinquante etablissements francais parmi lesquels Saint-Benoit, SaintePulcherie, etc., ont ete fermis, maitres expulsis avec
ordre de quitter en quarante-huit heures le sol
ottoman, et les locaux occupis par casernes, 6coles
turques, ambulances ou h6pitaux.
A quand notre tour, car la loi est ginirale ! Samedi
matin 21, un ami me pr6vient officieusement que
lundi 23, le college devra ceder la place a l'6cole
turque du Conak, que nous aurons a d6guerpir et
que propri6tes avec loyers passeront au gouvernement. Que d'oiseaux de proie ouvraient dijk le bec
pour se jeter sur nous et nous divorer ! Personne
cependant, ni chez nous, ni chez nos Sceurs, ne s'est
troubl- ; et il y a eu un mot d'ordre g6n6ral: du
calme, et allons de I'avant jusqu'au bout, comme si
rien n'6tait, tout en prenant discretement ses mesures
pour un exode, si exode 6tait impost.
Nous avions espoir : nous sommes petits; mais Dieu
est grand. Notre espoir n'a pas 6tt trompi.
Samedi soir et dimanche, on a vu le Vali. II a
declare tres franchement : c J'ai ordre de fermer, de
saisir, d'expulser ,; mais il a d6clar6 non moins
nettement : c Je n'en ferai rien, Smyrne n'est pas
Constantinople. , Et comme c'est une puissance, il a
obtenu ce qu'il voulait. Apres une semaine d'anxit46,
on n'expulse plus. On interdit, au contraire, de
partir ; nous sommes comme prisonniers. Heureux
prisonniers qui restent chez eux, qui continuent leurs
oeuvres, et qui ont libert6 pleine d'aller et de venir.
Nous restons entre les mains de Dieu, et vos tres
POULIN.
soumis enfants.
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Lettre de M. GOIDIN
a M. VILLETTE. Smppieur giJlal.
Smyrne, le 28 novembre 1916.

Jusqu'aujourd'hui 28 novembre, tout marche i
l'ordinaire dans toutes nos maisons de Smyrne.
Vers la Toussaint, on a communiqueb
toutes les
6coles un d6cret ministeriel donnant deux mois, done
jusqu'au noovel an, pour se munir d'un firman (ici
nous 1'avons.) De plus, a partir de cette date, obligation d'enseigner le turc, a l'egal du franais, et de
donner les noms, qualitis et titres du personnel enseignant, la liste des auteurs employes, les programmes,
d'enseigner l'histoire et la g&ographie en turc,

d'accepter l'inspection officielle, etc...
Depuis lors, 1'6tat de guerre 6tant officiellement
declar, cela complique la situation, i moins que cela
ne la simplife par une execution radicale. Mais elle
n'a pas encore eu lieu. On a seulement cherche ici un
appareil de telgraphie sans fil qui n'existe pas, et on
est en train de relever les noms des sujets des Etats
belligirants. On est d6j! venu ici ainsi qu't l'h6pital
frangais et a l'h6pital Saint-Antoine. On passera
partout.
1 est possible que cette mesure assez comprehensible n'ait pas d'autre cons6quence que de nous mettre
sous une sp6ciale surveillance de la police, ce qui ne
nous generait guare, n'ayant rien & cacher de ce que
nous faisons habituellement. Mais nous attendons
paisiblement, comptant sur Dieu seul, ce qui pourra
arriver, et tout peut arriver.
Smyre et les environs sont garnis de nombreuses
troupes sous le commandement d'officiers allemands

- 399 de tous grades. La mobilisation g6enrale a &t6 trs.
onereuse pour tous, et a servi, pendant plus de deux
mois, de pr6texte a toutes sortesde pillages et d'extorsions d'argent invraisemblables. Mais la population
n'a pas kti trop malmen6e. Beaucoup sont aujourd'hui
sans ressources, et l'imagination populaire invente
chaque jour mille bruits alarmants qui p&nitrent chez
nos Securs. Onles rassure comme on peut, et jusqu'ici
tout le monde est bien dispos6. 11 nous est tres p&nible
d'etre presque tous sans nouvelles des n6tres. Nous
comptons toujours sur le salut de la France, et esp6rons le succes final de sa cause a laquelle tant de
justes causes sont liees.
J'ai 1'honneur d'etre, mon Tres HonorE Pxre, votre
tris respectueux, reconnaissant et obeissant serviteur.
L. GoIDIN.
A la date du 22 fivrier 1915, M. Lobry, visiteur de Ia province, icrivait de Salonique :

( Jusqu'ici le Vali n'avait pas appliqu les mesures
decritees; mais dans ces derniers temps, on l'y a
force. On m'en a privenu de Constantinople. De plus,
je viens de recevoir une carte de la sceur Fi6vet, qui
m'6crit comme elle le peut, a la date du 5 f6vrier :
c Depuis quelque temps il fait mauvais ici. Je suis
forc6e de laisser les affaires. Du reste, le docteur (les
Turcs) veut que nos filles aillent respirer I'air natal. n
Ces nouvelles me firent vivre plusieurs jours dans une
grande inqui6tude.
Le 15 fevrier, j'appris que les Fr&res des tcoles
chr6tiennes avaient quitt6 Smyrne et se trouvaient an
Piree, sur le point de remonter vers Salonique. Ils
arriverent le 17 f6vrier et m'apprirent ce qui suit :
Le 31 janvier, le Vali annonqa qu'il 6tait oblig6 de
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fermer les ecoles francaises; il en prevint Mgr Zucchetti. Peu de temps apres, sur des ordres reiteris
qu'il rejut de Constantinople, il communiqua que le
corps professoral devait quitter la Turquie. Tout en
ex4cutant ces ordres, le Vali continua a se montrer
aussi bienveillant qu'il pouvait 1'etre. Missionnaires
et soeurs emporterent ce qu'ils voulurent et les douaniers se pr6senterent dans chaque maison pour la
formalit6 de la visite des bagages. Le Vali facilita la
question des passeports et il veilla a ce que les departs
de Smyrne vers Vourla se fissent dans les meilleures
conditions possibles. Mgr Zucchetti et les chefs d'6tablissements le remercierent. IIy a loin de ces proc6d6s
a ceux employes a Constantinople et dans le reste de
la Turquie. MM. Auvinet, Michel, Bouchet et le
frere Cojean ont quitt6 Smyrne ainsi que seize Filles
de la Charit6. On a mis cinq heures en voiture de
Smyrne a Vourla; l1, on est mont6 a bord de l'Arkadia
pour se rendre au Pir6e. La, nos Missionnaires et nos
Saeurs, n'etant que vingt, ont pu prendre un cargo des
Messageries.
A Smyrne, la misere est fort grande et elle est
g6nerale; aucune maison n'est fermie; aucune soeur
servante n'a dit partir.
LoBRY.
Le mime 6crivait k la date du to avril 1915 :

De Smyrne, j'ai eu une lettie dat6e du 22 mars.
Sous le pr6texte de t6l6graphie sans fil, M. Jung a &6t
mis en prison pour un jour et demi, le 15 mars. Le
16, M. Poulin et toute la maison, y compris les domestiques, quatorze personnes, ont 6t6 mis en prison pendant quatre heures. Tous ont ensuite 6te rel&ch6s. On
a mis les scell6s sur les portes des salles oif il y avait
des appareils scientifiques. Au 22 mars, la situation
etait calme; la vie est chere et difficile.
LOBRY.
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SYRIE
TRIPOLI
Voici d'abord le compze rendu d'une mission antirieure a

Ja guerre.

Lettre de M. OUANES, Pritrede la Mission,
t M. FIAT, Supirieur gendral.
Tripoli, 6 mai 1914.

MONSIEUR ET TRES HONORt PtRE,
Votte binediction, s'il vous plait
Il est temps que je vous donne quelques ditails sur
la mission de Zgorta. Les b6nedictions que Dieu y
a r6pandues ont d6passi toutes nos esperances.
Zgorta, vous le savez, est une localit6 qui compte
sept ou huit mille maronites qui n'avaient du christianisme que le nom. Assoiff6s de vengeance, divises
*entre eux. hommes et femmes s'etaient 6loign6s des
sacrements depuis bien longtemps. Ajoutez a cet itat
lamentable l'insouciance d6sespirante d'un clerg9
-cupide et ignorant. D1s lors, vols, pillages, blasphemes horribles, assassinats fr6quents etaient a
l'ordre du jour. A tel point que les Zgortiotes 6taient
devenus la terreur du nord du Liban. Quelques-uns
d'entre eux s'6taient meme associes a certains chefs

de brigands musulmans et faisaient cause commune
avec eux pour divaliser les voyageurs de n'importe
quelle religion. Tels sont les chretiens que nous allions
evangiliser. Aussi nous r6petait-on de tout c6t6 :
it<Qu'allez-vous faire a Zgorta? Au lieu d'aller y perdre
votre temps et vos peines, consacrez votre ministere a
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des localites qui en feront un meilleur profit. »
Humainement parlant, en effet, nous ne pouvions
nous attendre qu'a des deceptions, d'autant plus que
ces malheureux Zgortiotes 6taient tres vex e s contre
leur patriarche a qui ils attribuaient les intentions les
plus hostiles. Mais nous comptions sur la grace qui ne
nous a pas fait d6faut.
Le 15 mars, je me suis done rendu a Zgorta a pied,
esp6rant, par 1a, assurer davantage le secours d'en
haut. Le soir meme, j'ouvre la mission, prenant pour
texte le verset 3 du chapitre XXXVII d'Ezichiel : Fili
hominis, putas ne vivent ossa isla? Et apres avoir rapport6 tout le contexte, j'en ai fait l'application a nos
Zgortiotes, en exprimant le vceu de voir r6alisee en
eux cette si myst6rieuse proph6tie. Ce debut, paraitil, les toucha vivement et servit a ouvrir leurs cceurs a
I'action de la grace. A cette premiere instruction, il y
avait A peine deux cents auditeurs de Fun et l'autre
sexe. Mais le lendemain le chiffre atteignait plus de
mille. Et A mesure que la mission avancait, l'6glise
devenait trop 6troite pour contenir toute l'assistance.
De sorte que la plupart des hommes devaient se tenir
debout, serr6s les uns contre les autres, et quelques-uns
etaient obliges de rester dehors, exposes au vent et i
la pluie.
Mais ce succes inattendu devait n6cessairement &tre
accompagnA d'6preuves. En effet, la mission etait A
peine en train que M. Aoun J6ermie, le seul confrere
qui devait m'aider, tombe malade et retourne a Tripoli
pour y trouver des soins convenables. I1 y reste plus
de deux semaines. Jugez done de mon embarras.
R6duit Ama plus simple expression, et sans experience
des missions (c'est, en effet, la premiere que je pr&chais), il me fallait enr6gimenter quatre a cinq mille
personnes, me charger de toutes les predications et
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accommoder des diff&rends par centaines. Sans me
dicourager, et confiant en Dieu, je commence ma
besogne. D'apres une m6thode suivie avec avantage
dans nos missions, je divise la population en groupes
plus ou moins nombreux selon les circonstances. Lorsqu'il pleuvait, le groupe atteignait quelquefois le
chiffre de six cents personnes, parce qu'alors les travaux des champs ch6maient et les paysans pouvaient
des lors plus facilement vaquer aux exercices de la
retraite. Mais lorsqu'il faisait beau, je ne pouvais pas
inscrire plus de deux cents. Tous ceux qui faisaient
partie du groupe devaient, pendant trois jours cons6cutifs, passer toute la journ6e pres de moi. Tant6t je
les reunissais a l'iglise pour 1'explication du cat6chisme, tant6t je lesconduisais au cimetiere oii je leur
faisais l'examen dr. conscience et leur parlais des fins
dernieres. Quelquefois, je leur faisais le chemin de la
croix parle, d'autres fois, priant avec eux, je leur
enseignais la manitre de bien prier. Tous ces exercices, accomplis d'une maniere pratique et simple,
instruisaient et touchaient cette population priv6e
depuis longtemps de la parole de Dieu. Enfin, aide
de quatorze a quinze pr6tres, je faisais faire une confession g6n6rale a tous les retraitants. Outre les exercices particuliers de chaque groupe, les exercices du
matin et du soir surtout 6taient suivis r6gulierement
par la majeure partie de la population. C'est ainsi
qu'en trois semaines nous avons pu mettre en retraite
les trois quarts de nos Zgortiotes. II nous restait sept
ou huit cents enfants de l'un et de l'autre sexe et cent
cinquante hommes qui n'avaient pas I'air de se decider
a faire leurs devoirs. Pour les gagner, j'annonce une
procession du saint Sacrement pour le dimanche des
Rameaux. J'esperais que Notre-Seigneur, en parcourant Zgorta, b6nirait cette population et toucherait
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les cceurs endurcis. Cette nouvelle rxjouit tout Ie
monde. Aussit6t chacun se pr6pare et on pavoise partout. Ce jour-la, tout le village est en fete. Dans la
matinee, accompagne de mon confr6re et de quelques
pretres, je fais semblant d'inspecter rues et magasins
pour voir si tout tait prt pour la c6remonie; mais,
en r6aht6, mon but 6tait d'aller au devant des brebis
6garees.
Je rencontrai, en effet, les principales, et m'inspirant alors de I'enthousiasme de la foule, j'engageai
mes endurcis a faire trois jours de retraite comme
tout le monde, et je leur indiquai comme date les trois
derniers jours de la semaine sainte. Tous ont repondu
&l'appel, a l'exception d'une douzaine.
Midi avait a peine sonn6 que l'6glise paroissiale et
toutes ses d6pendances 6taient envahies par la foule.
Enfin, A une heure, la procession se met en branle.
La fanfare, pr6cedie de la croix, ouvre la marche;
viennent ensuite les ilves des trois ou quatre ecoles
du village, puis les sceurs avec les filles et les enfants
de Marie, puis un chceur d'hommes qui chantaient les
plus beaux cantiques en l'honneur de la sainte Eucharistie. Enfin parait le dais, entouri de soldats libanais portant les armes, et suivi de la population. Sur
le parcours, on avait dress6 plus de trente petits
autels, devant lesquels le c6lebrant s'arrktait un instant pour benir le peuple. Outre ces petites stations,
nous en avions fait quatre pendant lesquelles -on
adressait quelques mots aux assistants. Comme vous
auriez joui, Monsieur et Tres Honor6 Pire, si vous
aviez assist6 A cette touchante procession. Vous auriez
d'abord admir6 les tentures qui ornaient tout le parcours. II n'y avait ni drapeaux, ni oriflammes, mais la
verdure la plus varine, les robes de nouvelle§ maribes,
aux couleurs les plus voyantes et les plus disparates.-
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A c6t6 des garnitures de divans, on voyait des fichus,
des voiles de femmes, des 6toffes en soie envoybes
d'Amerique, que sais-je? Chacun vidait ses armoires
et 6talait toutes ses richesses sous le passage du Sauveur. L'encens brilait dans tous les magasins et a
toutes les portes. Vous auriez eti surtout touche, A
chaque petite station, en entendant un grand gaillard
crier A tue-t&te : a Vive Jesus Eucharistie, vive la
Croix, vive la religion catholique! u Et quinze mille
personnes lui ripondre : i Kyrie eleisor!

n N'est-ce

pas la reproduction au vif de l'entr6e triomphale de
Jesus-Christ i J&rusalem.
A l'avant-deriere station, apres une courte allocution, M. Aoun lut a haute voix un acte de consecration du village au SacrE-Cceur. II fallait entendre
avec quel entrain le peuple r6pondait aux diverses
invocations adressees au coeur du divin Sauveur!
Apres la procession, les benedictions pleuvaient
sur nous de tons c6tes. Ces braves gens me disaient :
, Que Dieu vous conserve chez nous mille ans! Que
n'ktes-vous notre 6v.que? n Tous m'entouraient avec
affection, on m'arrachait m&me les poils de la barbe.
Et une femme a et6 jusqu'a dire : ( [Que Dien en
donne a ta mere cinquante comme toi!!! ) Je ne sais

pas si ma mere, du haut da ciel, en entendant cc
souhait n'a pas souri.
Le plus beau r6sultat de cette procession a 6t6 de
decider les h6sitants a faire leur mission. Effectivement, les trois derniers jours de, la Semaine sainte,
nous avons vu groupes autour de nous cent cinquaate
gaillards, la plupart brigands de profession. Tout le
monde disait; a C'est le groupe des gros poissons. a
II fallait voir ces grands diables assis i mes pieds et
m'6coutant toute la journee sans se lasser. Parmi eux,
il y en avait qui ne s'6taient pas confesses depuis
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quinze et vingt ans, sans compter les disordres
dans lesquels ils croupissaient. Enfin, j'6tais si heureux de voir tout ce monde revenu sincerement a
Dieu!
La cl6ture de la mission eut lieu le Samedi saint
au soir. Je voyais devant moi quatre mille personnes
au moins. Ils 6taient tous debout et serr6s les uns
contre les autres comme des sardines. La joie rayonnait sur tous les visages, et tous 6coutaient avec avidit6 les derniers conseils de perseverance que je leur
adressais. Pour les aider a les retenir, je les ai tous
resumes dans la belle priere du Pater. En sortant de
cette c6r6monie, j'entendais dire partout : ( Jamais,
nous n'avons goit6 de bonheur si doux. »
Ces jours-ci, j'ai vu quelques notables de ce village.
Ils m'ont affirm6 que les blasphemes ont completement
cess6, que les mceurs ont 6t6 transform6es et qu'on ne
voit plus les scandales qu'on voyait autrefois. De plus,
les occasionnaires se maintiennent 6loign6s de leurs
complices.
Dans plusieurs families, la priere en commun est
6tablie. Enfin, on ne craint pas de rappeler aux delinquants les recommandations qui avaient ete donn6es
dans la mission. J'espere que ces fruits seront de
longue duree. Maiheureusement, le clerg6 ne nous
aide guere a les maintenir. N6anmoins, de concert
avec Mgr le Patriarche, nous allons dresser un rfglement pour les vingt pretres qui desservent ce village,
afin que les ames n'aient pas trop a souffrir.
Excusez, Monsieur et Tres Honor6 Pere, la longueur
et le d6cousu de cette lettre. Je tenais A consoler un
peu votre cceur, apres les sacrifices que vous avez bien
voulu faire pour nous aider a donner cette mission.
OUANES.
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Avant de donner Ie recit des 6vinements qui se sont
diroulis en Syrie, disons quelques mots de P'etat politique et
religieux du Liban.
Le Liban compte environ 420ooo habitants dont 27oooo Maronites, 6oooo Druses, 55ooo Grecs-Orthodoxes, 35 ooo Grecs

catholiques ou Melchites, 80ooo Mitualis et 15 ooo Musulmans.
Nous empruntons ces chiffres, comme la plupart des autres
renseignements, k un article de la Revue des Deux Mondes
publiC, en janvier 1915, par M. Ren6 Ristelhueber.
Le Liban, depuis 1'expedition de z860 sous Napoldon III,
est administr6 par un gouverneur g6neral, d6sign6 par la
Porte, avec Plassentiment des grandes puissances; cc gouverneur doit etre chretien, on l'appelle le Pacha de la Montagne.
Il y a un petit Parlement ou conseil administratif compose
de 13 membres, dont le vice-prisident qui est le plus haut
fonctionnaire apris le Pacha, est toujours Maronite.
Les districts, au nombre de 7, sont administres par des prefets ou caimakans, dont 4 sont maronites.
Au-dessous viennent les mudirs.
Les Maronites se glorifient de n'avoir jamais err6 dans la
foi et, de fait, les Souverains Pontifes les ont appelis leurs
fideles serviteurs conserv6s comme des roses an milieu des
6pines, leurs fils les plus chers, ceux qui n'ont jamais chancelM.
La liturgie maronite est celle de Saint-Jacques, ap6tre, on
y remarque particulibrement Pusage friquent de I'encensement. La langue syriaque (qui estl'aramien que Jesus-Christ
a parle) est la langue sacrie,sauf . I'evangile oi l'on emploie
Parabe pour que le peuple puisse comprendre.
Le chef ecclisiastique, qui jouit en meme temps d'une immense influence civile, est le patriarche design4 par une
assemblee episcopale et confirm6 par le Saint-Siege. Audessous de lui, il y a actuellement 8 6veques et 5 vicaires
patriarcaux':
Le clerg6 regulier comprend environ 800omoines r6partis
en trois ordres (les Alepins, les Antinins et les Baladites).
La vie des Maronites est simple, mystique et rude; leurs
mceurs sont patriarcales, leur sante physique et morale est
robuste. Leur affabilit6 et le charme de leur hospitalit6 sont
celdbris par tous les voyageurs. Ce peuple se contente de
galettes de pain, d'olives et de lait caill6; ils sont surtout
agriculteurs, ils ont aussi l'industrie de la soie. Ils parlent
l'arabe; le frangais est leur seconde langue maternelle,
dix mille 6lves maronites frequentent les dcoles francaises;
ce peuple a une histoire intellectuelle et littiraire, il compte
des savants, des philologues, des poetes, des publicistes.
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passant que M. Chukri

Ghanem,

P'auteur

applaudi d'Axtar, tragedie jou6e & l'Odeon, est un ancien
eleve du college de nos confreres a Antoura. Mentionnons un
dernier trait, un des plus saillants de la physionomie de ce
peuple; il est extrement attachei la France, autantdire qu'il
est Francais. Cet attachement remonte a saint Louis, sous la
protection speciale et sauvegarde duquel et de ses successeurs,
les Maronites se sont toujours places; parmi eux, on remarque
quelques hommes blonds aux yeux bleus, qui se font gloire de
descendre des croises frangais. Les rois de France ont ton-jours protieg les Maronites et.Napoleon III vint k leur
secours, en 1860, lors des massacres commis par les Druses.
Aussi, an de leurs chefs disait, en 911 : c Les liens inebranlables qui nous unissent a la France constituent pour nous un
pricieux heritage transmis par nos aleux et nous y restons attaches avec une fidelit6 intransigeante e; jalouse. n

Lettre de Mgr HOYEK, Patriarchemaronile,
au Tris Honori Pare VILLETTE, Supirieur giiralN-o Ktnnobin, Mont-Liban, Ie i* septembre 1914.

MONSIEUR le SUPERIEUR GENERAL,
L'amiti6 qui me lie depuis de longues annies votre v6enr6 predecesseur et les relations anciennes
deja entre les Maronites et les Pr&tres de la Mission,
me portent naturellement au lendemain du vote de
confiance par lequel les membres de 1'AssemblIe g6n&
rate vous ont appel6 a occuper la premiere dignit&dans votre chore Congregation, a vo.-s
rot; 1 '- t ous
mtc vPux, pour von"s personnellement, Mousieur le
Supirieur giniral, et pour les deux familles de saint
Vincent qU. vous aver &t appelia guider dans la.
voie trac6e par votre saint Fondateur.
Je n'ignore pas les circonstances difficiles dans
lesquelles vous succedez an P. Fiat. Tout en vous promettant le concours de mes priires, je fais les voeux les
plus ardents pour que Dieu aplanisse devant vous
toutes, difficultes et vous accorde la sant6 n&cessaire
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aux personnes qui remplissent des charges comme la
votre.
J'adresse en meme temps mes vceux au Ciel pour
qu'il guide les soldats de France et leur donne le
courage et la vaillance afin que votre noble pays
sorte, de cette guerre qu'on lui impose, plus que jamais
beau et grand.
C'est dans ces sentiments que je vous prie, Monsieur le Superieur g6inral, d'agrier 1'expression de
mon entier d6vouement en Notre-Seigneur.
Elias Pierre HOYEK,
Patriarchs Maronite
d'Autiocke et de tout l'Orient.
Nous donnons, maison par maison, le recit des ivenements
qui se sent ddroulds pendant la guerre actuele.

BEYROUTH
Voici des extraits du journal adresse par M. Romon, visiteur de la province de Syrie, & M. le Sup6rieur general.

Samedi 5 se~tembwe 1914. - J'arrivai a Beyrouth
avec M. Bahri. Le consul g6neral, averti, avait bien
voulu envoyer sa barque et ses cawas, de sorte que
nous passons rapidement, sans difficult: aucune...
La ville est tris agitke. La mobilisation g6nmrale a
soulevi les esprits et fait craindre la guerre, malgr6
toutes les prostestations dela Turquie. Dansquelques
maisons, en particulier, nos Sceurs se montrent
inquietes.
On me dit a I'h6pital avoir recu du Vali tnote une
sbrie de questions sur les ressources de fa maison, les
d6penses, le nombre de lits... Les pi&ces, d'abord
retourn6es au Serail, en sont revenues et ont alors 6t&
envoybes an consulat; on n'en a plus entendu parker-
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Lundi 7 septembre. - Visite au consulat avec
M. Coury. M. Picot 6tait accabl6 de visites et nous le
voyons a peine quelques instants. II a le temps cependant de me demander si le college d'Antoura doit
se rouvrir: il y tient beaucoup. La chose parait bien
difficile.
Mercredi 9 septembre. - Une d6pEche arrive de Constantinople, du comit6 Union et Progr.s, annoncant
la suppression des Capitulations et invitant les populations a manifester. Le Vali, lui-meme, annonce la
bonne nouvelle : c'est le signal d'une procession
bruyante qui, toute la nuit, parcourt les rues de la
ville.
Jeudi Io septembre. - La nuit du jeudi au vendredi,
la procession et le tapage recommencent. Tout se
r6duit en somme a des cris. Seul l'orphelinat SaintCharles a requ une pierre lanc6e a travers un carreau
cass6; mais il y a eu des injures, des menaces proferees en passant devant les maisons, et cela a suffi.
pour augmenter chez quelques-unes des inqui6tudes
deji trbs vives.
Vendredi I septembre. - Je vais voir M. Georges
Picot pour lui annoncer la r6solution prise de reouverture du college d'Antoura; il s'en declare satisfait.
Je profite de I'occasion pour lui demander ce qu'il
faut penser de l'effervescence de ces derniers jours. Ce
ne sont a ses yeux que des enfantillages. II n'y a
aucun danger a craindre pour Beyrouth, qui serait
imm6diatement secouru. Naturellement, la France ne
donne aucune valeur aux declarations de suppression
d!a Capitulations.
Le P. Cattin va voir ma sceur Banteignie et l'invite
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a prendre ses precautions. La guerre peut 6tre
d6clarbe d'un moment a l'autre et nous aurions
quarante-huit heures pour d6guerpir. En meme temps,
un des docteurs lui conseille de prendre les devants
et de sauver son h6pital en s'offrant aux Turcs
pour soigner leurs bless6s, le jour ou ce sera necessaire.
Si l'on veut bien penser que ces conseils et d'autres
du meme genre sont entendustous les jours par un certain nombre de nos Sceurs, on comprendra qu'elles
soient quelquefois troubl6es et que ceux qui leur
recommandent le calme aient de la peine a se faire

&couter.
Un drogman du consulat vient communiquer une
lettre du gouverneur du Liban, demandant la remise
des appareils de t6l6graphiesans fil du college d'Antoura. II est decide que ces appareils seront transportis
au consulat et que le consul en avisera le gouverneur.
Lundi

14septembre. - M. Trac vient le soir apporter

au consulat les appareils de la telegraphie sans fil.
Mercredi 16 septembre. -

Les bruits les plus alar-

mants continuent a circuler, sans qu'on sache d'od ils
viennent ni ce qu'ils valent. Ces jours-ci, c'est de la
Montagne qu'il est surtout question et on prete au
Vali 1'intention de l'occuper. Un Libanais aurait
d6chir6 un drapeau turc et le Vali aurait exig6
qu'il lui fit livr6; il aurait meme envoy6 un ultimatum au gouverneur.
Jeudi 17 septembre. - On continue a parler du
Liban. Constantinople, consult6 sur le chitiment a
infliger au profanateur, aurait r6pondu d'apres les
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uns : « Pendez-le ! , d'apris les autres : t Que le gouverneur du Liban fasse justice! , Qu'y a-t-il de vrai
dans tous ces bruits? rien peut-&tre; mais ils suffisent
i maintenir l'inquietude.
Nous entrons en retraite ce soir, et M. Van Rutten
est descendu de Broumana pour la faire avec nous.
Quelques-uns eussent trouve I'6poque peu favorable,

mais c'est la date fixke et qui sait si les semaines suivantes ne seront pas encore plus troublkes.
Lundi 28 septembre. -

Je vais a dix heures voir

le consul et lui demander de nouveau ce qu'il faut
penser de la situation. La fermeture des postes doit
avoir lieu le I'e octobre et on annonce, a cette occasion,
de grandes manifestations. Le consul diclare que rien
n'est a craindre: tout se bornera a des cris. Je le pensais bien, mais les inquietudes deviennent de plus en
plus vives et il me fallait une parole autorisie pour les
calmer.
Vendredi 2 octobre. - Les bruits les plus ridicules
circulent toute la journ6e. Pas un mot n'est vrai dans
toutes ces fables, mais elles suffisent pour jeter partout la panique.
Mercredi 7 octobre. -

On s'est pr6sent6 chez ma

sceur Meyniel, pour liui rcclamer 3 ooo francs d'imp6ts
pour sa foret. On exige les arrirages depuis lachat,
et mlme un certain nombre d'ann6es avant. C'est sans
doute le premier acte de la persecution fiscale a
laquelle nous devons nous attendre, apris la suppression des Capitulations, et, le plus ennuyeux pour nous,
c'est que, les Turcs n'admettant plus l'intervention
du consulat dans ces questions, il nous faut nous
debattre de notre mieux. Les agents du fisc ont donnk
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huit jours a ma soeur Meyniel pour acquitter la dette si
elle ne veut pas que sa foret soit purement et simplement confisquie.
Jeudi 8 oclobre. -

La rentree a eu lieu dans toutes

les maisons de nos Soeurs et les classes gratuites sont
bien fournies, mais les payantes ne ie sont guere. Au
pensionnat, en particulier, il y a cinq on six enfants.
Vendredi 9 octobre.-

On signale une recrudescence

d'activite dans les pr6paratifsde laTurquie. Beyrouth
s'en apercoit par les exactions de plus en plus criantes.
Les soldats p6nktrent partout et s'emparent de tout.
Jeudi i5 octobre. -

C'est aujoud'hui qu'expirait

le delaiaccord6 g ma sceur Meyniel. Elle a bien employ6
cette semaine. D'abord, elle a retrouv6 an consulat le
firman de sa maison, puis, dans des papiers d6ji mis
prudemment en suret6, I'acte d'achat'e la for&t. L'acte
est parfaitement en rigle, mais par la n6gligence on l'infidelit6 des interm6diaires, il n'a pas 6t6 enregistr6, de
sorte que la fort est toujours au nom de M. Morel. De
plus, les 700 ou 800 francs d'arrieres d'imp6ts vers6s par
ma sceur Meyniel, lors de l'achat, ne sont pas inscrits :
Dans quelle poche sont-ils tombes? Heureusement,
les soeurs ont trouv6 beaucoup de bienveillance chez
l'6crivain du S6rail, il trouve exorbitante la somme
demand6e et parait dispose a la r6duire des trois quarts.
Ma sceur Meyniel espere pouvoir trainer la chose en
longueur.
Dimaxcke

1 octobre. -

Une lettre de M. Albisson

m'annonce qu'il lui a 6te r6clame des imp6ts pour la
maison de campagne de Hamek. Heureusement, il
avait ete averti: et avait congedie le fermier; ainsi,
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les gendarmes, ne trouvant personne a qui parler,
ont df revenir bredouille.
Mardi 2ooctobre. - A la ioLet de ma soeur Meyniel,
troisiime acte de la comedie. Ce soir, des policiers s'y

BEYROUTH. -

Maison de la Mission (19oo).

sont present6s et, sous pr6texte du non-payement des
impbts, ont pr6tendu s'emparer des bestiaux. Deux
sceurs s'y sont rendues en toute hate, ont riussi a
6carter doucement les policiers, puis sont all6es au
Serail pour demander l'explication de cette conduite.
La conclusion a 6et que les soeurs ne seront plus
molestees. Mais ii faut recourir a Constantinople, h
cause des irr6gularit6s commises; sans cela, la foret

sera conftsquie. Les sceurs se sont empressbes d'ac-
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cepter. En Turquie surtout, c'est beaucoup de gagner
du temps.
Samedi 24 oclobre. -

Les journaux annoncent la

fermeture de toutes les 6coles qui n'ont pas de firman, et, le soir meme, deux policiers se rendent a RazBeyrouth. Grand emoi, car cette maison est la seule
qui ne soit pas en regle.
Samedi 31 octobre. -

On avait souvent affirmi,

depuis le commencement de la guerre, l'intention de%
Turcs de ne pas garder la neutralit6. Aujourd'hui,
c'est un fait accompli, je viens de recevoir de ma sceur
Banteignie ce simple billet : t Vous savez, mon Pere,
que la guerre est d6clar6e. Le pavilion est d6ji descendu et nous sommes convoqu6s au consulat pour
demain, a onze heures. Nous serons sous Ia protection
des Etats-Unis. ,
La nouvelle a cause en ville une tres vive emotion
chez les musulmans comme chez les chritiens, mais
tout reste calme.
I" novembre. -

A onze heures, reunion au consulat.

Le Vali nous a devanc6s et attend dans le bureau du
consul que celui-ci rentre de la grand'messe. L'entrevue dure une dizaine de minutes. En sortant, le Vali
s'arrete au milieu de nous et, s'adressant au consul :
- Monsieur le Consul general, veuillez dire a vos concitoyens que, malgr6 ce qui nous divise, tant qu'ils
seront chez nous ils seront chez eux. - C'est precisement ce que je vais leur dire. )
Le discours du consul a tet assez long. II n'a pas
besoin de nous dire la cause de cette reunion : I1 doit
nous faire ses adieux. Avant de nous quitter, il a
voulu pr6voir, dans la mesure du possible, tout ce qui
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nous regarde. 11 s'est adressi d'abord au Vali, qu'il
nous presente comme un homme loyal et un caractire; puis au consul des Etats-Unis; la maniere dont
il defend les intirts de ses nationaux dit assez com-

ment il saura difendre les n6tres. C'est le consul de
France qui, a l'instigation de plusieurs de ses collkgues, a demandi l'envoi d'une frigate amiricaine :
Elle restera jusqu'i la fin des hostilit6s, et il est
convenu que les Itats-Unis prendraient la direction
d<e la ville, le jour oii l'autorit6 locale s'eloignerait ou
se montrerait impuissante. Maintenant, son r6le a lui
est fini : il n'a plus qu'a se mettre a la disposition du
gouvernement, pour aller servir sur le front ou remplir
tel r6le qu'on voudra Ini assigner. II parle ensuite, en
tres bons termes, du but d'humanit6 que la France se
propose dans cette guerre : elle le poursuivra jusqu'an
bout et nous triompherons. II termine enfin par un
conseil de prudence. A ceux qui songeraient a quitter
Beyrouth, ii recommande de bien r6fl6chir avant de
se d6terminer : l'absence pourrait etre longue.
La derniere partie du discours a 6ti fr6quemment
,et chaleureusement applaudie. Jamais on n'avait vu au
consulat reunion aussi considerable. Les dames
avaient &t aussi invitees, et nos Seurs avaient cru
devoir r6pondre A l'invitation.
Et pendant que le consul fait ses adieux, on dit que
la guerre n'est pas d6clarbe et qu'on espere encore
1'rviter. Le journal de Beyrouth, lui-meme, d6clare que
la Turquie ne refuserait pas d'6couter des explications. C'est peu probable. L'Allemagne est maitresse
et elle a trop intre-t a entrainer la Turquie derribre
elle pour lui permettre de reculer.
Lundi 2 novembre. -

Le consul general de France

est parti ce soir par l'Italien avec M. Feer et M. Ma-
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thieu. Le consul d'Angleterre itait parti ce matin. Un
certain nombre de Francais devaient s'embarquer aussi,
mais un ordre arrive aujourd'hui de Constantinople
les a tous retenus. Le consul de Russie a etC 6galement empich6 de partir et seia conduit a Damas. Les
ambassadeurs ont d6ja quitt6 Constantinople.
Mardi 3 novembre. - Les Turcs s'emparent de la
direction du chemin de fer et remplacent 1'administration francaise par une administration allemande. Ils
saisissent en mpme temps la caisse.
Ils paraissent, d'ailleurs, de plus en plus convaincus
que Beyrouth ne tardera pas a ktre attaqu6e et les
habitants s'enfuient nombreux. Le gouvernement
favorise ouvertement les d6parts. Les femmes ont le
voyage gratuit pour Damas, l'&cole Hamidi6 est partie
tout entifre.
Jeudi 5 novembre. - Les Turcs ont pris la direction
du port. A midi, je vois arriver ma sceur visitatrice et
ma seeur Jeanne qui, tres 6mues, m'apportent une lettre
de Damas. Nos Soeurs sont chassies de leur h6pital.
Voila une attaque a laquelle nous 6tions loin de
nous attendre et qui'nous donne pour nos maisons les
plus serieuses inqui6tudes. Nous pouvons tout
redouter.
Vendredi 6 novembre. - J'avais 6t6 hier chez le
consul general des Etats-Unis, simplement pour lui
pr6senter mes hommages. J'y retourne aujourd'hui
pour lui parler de l'affaire de nos Sceurs de Damas. II
6tait deji renseign6. II y a i Damas un consul des
ttats-Unis, consul de carriere, qui a pris l'affaire en
main, et le consul g6ndral me laisse esp&rer une heu.reuse solution. I1 ajoute mame que, A Beyrouth, ces
37
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choses-la ne sont guere A craindre, la fr6gate est lI...
H6las! ses esperances ne devaient pas se realiser et sa
confiance allait bient6t recevoir un cruel d6menti. Ma sceur Meyniel et ma soeur Boulanger se trouvaient
en meme temps que moi au consulat. Elles avaient
entendu dire que le consul faisait venir de la farine
et elles allaient lui demander de vouloir bien leur en
c6der. Malheureusement la nouvelle 6tait fausse. La
question des vivres devient capitale. Le gouvernement
s'est empare de tout ce qu'il a pu; il a pris dans les
magasin 70 ou 80 p. Too de ce qu'ils renfermaient et
Damas; aussi les boutiques des martout envoyC6
chands de farine sont absolument assiegees et nous
nous demandons combien de temps nous pourrons
nourrir nos enfants.
Samedi 7 novembre. - On annonce que tous les sujets
des ktats en guerre avec la Turquie sont retenus
comme otages, pour r6pondre de la securit6 de la
ville. Toujours le fant6me d'une attaque prochaine.
Dimanche 8 novembre. - On vient m'annoncer que
ka police s'est pr6sentee A l'Universit6 des Peres
Jesuites, donnant aux religieux une heure pour &vacuer leur maison. Le P. Cattin a couru chez le Vali, i
qui il a repr6sent6 que, sur les soixante-dix Peres que
compte la Communaute, il y a des vieillards et des
infirmes qu'il serait inhumain de mettre ainsi brusquement sur la rue. Tous, d'ailleurs, ne sont pas Francais;
l y a parmi eux un certain nombre d'indigenes; de
plus, l'Universit6 a un certain nombre d'6leves internes
qu'on ne peut ainsi renvoyer en quelques minutes...
Cela demande r6flexion, aurait r6pondu le Vali, et il
a accordtun d6lai, sans en fixer le terme.
En meme temps, des Peres s'6taient rendus au consu-
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lat des Etats-Unis et le consul avait promis de tel6graphier imm6diatement a son ambassade.
A peine connue, la mesure prise contre les Jesuites
avait produit en ville une impression considerable,
impression d'6pouvante et de terreur. Si les Turcs ont
os6 cela, que n'oseront-ils pas? Seuls, ils ne 1'auraient
jamais fait. On s'accorde a reconnaitre l'inspiration
allemande. Et que vont devenir les religieux chasses?
En invitant les Jesuites a quitter leur maison, on les
a avertis qu'ils ne peuvent, les Europlens du moins,
ni s'embarquer ni aller au Liban, il leur faut rester a
Beyrouth. On pretend m&me que les 6trangers auraient
di

&tre conduits

.

Damas, mais que le consul des

Etats-Unis a obtenu que cette mesure de rigueur ne
leur fit pas appliqu6e.
Lundi 9 novembre. - L'6motion 6prouv6e hier soir
a Beyrouth a diji gagn6 les environs et la Montagne.
Des le matin, les parents des pensionnaires de nos
Seurs arrivent pour reprendre leurs enfants. A huit
heures, comme je me disposals a aller faire Ie catbchisme, deux sueurs viennent m'inviter a ne pas me
deranger, il reste quatre enfants.
Rien de nouveau chez les Peres J6suites. Ils attendent et personne ne leur dit rien. Nous allons pendant
la-matinee faire au P. Materna une visite de condolance et ne remarquons aucun agent de police. II y a
encore beaucoup de monde a l'interieur. La nuit tout
entiere a 6te consacr6e au d6emnagement, tout ce qui
pouvait etre transport6 a 6t6 d6pose dans les maisons
voisines. Tous les elIves sont partis. Les Peres n'ont
plus qu'a attendre l'ex6cution de la mesure.
On nous annonce pendant la journ6e que les Dames
de Nazareth ont requ, comme les Peres J6suites, la
visite de la police. Comme elles ne se sont pas assez
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empress6es d'ouvrir la porte, les agents ont escalad6
ct ont gard6 toutes les issues, pendant que les commissaires se livraient a une perquisition des plus minutieuses. Rien n'a &t6 laiss6. On a mxme p6netre dans
la cellule d'une pauvre religieuse infirme et un gendarme a couche en joue une sceur qui h6sitait a ouvrir
une porte.
Maidi Io novembre. - Vers neuf heures, deux sceurs
de la Mis6ricorde m'arrivent en toute hate : vite! mon
Pere, ma Sceur visitatrice vous demande, nos Sceurs de
Raz-Beyrouth ont regu la police; on leur a donne une
heure pour quitter la maison.
Je trouve les soeurs en proie a une 6motion facile a
comprendre. Cependant, ma sceur Boulanger faisait
entendre une note rassurante. Un Frere Jesuite venait

d'aller la trouver : < Ma Soeur, j'ai rencontr6 deux de
vos compagnes que je n'ai pu songer a arreter; elles
6taient trop press6es et trop troublees. Mais s'il s'agit
de la visite d'une de vos maisons, dites bien a vos
Soeurs de ne pas sortir. L'ordre est arrive ce matin de
maintenir le statu quo. , Est-ce vrai?
Nous nous distribuons les r6les. Pendant que ma
Sceur visitatrice, accompagn6e de ma sceur Boulanger,
ira trouver le Vali, M. Coury verra le consul des EtatsUnis et je me rendrai a Raz-Beyrouth avec M. Rustom.
Mais la police nous laissera-t-elle entrer? Notre
inquietude a bient6t disparu.
En arrivant pros de la maison, nous trouvons la rue

pleine d'enfants qui, tout en larmes, rentraient chez
elles avec leur petit paquet de livres, mais a la porte,
aucun agent de police. Nous entrons librement et
trouvons les speurs, moins calmes sans doute que d'or-

dinaire, mais souriantes et ne paraissant nullement se
disposer a sortir. La nouvelle venait de leur arriver.
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Un cawas 6tait IA qui faisait signer la circulaire du
consul des Etats-Unis annoncant aux communautes le
maintien du statu quo. II avait &t6 accord6 a la demande
de 1'ambassade des Etats-Unis. Deo gralias! L'alerte
a ete vive, mais, si tout s'arrete la, nous en remercierons Dieu avec d'autant plus de cceur.
La cour des sceurs est encore pleine de monde. Les
voisines sont arriv6es A la premiere nouvelle de la
presence de la police et, avec un admirable d6vouement, tout le monde a aide A debarrasser la maison de
tout ce qui pouvait-6tre emport6. Pourvu que tout cela
se retrouve! il y parfois plus de zele pour emporter que
pour rapporter.
Le soir, nos Soeurs reqoivent de nouveau la visite de
la police. Elle vient leur signifier l'ordre de ne pas
rouvrir 1'6cole. Cependant, la circulaire communiqu6e
le matin paraissait claire et il avait 6tid6cide que les
classes reprendraient le lendemain. Ma Soeur visitatrice
se trouvait precis6ment a Raz-Beyrouth; elle envoie
deux sceurs au consulat des Etats-Unis demander a
qui il faut ob6ir?u Ouvrez, leur r6pond le consul, c'est
moi qui suis responsable. n La decision est nette : on
s'y conformera.
Pour la premiere fois, depuis la fermeture de la poste
francaise, c'est a dire, depuis le I" octobre, nous recevons le courrier de France, il a 6t6 apport6 dimanche
par l'Italien. Mais rien que des journaux et des revues :
pas une seule lettre. Pourvu que la censure ne simplifie pas son travail en mettant toutes les correspondances au feu!
Mercredi 11 novembre. - A deux heures, j'6tais g la
maison et venais de commencer la r6citation du br6viaire, on vient m'appeler pour la Mis6ricorde. Les
agents du gouvernement venaient d'arriver. Je trouve
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au parloir, avec ma Soeur visitatrice et ma Soeur assistante, le sous-directeur de la police et un membre du
tribunal. L'enquete atait deji bien avanc.e. Ces messieurs avaient d6sir6 savoir le nombre des sceurs, combien de soeurs francaises et combien de soeurs
indigenes? - puis le chiffro des d6penses mensuelles:
on leur avait donn6 le chiffre des d6penses exig6es
par les diff&rentes oeuvres de charite. L'enqute terminCe, le sous-directeur signifia de la part de S. E. le
Vali, que nous ne devions plus ouvrir les classes. Je
me bornai a lui r6pondre que nous nous trouvions dans
le plus grand embarras: entre le Vali qui nous ordonnait de fermer et le consul des Etats-Unis qui nous
ordonnait d'ouvrir. Naturellement, I'agent du gouvernement ne pouvait connaitre que les ordres de son
chef et, bien qu'un peu embarrass6, il nous ripeta que
c'6tait la volont6 de Son Excellence. ( C'est bien
entendu, dit-il encore en s'eloignant, vous n'ouvrirez
pas les classes demain. - Oui, nous avons bien
entendu, mais nous ne savons pas ce que nous
ferons. i
Ma Soeur visitatrice s'est rendue imm6diatement au

consulat : t Je sais ce qui vous amene, lui dit le consul
en I'apercevant. II y a conflit. Le grand vizir a accept6

le statu quo a la demande de l'ambassade, mais le
ministre de 1'Interieur donne des ordres contraires.
Je telegraphie de nouveau. ) Mais, en attendant? 11 parait plus prudent, pour ne pas tout compromettre,

de ceder a l'orage qui, sans doute, sera de courte
durie. Le soir mCme, les enfants sont averties de ne
pas revenir le lendemain; on leur dira dimanche, a la
messe, si elles peuvent rentrer lundi. On fait de mime

i Raz-Beyrouth.
Nos deux orphelinats de gargons et de filles avaient
regu la meme visite et subi le meme interrogatoire.
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Ces messieurs s'6taicnt montrds partout trbs courtois
et leur passage n'avait pas caus6 trop d'6motion.
Mais la journee n'6tait pas finie. Vers six heures,
on vient nous annoncer qu'on procede a l'expulsion
des J6suites.
Tres inquiet, j'invite les confreres i prendre leurs
pr6cautions... mais voil que, comme nous sortons de
1'examen, M. Rustom est arr&t6 par un de nos enfants
de Marm6tri qui d6ment l'expulsion des Jesuites. II
avait appris la nouvelle et a voulu voir ce qui se passait, mais n'a rien trouve d'anormal dans le quartier ;
les Peres sont tranquillement chez eux et toutes les
chambres sont 6clair6es comme d'ordinaire...
Jeudi 12 novembre. - Nous apprenons ce matin que
les nouvelles d'hier sur les Peres Jesuites 6taient
malheureusement vraies. On leur a signifi d'avoir a
remettre leurs clefs. Mais le P. Cattin aurait r6pondu
ne vouloir c6der qu'I la force. La porte a et6 ferm6e
et deux Peres sont allis chez le consul des Etats-Unis.
Celui-ci attend toujours la r6ponse aux t6l6grammes
envoyds a Constantinople. On m'affirmait que l'ex6cution aurait lieu ce matin a sept heures ; mais a midi,
elle n'6tait pas encore faite.
Les Freres des £coles chr6tiennes'ont quitte leur
maison ce matin, sauf le visiteur et le directeur rest6s
pour remettre les clefs a la police quand elle se prdsentera. Les freres en sortant, n'ont eu le droit de
rien emporter, mais ils avaient, durant la nuit, pass6
leurs affaires par-dessus le mur.
Pour nous, comme il avait 6t6 convenu hier, nous
faisons porter le matin a l'orphelinat Saint-Charles
nos v6tements d'6td et tout ce que contenaient les
armoires de la lingerie. M. Rustom fait une caisse des
vases sacr6s et ornements ; elle sera transportee a
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Antoura. N. C. F. Georges fait dire a midi que Marmitri a recu le matin la visite de la police. Rien
d'inqui6tant, semble-t-il. u Combien etes-vous ? Devx, moi et le frbre Boutros. - Ah ! oui, le gros :
nous le connaissons. Il n'y a pas de pr6tres ? - Non.
- Qu'est-ce que vous faites de ces enfants ? - Nous
leur apprenons i travailler la terre... - Et ils se
suffisent ? - A grand'peine. (La v6rit6 est qu'ils ne
se suffisent pas du tout et que l'ceuvre de Marm6tri
pese trbs lourdement sur notre budget.) - Allons,
cela suffit, nous voyons qu'ici on ne fait que du
bien. »
Un collaborateur du college d'Antoura, l'imir
Alfred Ch6ab, vient nous voir a midi. I1 lui a fallu
descendre pour t6moigner en faveur de M. Zitelli,
chef de musique du collbge les deux ann6es dernibres.
Un officier l'a fait arr6ter, d6clarant reconnaitre
1'auteur de troubles graves en Mac6doine et, malgr6
toutes ses protestations, il a 6t6 emprisonn6, maltrait6et sur le point d'6tre fusill6. On a fini par le relIcher,
mais il lui faut encore se presenter au S6rail ce soir.
Je remets a 1'6mir un billet pour rassurer M. Lacquibze
sur notre sort.
Depuis hier, on se demande avec angoisse si l'ex6cution sera g6n6rale et si nos orphelinats y passeront
comme les autres maisons. II en est qui espbrent :
puissent-ils avoir raison ! 11 est evident que le gouvernement en veut surtout aux 6coles ; il les supportait
a regret et saisit volontiers l'occasion de les fermer;
mais respectera-t-il les 6tablissements de charit6 ? Le
Vali a d6clar6e ma Sceur visitatrice avoir recu 1'ordre
de saisir tous les etablissements. On me dit aujourd'hui que, dans ses visites aux Sursock et autres, les
dames ne manquent pas de plaider la cause des orphelinats, ce sont 1l des maisons sacr6es : < Que voulez-
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vous.? aurait-il r6pondu, je ne fais pas le quart de ce
qu'on me commande. )) Si le propos est authentique,
il n'est guere rassurant. A la grace de Dieu !
On me parle d'une d6claration du muchir de Damas
publiee dans un journal local. I'Union ottomane.
Comme les.chr6tiens redoutaient un massacre, il les
a invites a se rassurer. La question n'est pas entre les
chr6tiens et les musulmans, mais entre les Ottomans et
les 6trangers. Ceux-ci auraient seuls a craindre si,
comme ils l'ont fait ailleurs, ils venaient a bombarder
des ports ouverts; il y aurait alors-des reprisailles,
et c'est pour cela que les otages sont retenus. Les
consuls ont &t6 invit6s a en aviser leurs gouvernements.
Vexdrcdi 13 novembre. - J'apprends le matin que
nos Sceurs de la Quarantaine ont requ hier la visite de
la police. Ces Messieurs se sont pr6sent6s a huit heures
lorsque les sceurs 6taient dejh a la priere. Apres s'&tre
excus6s de se presenter si tard, ils ont demand6 par
qui a &t6 construite la maison, avec l'argent de la
Turquie, de la France, ou de la famille d'une sceur ?
Puis les questions d6ji connues: combien de sceurs ?
combien d'enfants ? combien de garcons? combien de
chambres dans la maison ? Aucune soeur n'a sur6pondre : 4 C'est &tonnant, a observ6 l'un d'eux en
riant ; chez les J6suites, quand nous avons pos6 la.
meme question, on nous a r6pondu sans h6sitation :
120. Ici, il a fallu compter. La police s'est ensuite
retiree, sans intimer aucun ordre, sans meme parler
des classes.
Le P. Mandour et le docteur Griad6 arrivent de
Broumana et nous annoncent que M. Ackaouy et le
docteur Mandour sont en route pour Damas.
Aprbs un moment de stupeur, nous d6cidons de
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tenter une d6marche au consulat des Etats-Unis. Le
P. Mandour m'accompagne, mais a peine le consul
a-t-il entendu que M. Ackaouy est Egyptien et le
docteur Libanais,qu'il se declare hors d'6tat d'agir.
Le gouvernement n'accepte pas son intervention. J'ai
beau lui dire que, jusqu'ici, lorsqu'il s'agissait de
Missionnaires, le consul franqais n'a jamais fait de
distinction entre Francais et indigenes : La situation
n'est plus la m&me. II accepte cependant de prier son
confrere de Damas d'intervenir d'une maniire officieuse.
Apres midi, M. Rustom qui avait consacr6 sa
matinee a nous chercher un asile, dans l'hypothese de
notre expulsion de notre r6sidence, nous rend compte
de ses visites. II a vu le Patriarche Copte, tout heureux
de mettre a notre disposition les quelque chambres
dont il dispose; mais de plus, il a rendu visite a
Mgr Haggear, archeveque grec catholique, et il est
revenu enchantS. Mgr Haggear, qui nous est tout
d6vou6, est tres intimement lie avec l'6mir Chakib
bey Arslan, diputi du Hauran et ami d'Enver Pacha.
L'archeveque veut se servir de I'6mir pour la d6fense
de nos maisons et il espire obtenir par lui que nous
ne soyons pas touches. Puisse-t-il reussir !
Le soir, apres le breviaire, je vais, en compagnie de
M. Alouan, consoler nos Sceurs de la Quarantaine.
En rentrant, je suis tout heureux d'apprendre que la
reponse de l'ambassadeur des Etats-Unis est arriv6e
au Consulat et qu'eile est des plus rassurantes. Le
ministre de 1'Int6rieur a promis a l'ambassadeur
d'6crire au Vali de laisser les religieux dans leurs
maisons. Le consul est alle aussit6t au Serail, et,
comme le Vali d6clarait n'avoir rien recu et etre
oblig6 d'executer les ordres : J'espere, lui aurait
repondu le consul, que, dans vingt-quatre heures,
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vous aurez requ communication de cette decision;
sans cela, nous agirons. )
J'h6sitais i croire, mais deux de nos confreres
arrivent peu apres confirmer la nouvelle. Ils sont
alles eux-m&mes au consulat et ont requ tous ces
d6tails du vice-consul. Comme ils lui demandaient si
nous 6tions menaces : (cQu'est-ce que vous avez ? un
college ? - Non, une simple r6sidence. - Oh ! alors,
vous n'avez rien a craindre ; on n'en vent qu'aux
6coles. ,
Est-ce le salut ? On n'ose y croire, et cependant, ce
serait presque n6cessaire. Nous ne pourrions soutenir
longtemps l'6nervement de ces derniers jours. Aussi,
je m'empresse de faire part aux maisons voisines de
cette bonne nouvelle.
Mais il faut une compensation. Notrebanquier vient
nous annoncer a nous et a nos Sceurs, que le gouvernement veut s'emparer dans les banques de l'argent
des 6trangers.
Dimancke 15 novembre. - M. Rustom m'emmene
rendre visite a Mgr Haggear : il est probable que
nous trouverons 1'6mir Chakib bey Arslan. En effet,
nous rencontrons l'un et l'autre et I'archeveque nous
l1'emir. II parle trbs bien le francais et,
presente
repondant aux compliments de Monseigneur, il se
declare tres heureux de nous rendre service. L'affaire
est un pen difficile, mais apres de longues n6gociations avec S. E. le Vali, il semble qu'on pourra
s'arrhter &executer I'ordre recu de fermer les itablissements francais pour les rouvrir aussit6t comme
6tablissements ottomans. Je ferais volontiers la grimace, mais, s'il s'agit d'une simple etiquette, passe.
Nous n'en remercions pas moins 1'6mir de sa bienveillance et Monseigneur lui laisse entrevoir que le
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Saint-Pere pourra bien reconnaitre ce service signalk.
Ce a quoi il se borne A r6pondre qu'il ne travaille pas
pour la recompense, mais... il n'y sera pas insensible.
Lundi 16 novembre. - Mgr Haggear vient nous
rendre la visite d'hier, tout heureux de nous assurer
que notre affaire est conclue. L'6mir Chakib bey est
alle lui annoncer cette nuit que le Vali avait recu les,
ordres de son gouvernement. Les Lazaristes et les
Filles de la Charit6 ne seront pas inqui6ets. I1 suffira
de dire que les 6tablissements sont miuntenant sous la
protection ottomane. Mgr Haggear me dit avoir aussi
travaill6 aupres de son ami l'6mir en faveur des
J6suites. S'appuyant sur la protection que le gouvernement promet aux catholiques, il a montr6 combien
la fermeture des. chapelles est contraire i ces promesses. L'6mir a compris et il parait admis que la
chapelle des J6suites sera r6ouverte, avec permission
a celui ou a ceux qui la desserviront de rentrer dans
la maison.
Je vais voir Mgr le Del6gu- ; il me renouvelle l'invitation, si quelque piece nous arrive, de la faire traduire avec le plus grand soin. L'arr&t port6 contre les
Peres Jesuites n'exigeait que la fermeture du college
et nullement l'expulsion des religieux. Que la gendarmerie ait cru que les deux choses allaient ensemble,
c'est possible, mais le consul des Etats-Unis efit dfi y
voir plus clair. Si la Facult6 est restie ouverte, c'est
que Monseigneur a obtenu du consul d'Italie qu'il
allt trouver son collegue pour 1'6clairer sur la teneur
de la piece et lui demander d'insister pour qu'on s'en
tint strictement a ce qu'elle exigeait.
Ma visite a Monseigneur ne peut que fortifier ma
confiance, elle souleve cependant quelques doutes.
Mgr Haggear croyait avoir 6t, l'instrument de la
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bonne Providence, et il la remerciait de l'avoir amen6
A Beyroutn en meme temps que l'6mir Chakib, et j'en

suis maintenant a me demander si leur r61e a bien 6te
ce qu'il paraissait. L'6mir n'a paru qu'apres les sommations du consulat des Etats-Unis : son r6le n'estil pas surtout de dissimuler la reculade du gouvernement ? Ce qu'ils ne veulent pas accorder pal force, ils
feront mine de l'accorder gracieusement, et ils auront
sauvi la face. Pour nous, qu'importe ? En temps ordinaire, nous ne pourrions songer a prendre ainsi une
etiquette ottomane, mais il s'agit maintenant de soustraire nos ceuvres aux mesures de violence. D'ailleurs,
tout s'est fait sans nous.
Mardi 17 novembre. -

On m'affirme que le Vali a

reuni hier les banquiers de la ville pour leur signifier
la saisie des biens des personnes appartenant aux
nations ennemies. (( C'est une mesure legitime et ils
doivent l'accepter loyalement : Les fraudes seront
facilement reconnues. n
Les emotions recommencent. A peine avais-je recu
cette nouvelle, M. Coury arrive tout emu. La police
vient d'aller a la Mis6ricorde et aux Orphelinats. Elle
exige que les maisonssoient dirig6es par un personnel
exclusivement indigene. Les sceurs francaises seront
toutes r6unies k la Misericorde, qu'ils appellent la
maison des Enfants-Trouv6s. Le sous-directeur de la
police a meme parlI d'y reunir les sceurs de toutes les
communaut6s franCaises. La mesure devait 6tre ex&cut&e aujourd'hui meme: on a bien voulu ensuite
donner jusqu'A demain.
Ma Sceur visitatrice arrive bient6t aprbs, avec ma
soeur Boulanger, me confirmer la nouvelle. Rien de
plus formel. Le sous-directeur a meme demande a ma

soeur Boulanger si sa maison ne suffirait pas pour y
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r6unir les deux orphelinats. Loin de l1, mais, a-t-elle
protest6, quand meme le local suffirait, comment
songer A y reunir garcons et filles dans la meme
maison ? Jamais. Ma Scur Visitatrice a &tepriCe de
faire part de cet ordre a Raz-Beyrouth et a la Quarantaine. I1 n'a pas ete question de l'h6pital.
II est d6ji plus de onze heures. Ma Sceur visitatrice
et ma soeur Boulanger se rendent imm6diatement au
consulat des Etats-Unis et a la D6ilgation. Au consulat, elles sont reques par le vice-consul qui, apres
en avoir conf6er avec son consul, leur fait part d'une
dep&che qu'ils viennent de recevoir. Le gouvernement
autorise pour quelque temps (pour un temps court) la
reint6gration dans leurs maisons des Pares et des
Freres; mais il n'est aucunement fait mention des
Sceurs. Le vice-consul estime done que la r6sistance
sera impossible et qu'il faudra se soumettre.
A la D61egation, Monseigneur promet de s'occuper
de l'affaire et de venir lui-meme le soir apporter la
reponse. I1 vient, en effet, vers cinq heures et demie,
fort ennuyi de se sentir impuissant. 11 semble impossible de resister et meme de se soustraire bl'obligation de recevoir les sceurs des autres communautes.
Les Dames de Nazareth ont recu l'ordre de sortir
demain, a dix heures. Monseigneur voulait leur offrir
sa maison, mais des conseils autorises l'en ont dissuad ; de la part du d6l1gu6 du Saint-Siege, la protestation pourrait d6plaire.
Mercoedi 18 novembre. -

On pr6voit les details de

l'installation des 6trangeres et aussi le remplacement
aux orphelinats des sceurs obligees de les quitter.
A onze heures, ma Sceur visitatrice vient me faire
part des incidents de la matinee. En avertissant ma
sceur Jacquin des ordres recus hier soir, elle l'avait
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priCe de passer par la Delegation, pour voir si rien de
nouveau ne s'6tait produit.
Monseigneur annonce qu'une nouvelle d6p&che est.
arrivee au consulat des Etats-Unis, ordonnant de
laisser les sceurs dans leurs maisons. Elle est du
ministre de l'Interieur et le Vali l'a certainement reque.
En tiendra-t-il compte ? Si demain le sous-directeur
de la police se repr6sente, comme il l'a annonc6, il
faut le prier d'attendre et avertir aussit6t le consulat.
Jusque l1, demeurer tranquilles.
Voila qui va rendre un peu de vie a nos pauvres
Soeurs. Elles en ont toutes besoin. Les Francaises
regrettent de devoir quitter leurs maisons, les indigenes de les voir s'l6oigner et d'&tre laiss6es seules ;
la d6solation est g6n6rale. Cependant, il y a eu, pendant toute cette semaine, des changements si nombreux
et si brusques qu'on n'ose plus compter sur rien.
Les Dames de Nazareth, que ma Soeur visitatrice
avait dd inviter a apporter leurs matelas, ont demand6
un sursis. Elles ne comptaient pas venir aujourd'hui.
Leur sortie sera-t-elle d6command6e ou seulement
remise ? Nous le saurons demain. Elles ne paraissent
pas tres rassurees, car elles envoient le soir une partie
des matelas demandis. Elles croient que l'ex6cution
aura lieu demain, ou vendredi.
Jeudi 19 novembre. -

Nous avions, la semaine der-

nitre, recu des journaux de France ; cette semaine,
malgri I'arriv6e du bateau italien, absolument rien.
Les lettres esp6r6es ne nous arriveront certainement
plus, et nous voila r6duits, en fait de nouvelles, aux
dep&ches allemandes et ottomanes. Serait-il vrai que
1'Italie entre en guerre en faveur de l'Autriche ? Nous
esprions le contraire, et cependant ce bruit court ici
depuis plusieurs jours.
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La sceur Banteignie a 6tC invitee aujourd'hui k
aller au chemin de fer toucher la note du mois
d'octobre. Elle n'y comptait gubre et 6tait mime
convaincue que le docteur de Brun, ayant ete remplac6
par un Allemand, les malades ne iui seraient plus
envoy6s. Rien n'est change. Une raison de plus, peuttre, pour esperer qu'on la laissera tranquille.
Vendredi 20 novembre. - On nous sert a midi du
pain arabe, preuve que la farine 6trangere est ppuisee.
On craint de plus en plus la famine. Les marchands
de farine ne vendent plus que par petites quantites.
Le journal de Beyrouth continue a publier des
pieces officielles destin6es a renouveler l'ardeur et le
fanatisme des musulmans. Apres la proclamation du
sultan annoncant la guerre sainte contre la TripleEntente est venu le fatwa du Cheik-ul-islam, condamnant a l'enfer tout musulman qui combattrait contre
les siens : la piece est 6videmment adress6e aux
musulmans de nos colonies d'Afrique et aux Hindous.
Aujourd'hui, le journal publie une lettre de trois
cheiks, l'un algerien, l'autre tunisien, le troisieme
marocain. S'adressant a leurs compatriotes, ils
attaquent vio!kiament la France, ennenhie de tcutes
les religions et qui, maintenant, vent ruiner I'islamisme. La piece est haineuse, mais il est probable
qn'elle n'arrivera pas "Ison adresse.
Samedi 21 novembye. - En sortant de la Mis&ricorde
vers quatre heures, je vois arriver le P. Cyrille, secr6taire de Mgr le DIligu6. 'c Je viens de chez vous »,
me dit-il. Et il m'annonce que le Vali a fait part au
consul d'Italie d'un arr&te d'expulsion porte contre
tous les religieux et religieuses appartcnant aux
-nations en guerre avec la Turquie. Le consul a corn-
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muniqui la nouvelle au dilegu6, qui nous invite a faire
nos pr6paratifs ; il est probable que la communication
officielle sera faite a la derniere heure.
Je m'empresse de rentrer a la Mis6ricorde pour redire ce que je viens d'entendre. II est facile de comprendre l'impression produite par cette nouvelle. On
nous avait si completement rassur6s! Et cependant,
le doute n'est pas possible. Le P. Cyrille m'a bien dit
que le d6part aura lieu lundi par le bateau italien.
D'ailleurs, le Vali ne sut pas attendre jusqu'au dernier moment et la communication officielle ne tarda
pas a arriver. Quand je revins a cinq heures, a l'orphelinat Saint-Charles, j'y trouvai ma Sceur visitatrice: un policier 6tait venu l'avertir que-toutes les
sceurs franqaises, belges et 6gyptiennes devaient
quitter Beyrouth par le premier bateau. II fallait done
se hater.
Avant cependant de rien communiquer aux sceurs,
une question 6tait a r6soudre Les Turcs ne parlaient

que des sceurs francaises, fallait-il laisser les autres?
Sans doute, les soeurs indigenes partant avec nous,
c'6tait la confiscation de toutes nos maisons; 1'autorite, qui avait paru disposee a nous 6pargner a cause
de nos orphelinats et avait recommand6 de conserver
les enfants, verrait la dispersion de tres mauvais mil;
mais etait-il prudent de laisser une partie des sceurs?
Comme les enfants de Saini-Charles m'attendaient, je
priai M. Coury d'aller de ma part voir Mgr le Dl66gu6 et lui demander ce qu'il en pensait. La r6ponse
fut tres categorique. II faut conserver les oeuvres,
done laisser les sceurs indigenes; Monseigneur est
convaincu qu'il n'y aura pour elles aucun danger. La
question etait tranchie, il ne restait plus qu'rfaie
accepter la solution, et il 6tait a prevoir qu'elle ferait
couler beaucoup de larmes.
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Le soir nmme, les journaux arabes annoncaient le
depart des religieux et religieuses. Is l'attribuaient a
une intervention du Souverain Pontife; une lettre autographe envoyee au D61ega6
aurait 6te remise par
lui au Sultan.
Dimanche 22 novembre. - Les seurs des diff&rentes
maisons sont averties ce matin et invit6es a se r6unir
a dix heures, i la Maison centrale. Je les engage
toutes h se soumettre A la volont6 de Dieu. L'6preave
est p6nible, surtout pour celles qui doivent rester: le
mirite sera d'autant pels grand et rien ne doit nous
paraitre trop difficile, quand il s'agit des int6r&ts de
la Communaut6 et de la conservation de nos oeuvres.
Bon nombrede sceurs pleuraient et j'avais moi-mnme
grand'pei.ne A dominer mon emotion.
Au sortir de la conf6rence, nous partageons tetre
les differentes maisons les senTrs de la Maison centrale disponibles, puis je passe a l'orphelinat SaintCharles.
11 fallait annoncer la nouvelle aux enfants et leur
faire accepter le depart des soeurs franCaises: un
certain nombre, et les sous-maitresses les premi&res,
avaiwt dclare qu'elles ne resteraientpas, si leurs
maitresses partaient. GrAces a Dieu! il y eat plus
de calme, moins de clameurs que je ne le craignais,
et .s'il y eat des larmes et des sanglots, iln'y eut rien
de ces d6monstrations violentes auxquelies se livre
volontiers ia douleur orientale. Ma scenr Boulanger
les revit apres mon depart et leur fit promettTe d'etre
raisonnables. Elles ne se d6mentirent pas j.usqu'au
lendemain.
Quand je rentrai A la maison, vers onze heures et
demie, M. Coary revenait du bureau d directeur de
la police. Un agent s'6tait pr6sent6 le matin A Mar-
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metri et avait signifii aux freres 1'ordre de se retirer.
Aussit6t averti, M. Coury s'6tait rendu aupres du directeur pour lui demander 1'explication de cet ordre.
« ,Nous n'avons a Marm6tri, pour s'occuper des Enfants-Trouv6s, que deux freres indigenes et un religieux maronite : Ne sont-ils pas en regle? , Le directeur reconnut que c'etait un malentendu: rien n'emp&chait les freres de rester a la campagne, ni m~me
les religieux de la ville d'y aller avec eux. Des ordres
avaient et6 promis en consequence, mais M. Coury
avait insist6, en vain, pour les .avoir par 6crit. Le
soir, un de ses neveux eut occasion de voir le Vali et
de lui parler a son tour de notre oeuvre des EnfantsTrouves. II lui fut donn6 les memes assurances, avec
la recommandation pour nos freres et les religieux
de se munir d'un tesk6r6 libanais qu'lls puissent pr&senter au besoin.
M. Coury ayant eu a voir le directeur de la police,
avait 'profte de l'occasion pour exposer la situation
de notre maison de Beyrouth. Sur six membres qui
composent la communaut6, un seul est francais. tous
les autres sont indigenes. Le Frangais doit partir,
avait r6pondu aussit6t le directeur; les autres
penvent rester tranquillement dans la maison, ils n'ont
Je n'avais done pas non plus a h6rien i craindre.
siter; bien que la police ne se ffit jamais occupe .de
moi et que je n'eusse recu aucun avis, j'etais bien
compris dans la liste de proscription.
Le soir, apres les vepres, j'allai saluer Mgr le D616gu6. II partait pour voir les Dames r6paratrices et
les engager a profiter du bateau du lendemain. II me
surprit tris fort en me disant que le gouvernement
n'avait pas donne l'ordre, mais la permission de partir. C'6tait affich6 au consulat des Etats-Unis. Cependant, Monseigneur 6tait d'avis que toutes les soeurs
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devaient profiter de cette permission: rester, ce serait pour elles s'exposer a se voir arrkt6es et conduites A l'int6rieur.

"

On peut s'attendre a tout de

leur part, disait-il, et je mourrais de douleur, si
cela arrivait.

)

II1avait raison, et cependant je fus un instant perplexe. Je n'avais pas hesit6 le matin a affirmer que
nous faisions la volont6 de Dieu en nous bloignant:
6tait-ce encore vrai, s'il n'y avait qu'une simple permission? Les sceurs, et surtout les soeurs servantes, a
qui il coftait tant de quitter leurs maisons, ne pourraient-elles pas se plaindre de n'avoir pas Wth suffisamment 6clairees? L'hisitation ne fut pas longue. La
mesure 6tait 6videmment prise en faveur des religieux: ce qui suffisait a le montrer, c'est qu'aucun
autre Francais n'6tait admis i en bne6ficier. Mais il
plaisait au Vali de la presenter comme une mesure de
rigueur et la police parlait dans le meme sens. Bien
que fausse, ce serait cette interpretation qui prevaudrait et, puisqu'on exigeait notre depart, nous nous
exposerions sans doute gravement en refusant de ceder.
Pour ne provoquer ni regret ni hesitation, je
m'etais promis de garder le silence sur la communication de Monseigneur. D'autres avaient parlM. Le soir,
plusieurs de ces messieurs releverent le sens de I'affiche du consulat des etats-Unis et, le lendemain, je
trouvai des soeurs 6galement renseignees. Mais chacune avait pris son parti et compris que le depart
s'imposait.
Lundi 23 novembre. -

La matinee fut consacrie

aux adieux. J'avais vu hier soir nos sceurs de RazBeyrouth; il me fallut, ce matin, voir les autres maisons, la Quarantaine, la Misericorde, les deux orphelinats et l'h6pital.
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Ma sceur Banteignie me parle longuement des medecins, qui venaient de lui confier leiir peine et leurs
apprehensions. Lorsqu'ils avaient su le depart des religieux, plusieurs d'entre eux avaient cru pouvoir
tenter une demarche aupris du Vali et lui demander
mame de teligraphier A Constantinople. La d6p&che
avait 6te envoy6e, mais l'accueil du gouverneur avait
ete tres peu bienveillant. II avait r6pondu i leur demande par un refus et affirm6 que les Turcs se contentaient de suivre les exemples des Allies: les lois
de la guerre n'existaient plus, les Russes les avaient
supprimees. Et comme un de ces messieurs lui demandait s'ils devaient se pr6parer ia tre envoy6s a 1'interieur, il lui avait 6t6 rvpondu que la chose n'6tait pas
encore decid6e. En somme, ils vont rester ainsi que
les autres Francais, a la merci du Vali et des Allemands, et 1'horizon leur apparait sombre. Ce qui aggrave la situation, c'est I'impossibilit6 de correspondre avec leur famille: ils ne peuvent ni donner, ni
recevoir de nouvelles.
Il y a cependant quelques Frangais autorises a partir avec nous, ce sont les membres de la Mission
laique, messieurs et dames; ils auraient profit6, parait-il, de ce titre de mission et 6t6 assimiles aux
Missionnaires.
Nous devions aussi trouver a bord un certain
nombre de Syriens, prot6ges francais, parmi lesquels
notre procureur et plusieurs mCdecins. Effrayes par la
nouvelle de l'arrestation a Damas de prot6ges franqais, ils avaient cru prudent de se soustraire par la
fuite a des poursuites possibles.
On avait annonc6 pour le soir une grande manifestation patriotique. Le cortege, en tete duquel devait
se trouver le Vali, se formait a la grande mosqu6e,
-pour se rendre de la au Serail et aux deux consulats
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d'Allemagne et d'Autriche. La ceremonie 6tant annonc~e pour deux heures et demie, nous avions d6cid6 de nous rendre au bateau, aussit6t apres le diner.
Quand j'arrivai au quai, a deux heures moins le
quart, toutes les seurs 6taient dja embarquees. Seules,
les sceurs de P'h6pital attendaient sur le quai: ma sceur
Banteignie n'6tait pas arrivte et la police leur avait
defenda de partir sans elle.
J'eus bient6t 1'explication de ce retard dont les
scturs paraissaient tres effray6es. Ma sceur Banteignie, pour 6viter de former cortege et d'attirer l'attention, avait pri6 ses compagnes de partir en avance
a pied; elle-meme, avec sceur Vincent, suivrait en
voiture et emporterait les sacs. Mais, au moment oh
la voiture sortait de I'h6pital, trois agents et un individu qui devait etre de la police secrete, s'6taient
pr6sent6s pour faire la visite des bagages; ils voulaient empwcher qu'on emportit aucun m6dicament et
6taient accompagnes d'nne femme musulmane qui paraissait destin6e i fouiller les soeurs.
Ma sceur Banteignie eut un moment d'angoisse.
Les docteurs lui avaient confi6 des lettres pour leurs
families et elle les avait sur elle: elle n'eut que le
temps de s'abriter de I'autre c6t6 de la voiture, derriere une de ses compagnes et de les loger dans sa
cornette. Puis, sans que les policiers pussent s'en
apercevoir, elle 'demanda a deux de ses infirmieres
de passer par la porte oppos6e et d'aller en toute
hate appeler un cawas du consulat des Ptats-Unis.
Chose &trange! les sacs avaient &t6 ouverts, ma
sceur Banteignie dut meme faire chercher au quai
une clef emport6e par une de ses compagnes, mais
les policiers n'en regarderent aucun. Que voulaientils? Qu'attendaient-ils? C'est encore un mystere.
Un premier cawas arriva qui, apr6s avoir parle-
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menti quelques minutes avec les agents, s'l6oigna
pour ne plus reparaitre. Mais ua second vint qui
r6ussit a mettre fin a cette scene: elle durait depuis •
une heure et demie. I1 fit monter les sceurs en voiture, prit place a c6te du cocher et, fier sans doute
de son r6le, n'hesita pas a traverser tout le quartier
deja rempli par les manifestants.
Cependant, nous attendions sur le quai et le temps
nous paraissait long. 11 y eut un soupir de soulagement, lorsque nous vimes enfin apparaitre ma sceur
Banteignie et sa compagne. Les 6motions avaient t6.
trbs vives pour elles, l'altration de leurs traits le
montrait suffisamment, mais, graces k Dieu! tout
danger 6tait passe. Quelques instants apres, nous
6tions. bord du Syracusa, le bateau italien qui devait nous conduire i Alexandrie.
Nous .6tions les derniers. J6suites, Frires des
Ecoles chr6tiennes, Freres maristes, Dames de Nazareth, Dames reparatrices, Filles de la Charite,
toas 6taient dejA a bord, et la plupart sur le pont. I1
avait it6 promis a nos soeurs une trentaine de couchettes, on leur en doanait cinq ou six, necessairement reservyes aux v6n6rables anciennes, et chacune
avait di. s'installer oh elle avait pu, les unes sur
une chaise, les autres sur leur sac ou sur le plancher.
I1 6tait a pr6voir que, dans ces conditions, la traversee serait des plus penibles.
L'apres-midi se passa cependant assez bien. Cette
installation qui devait devenir si penible avait quelque
-chose de pittoresque dont on plaisantait agr6ablement, et peut-6tre m6me, apres les agitations et les inqui6tudes de ces derniers jours, 6prouvait-on une
<certaine satisfaction A se sentir A 1'abri,
Mardi 24 novembre. -

Hier soir, la plupart de nos
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Sceurs ont pu assister au premier repas, celles du
moins qui ont reussi a trouver une place, nous 6tions
encore dans le port. Mais a sept heures et demie, nous
avons lev6 l'ancre et alors ont commence les tribulations. A une heure, un orage eclata et la pluie tombant
avec violence obligea les pauvres sceurs a s'abriter oh
elles purent, elles et leurs bagages. Quand j'allai, le
lendemain matin, prendre de leurs nouvelles, la plupart 6taient bris6es de fatigue et anianties. Elles
s'6taient install6es n'importe oi, sur le pont, dans les
corridors, dans les escaliers, a fond de cale et la plupart y resterent immobiles jusqu'a l'arrivte a Alexandrie. Seule la pluie qui tomba avec violence a plusieurs
reprises put les obliger a faire quelques pas. Les religieuses des autres communautes n'6taient pas plus
6pargn6es et ne montraient guere plus de souci du
decorum : le coup d'ceil eat 6t6 tres interessant, s'il
n'efit &t6aussi triste.

Pour moi, j'en fus quitte pour observer la diete et
me soulager d'un peu de bile, et je pus assez souvent
aller m'informer de l'6tat des malades, de celles du
moins qui se trouvaient sur le pont.
Je passai toute la journ6e tres inquiet au sujet de
ma sceur Banteignie. Les emotions des derniers jours
-et des dernieres heures 1'avaient peut-etre predisposte
a ces souffrances, mais, a peine le bateau s'6tait-il mis
en marche, elle avait paru an6antie et sans forces. La
t6te retomb6e sur la poitrine, incapable d'aucun
mouvement, elle sentait litteralement le cceur lui
6chapper et il y avait lieu de se demander si elle
pourrait r6sister jusqu'a Alexandrie. A diff6rentes
reprises, elle me demanda Vabsolution et, de fait, le
m6decin du bord ne dissimulait pas son inquietude.
Mercredi 25 novembre. -

A cinq heures et demie,
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l'h6pital vient m'appeler. Sa compagne, sceur Rosalie
(soeur Morisque), est tres mal. Quelques minutes aprbs,
j'6tais aupres d'elle ct je la trouvai 6tendue sur une
chaise, ne donnant aucun signe de vie. Elle avait 6t4
fatigu6e hier, comme toutes les autres, mais avait
bien pass6 la nuit. Ce matin, vers cinq heures, comme
elle marchait avec une compagne, celle-ci s'tait
apercue brusquement qu'elle ne s'appuyait plus sur
son bras et, se retournant, 1'avait vue etendue sur le
pont. Elle avat pu encore se plaindre de se sentir un
poids consid&rable sur l'estomac, puis recommander

de ne pas oublier tout ce qu'elle portait sur elle, et
avait perdu completement connaissance. On avait cru
d'abord A une syncope et on ne s'6tait pas press6
d'appeler le docteur. Quand il arriva, il essaya une
injection de caf6ine, mais sans espoir : il d6clara
bient6t apres que tout etait fini. On la transporta
cependant dans une cabine et, pendant plusieurs heures,
on se refusa de croire A la realit6. 1I fallut enfin se
rendre A l'&vidence, la raideur des membres enlevant
tout espoir.
Est-ce une victime dont Notre-Seigneur a consenti
accepter
le sacrifice? Bien des choses nous portent A
a
le croire.
II n'est pas besoin de dire l'impression que cette
mort fit sur tous les passagers. Elle s'6tait produite
d'une maniere si brusque, au moment oin nous allions
arriver a Alexandrie! Quant A ma sceur Banteignie,
toujours dans le meme tat de prostration, elle
n'apprit que, peu A peu, cette terrible nouvelle. Elle
l'accepta avec son esprit de foi ordinaire, mais nous
avions craint que cette nouvelle emotion ne 1'achevat.
Elle ne revint bien a elle que une heure environ apres
1'entr6e dans le port.
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Vers dix heures, nous arrivions enfin a Alexandrie.
La visite sanitaire et l'inspection de la police nous
retinrent assez longtemps et il 6tait cinq heures quand
nous fimes enfin autoris6s i descendre. Nos confreres
et les soeurs, avertis de notre arriv6e par undes docteurs,
nous attendaient sur le quai et leur accueil allait
bient6t nous faire oublier toutes nos fatigues.
Jeadi 26 novembre. - A huit heures, je dis la messe
de Requiem pour la bonne sceur Rosalie. Les formalites obligent a renvoyer l'enterrement a onze heures.
Vendredi 27 novembre. - Fete de la Midaille miraculeuse. Elle nous ramine necessairement i Beyrouth.
Que ceux que nous y avons laiss6s doivent y 6tre
tristes, surtout aujourd'hui! Nous conservons cependant la confiance que la Vierge puissante les prot6gera et nous ramenera vers eux.

TRIPOLI
Nous extrayons du journal de M. Romon les quelques
lignes suivantes qui concernent nos confrires et nos soeurs

<de Tripoli.
Vendredi 19 novembre. Nous apprenons que
I'icole de la marine est ferm6e comme les autres.
Lundi 24 novembre. - Un Frere des Acoles chr6tiennes de Tripoli raconte que nos confreres a'ont
recu jusqu'ici aucune visite de la police. Quant a nos
Soeurs, elles ont di fermer leurs classes; mais le Vali
6tait encore a chercher les moyens d'eluder I'ordre de
confisquer leur maison. On ne pouvait pas mettre les
orphelines a la porte, et l'id6e 6mise de laisser aux
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seurs une partie de la maison et de confisquer I'autre
n'est pas pratique. Le Frere des Ecoles chr&tiennes
esp6rait que nos Soeurs resteraient chez elles bien
tranquilles; ni le gouvernement, ni les musulmans de
Tripoli ne d6sirent les inqui&ter.
M. Clement arrive a
Mercredi 23 dicembre. Alexandrie avec les dix-huit sceurs de Tripoli, ville et
jmarine, de Zgorta et de Tamourine. Ils n'ont 6vit6 la
deportation k Orpha, que grace a la bienveillance du
gouverneur et ont failli m&me etre retenus au dernier
moment. A Beyrouth, les Turcs voulaient les faire
descendre et ils n'ont reculM que devant les menaces
des consuls d'Amrique et d'Italie.
Trois jours apres, s'embarquaient a Beyrouth les confreres
de Jerusalem et d'Antoura avec vingt-deux soeurs; voici le

zIcit des

6preuves de nos Missionnaires de ces deux maisons.
JERUSALEM

Journalde M. BOURZEIX, Supirieu del'Acole apostolique.
3 novembre. - Nous passons de mauvais jours. Nous
sommes menac6s de la famine, et nous r6duisons notre
ordinaire le plus possible. La guerre qui vient d'dclater
ajoute encore A nos alarmes. Tout est A craindre : pillage, expulsion, massacre. Ce sont nos chers apostoliques qui m'inquietent le plus. J'ai promis a nos
Sceurs de ne pas les abandonner et de partager avec
elles notre dernier morcean de pain.
4 novembre. - M. le consul g6n6ral de France vient
d'aviser toutes les commuuautis franqaises qu'elles
doivent, au plus t6t, se r6unir : les religieuses a la
Casa Nova des Peres Franciscains, c'est-a-dire .A
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I'h6tellerie des pelerins, et les religieux au convent
de Saint-Sauveur. La raison de cette mesure pressante?
on ne la connaissait pas au juste. Mais plus obeissantes
que nous, les Clarisses, les Carmelites, les Bne&dictines, les soeurs d'Hortas, les Franciscaines abandonnaient illico leurs couvents et s'en allaient sous la
pluie se refugier i Casa Nova. Dans la soiree, on
commence a respirer, et on pourra encore passer la
nuit chez soi. Seals, les Peres Blancs et les Peres de
Saint-Pierre out ete pr6venus officiellement que lears
maisons allaient etre utilisees comme casernes, et ils
se soumettent aux ordres de l'autorit6 militaire.
5 novembre. - On va aux renseignements; et on
apprend que la guerre n'est pas encore officiellement
diclaree; on espere done passer la journbe dans sa
maison. En attendant, on se prepare a d6menager
chez nos Soeurs a l'hospice, le plus precieux et le plus
indispensable. Nos Sceurs, en effet, par les services
qu'elles ont rendus et qu'elles rendent tous les jours
aux musulmans leur sont tres sympathiques et on dit
partout qu'elles n'ont rien a craindre, qu'on ne touchera pas a leurs maisons.
6 novembre. - Ce qu'on appelle en Europe, l'etat
de siege, vient d'&tre proclam6 dans la ville. Defense
de sortir dans les rues le soir apres six heures; et Ie
matin avant le jour. Craignant pour nous quelque
accident et pour elles la privation de la messe, nos
Sceurs font prier instamment leur chapelain de venir
coucher a l'hospice.
7 novembre. - Apres avoir c6elbr6 la fete du bienheureux Jean-Gabriel Perboyre, par une communion
ginirale et des chants, nous partons en grande pro-
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menade pour Saint-Jean et la Visitation, a 8 kilometres
de Jerusalem. Les habitants du pays paraissent ahuris
de nous voir en promenade, ayant vu partir hier et
avant-hier les religieuses du Saint-Rosaire, les Soeurs
de Sion et les Franciscaines. Nous avons prii de notre
mieux aux sanctuaires de Saint-Jean et de la Visitation.
i novembre. - Je suis allb hier apporter a nos
Sceurs de Bethliem l'assurance de notre sympathie.
Leur maison va devenir un h6pital militaire, et je les
ai encouragees a cet acte de d6vouement.
15 novembre. - La semaine derniere a 6t6 encore
fertile en incidents tres graves. Les Turcs ont perquisitionni i Saint-Sauveur, chez les Pires Franciscains,
pour s'assurer qu'ils ne cachaient pas des armes et
des canons. Is n'ont rien trouv6, bien entendu.
Ce qui est plus grave : le lendemain ils sont all6s a
Casa Nova qui est remplie uniquement de religieuses
cloitrbes. Honteux cependant de leur corv6e, ils se
sont content6s d'examiner les terrasses.
Le lendemain, vendredi, ils ont interdit aux Franciscains et aux fiddles l'entree de la caserne turque
antrefois le palais de Pilate oit a lieu la premiere station du chemin de la Croix.
Hier, 14 novembre, samedi, ils ontopr6 A l'h6pital
francais de nos Sceurs de Bethleem, mettant sous
scell6s les salles et les chambres, d6fendant de laisser
entrer personne, et faisant garder la maison par deux
soldats. Les sceurs, qu'on disait amies des Turcs &
cause des services qu'elles leur avaient rendus, subissent
le sort commun.
16 novembre. -

J'ai appris ce matin au Saint-
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Sepulcre que Notre-Dame-de-France des Peres Assomptionnistes a 6et occupee, hier soir, a cinq heures.
Notre tour n'est pas loin; f'est pourquoi nous avons
d&cidi le renvoi de nos enfants par le bateau italien
de ce jour pour Beyrouth. On se met done en devoir
d'ex6cuter cette mcsure. Chacun fait ses petits paquets;
on dine. Mais,a la fin du diner, M. Sieben rentre avec
un ~elve disant que le d6part est impossible, n'ayant
pu riussir ~ faire signer les passeports et le train partaut a une heure et demie.
J'en conclus que c'est providentiei et j'engage tout
mon petit monde a en prendre gendreusement son
parti, a se remettre a 1'6tude et a se confier en Dieu.
Dans la soiree, les ~ieves manifestent hautement
le desir de partir; j'envoie M. Sieben faire signer lear
passeport et les voila tous bien contents. On retient
deux voiliers a 80 francs, et a sept heures et demie
du soir, ils partent pour Jaffa oh ils arrivent le lendemain a six heures du matin.
Cette mesare me coutait beaucoup, et la separation
de ces chers enfants m'a brisI le coeur. Voila notre
6cole fermie; elle nous avait cout6 tant de soacis!
J'en augurais de si pr&cieux resultats pour notre Congr6gation! Nos seize 64ves, divisis en trois classes,
marchaient admirablement. Ils nous ont tous promis
de revenir et d'en amener d'autres, mais il en restera
en route.
De l'avis g&nral, nous avons bien fait de les renvoyer. II yavait da danger a les retenir. La disette
est grande, et les families s'inquietaient
19 oavembre. - J'avais hite de revenir a Bethlkem,
apres les &evnementsdont I'h6pital de nos Scears a
, t le the&tre samedi dernier. Les Turcs, non contents
des offres gracieuses des securs, mettant leur maison
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et leur divouement au service de leurs soldats
bless6s, ont envahi l'h6pital comme des conquerants,
mis sous scelles les salles des malades et les chambres
particulibres dont ils ont emport6 les clefs; defense
aux seurs de sortir ou d'emporter quoi que ce soit.
Elles peuvent cependant rester dans leur quartier jusqu'a nouvel ordre. En presence de cet arbitraire,elles
d6cident de rendre a leurs parents leurs orphelines et
les enfants de la creche et de 1'6cole externe. Toute
protestation est inutile, nos consuls n'y peuvent rien
ils sont eux-memes prisonniers et otages.
20 novembre. - Aujourd'hui a midi, des officiers
et des soldats se sont pr6sentes a I'hospice, demandant cinq ou six chambres pour loger la police du
c6te de la rue de I'H6tel des postes. Ma Sceur sup6rieure les a poliment &conduitsen leur demandant un
ordre du commandant.
On a continue hier a occuper plusieurs bitiments
chez les Russes et chez les Anglais.
J'ai le-pressentiment que notre tour est proche.
21 novembre. - J'ai requ aujourd'hui la visite de
M. B6chara, secretaire du Pacha, notre voisin et ari.
II m'a demande si notre 6cole avait 6te autoris6e,
si nous avions fait une d&claration ou donni qu-elques
documents attestant son existence. J'ai pu r6pondre
mngativement a toutes ces questions.
Tant mieux, m'a-t-il dit, cela pourrait vous sanver
teablissements religieux d'enseignement
car tous ls
sont condammis et tout lear personnel francais devra
quitter le pays. II en sera de meme du personnel religieux des maisons hospitalieres. Et il ajoute : a Vous
r6pondrez aux officiers du gouvernement qne vons
n'avez qu'une iglise pour prier et recevoir les fiddles

qui y viennent prier. » Car on a l'intentionde respecter
les 6glises et de ne pas toucher aux pretres qui les
desservent. Sur ce, nous avons d6cide d'admettre des
demain dimanche les gens du voisinage a la messe
ainsi que pendant la semaine.
M. B6chara nous promettait de nous prot6ger aupres
du gouvernement. Nous n'avons pu lui refuser de
faire un peu de classe le soir et le matin a ses deux
fils. Is allaient chez les Freres des Ecoles chr6tiennes
dont la maison a 6t6 ferm6e ce matin, a la grande surprise gn,6rale, car on avait promis en haut lieu que
leur 6cole resterait ouverte.
22 novembre. - Aujourd'hui rien d'extraordinaire;
on dit que tous les-religieux frangais vont obtenir
1'autorisation de quitter le pays. Pour nous, nous confiant en Dieu plus que dans les hommes, nous faisons
tranquillement notre retraite annuelle. Nous ne serons
que mieux prepares a tout 6v6nement,
J'ai conseill6 ce matin a nos Soeurs de l'bospice de
se refuser a quitter leurs deux cents pauvres, jusqu'a
ce qu'on leur fasse violence, et j'ai promisde partager
leur sort jusqu'au bout.
25 novembre. - Lebruit se confirme en ville d'une
grande victoire dans le nord de la France sur les AlleSmands et de leur expulsio du territoire; cela refroidira un peu le zile trop ardent de nos Turcs germanophiles. Aussi, il semble qu'il y a un peu d'accalmie
dans la persecution, et un peu d'espoir que nous resterons. Mais le vent est surtout contraire a 1'enseignement congr6ganiste, et l'on annonce que les religieux
enseignants sont libres de partir par le premier
bateau.
Nous faisons notre retraite annuelle, ~ la faveur de

I.
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la solitude et du repos dont nous jouissons. Quel
temps plus favorable pour bien prier et se preparer
i tout 6venement.
27 novembre. -

C6elbration tres solennelle, i 1'hos-

pice, de la fete de la Midaille miraculeuse; grand'messe avec .diacre et- sous-diacre, instruction. A
dix heures, j'ai faitune visite notre vin&r6 patriarche:
i Vous avez bien fait, m'a-t-il dit, de fermer votre
6cole et de renvoyer vos enfants, vous seriez condamns a partir comme les autres religieux; bien fait
aussi d'ouvrir votre chapelle au public et si les
.Peres Franciscains de Saint-Sauveur vous inquietent
a ce sujet, renvoyez-les au patriarche. ,
30 novembre. -

Toutes leurs ecoles 6tant fermies,

religieux et religieuses francais qui en 6taient les
professeurs 6taient condamnis . quitter la. Turquie;
en consequence de cet avis communique par le consul
d'Espagne, ils avaient fait leurs pr6paratifs et s'attendaient ý partir. - Trente Freres des Pcoles chr6tiennes, onze Peres Blancs, trois Peres de Saint-Pierre
et plusieurs religieuses. Au dernier moment, les deux
pachas, civil et militaire, refusent de signer leurs passeports et les condamnent a rester. C'est de I'arbitraire pur; que d'ennuis pour ces religieux.
2 dicembre. -

Nos Sueurs de Bethleem 6taient

depuis huit jours occupies a l'inventaire de tout le
materiel de 1'h6pital sous les yeux d'un m6decin turc,
quand celui-ci, avant-hier, a recu l'ordre de ne pas continuer. Que signifie cette interdiction? Les Turcs
sont les maitres, pourquoi un inventaire, comme s'ils
devaient un jour rendre des comptes?

Ce soir, le consul de Russie a ettfait prisonnier et
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emmen6 comme otage avec sa famille et son personnel a Damas.
8 dicembre. - Aujourd'hui, une communication de
notre consul d'Espagne informe les religieux et religieuses franqais que ceux et celles qui desirent partir
le pourront bient6t, et il les prie de lui envoyer leurs
noms. Nous venons de c6lebrer tres solennellement, a
I'hospice, la fete de l'Immacul6e-Conception et de
cl6turer la retraite que nous avons pu y pr&cher sans
trop de preoccupations.

to dicembre. - Notre tour est arrive; nous nous y
attendions. A onze heures, trois agents de police
viennent nous signifier que nous sommes prisonniers
chez nous; ils s'installent a laporte, et aucun de nous,
pas meme M. Chiniara, quoique sujet ottoman, ne
peut sortir.
Dans la soiree, nous apprenons que l'ordre a &et
donn6 aux Peres Dominicains et Assomptionistes, aux
P&res Blancs, Be&ndictins, Freres des Ecoles chretiennes et aux Peres de Saint-Pierre, de se pr6parer

a partir a trois heures pour Orpha, ville au deli
d'Alep. Sur la demande

du consul d'Espagne, un

sursis de vingt-quatre heures est accord&. Sommesnous compris dans ce d6cret? On ne nous I'a pas

signifi6; mais c'est probable.
Nos Soeurs sont desolees; elles vont faire d'actives
demarches pour me retenir chez elles comme directeur. J'y consens volontiers, ne voulant i aucun prix
les abandonner, et M. Chiniara, de 1'aveu unanime, ne
pouvant a cause de ses infirmites leur rendre ce service.
II dicembre. -

A huit heures, Mgr Coucassei me
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fait prier d'urgence de passer au Patriarcat a
dix heures. Impossible de sortir, le poste militaire qui
nous garde s'y oppose; a trois heures, le commandant
militaire, sur la priere de ma sceur Lablotterie, m'envoie
par une ordonnance la permission d'aller, tous les
matins, dire la sainte messe l'hospice. A cinq heures,
je suis mand6 au consulat espagnol. M. le Consul
me prie de faire visiter notre maison par la police en
vue d'y installer une cinquantaine de religieux, car
le gouverneur ordonne qu'ils soient tous r6unis en
deux ou trois couvents. On vient aussitOt la visiter,
et on la trouve largement suffisante pour y loger cinquante et quelques religieux. On se propose de nous
envoyer les Peres BRnidictins, 21; les Peres Blancs,
i9; et les Peres de Saint-Pierre, i ; en tout, une
soixantaine de religieux avec nous.
Demain a dix heures, r6union de tons les suprieurs au consulat. II y aura peut-etre contre-ordre.
En tout cas, cette installation sera de tris courte
duree.
12 dicembre. Ce soir, a quatre heures, on a
signifi a tous les religieux francais un ordre qui
equivaut a une condamnation a mort. Tous les religieux, sans exception, devraient partir demain, cette
nuit peut-etre, pour Orpha, a 700 on 8oo kilometres de
Jerusalem, a pied, comme des criminels. Done pas
de valise ni de bagages d'aucune sorte, avec quelques
provisions pour la journ6e. Dans la suite, pour la
.nuit, etc., on ne nous promet rien. L'ordre est brutal; il faut qu'il soit execute. Pour un grand nombre,
ce sera la mort.

13 dicembre. - Un premier groupe de religieux'est
parti ce soir a huit heures, non a pied, mais en voi-
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ture, jusqu'a la ligne du chemin de fer, grace A M. le
Consul d'Espagne, qui a pris sur lui, au nom de la
France, de nous y envoyer gratuitement.
14 dicembre. - Ce matin, Asept heures, un commissaire de police est venu nous intimer I'ordre de nous
rendre a Saint-Etienne chez les PNris Dominicains,
pour y subir une visite medicale. Escorts d'un soldat, nous traversons la ville, en nous rappelant
l'exemple du divin Sauveur, conduit a travers les rues
de J6rusalem, de tribunal en tribunal.
Un medecin militaire et un m6decin civil nous
examinent selon toutes les regles, et nous sommes
tous reconnus bons pour la voiture. M. Chiniara 6tant
sujet ottoman, et le frere Verharen, sujet hollandais,
sont autoris6s A rester.
On veut bien nous permettre de revenir chez nous
pour nos derniers pr6paratifs, toujours sous la garde
d'un soldat. En passant, nous faisons une derniere
visite A nos Sceurs de l'hospice, et je les laisse avec
leur pauvres, en proie A une vive emotion.
A huit heures du soir, nous partons pour Ramalha.
15 dicembre. - A Ramalha, une tasse de th6 nous a
6tC servie dans le grand hall des Am6ricains et nous
avons pu nous reposer dans une grande salle avec un
matelas chacun et une bonne couverture. Le matin A
sept heures, encore une tasse de caf6 bien chaud et en
route pour Naplouse. Chaque groupe a sa provision de
vivres pour trois jours. Nous arrivons A quatre heures
du soir, A Naplouse, 1'antique Sichem, uneville enti&rement musulmane et tres fanatique. L'accueil de Ia
population est froid, et les enfants se permettent des
gestes et des signes fort peu sympathiques.
Dom Georges, pretre du patriarcat latin et cure
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d'une centaine de catholiques, met tout en oeuvre
pour nous bien recevoir, et nous m6nager un peu de
repos pendant la nuit.
16 decembre. - Encore une journ6e de voiture, et
nous arrivons a Silley, qui est la tkte de ligne du chemin de fer de Damas. Nous avons trois heures d'arret
avant le d6part du train. Les groupes se reforment
par communaut6s, et chacun se r6conforte avec le
panier de vivres. La nuit tombe, et I'on s'entasse dans
des wagons qui n'ont rien de luxueux ni de confortable; ce qui le prouve, c'est la r6flexion d'un bon
Pere Bne6dictin qui me disait le lendemain quej'avais
fait toute la nuit des efforts d6sesper6s pour dormir.
18 dicembre. - Apres dix-huit heures de chemin de
fer, nous sommes dans la capitale de la Syrie. II est a
peine jour. Aprbs de longues formalit6s, nous sommes
aut6ris6s a nous disperser dans la ville ala seule condition de donner 1'adresse de notre h6tel, et de faire
acte de presence au bureau de police, tous les jours,
a deux heures.
Je m'empresse, avec M. Sieben et frere Mac6, de me
rendre chez nos confreres. H6las! ils ne sont plusau
college, et quatre d'entre eux sont deja partis, depuis
deux jours, pour Orpha. Nos confrbres indigenes,
MM. Joseph Coury, Souza et Aoun nous recoivent
avec tout l'empressement que nous pouvions esperer,
et, pendant quatre jours, nous oublions auprbs d'eux
les tracasseries des jours passes. Defense cependant
nous 6tait faite de coucher ailleurs qu't l'h6tel de
Jerusalem qui nous avait 6t6 assign6 par la policeC'est 1l, chez nos confreres, que nous avons trouve
M. Ackaouy, prisonnier pr6ventif depuis un mois,
comme suspect de trop de sympathie pour les alli6s.
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Nos Sceurs syriennes de Damas ont &t6 pour les
religieux expuls6s d'un d6vouement admirable,.leur
rendant tous les services qu'elles ont pu, leur prsparant le diner et le souper pour iconomiser leur bourse.
22 dicembre. - Une bonne nouvelle circule parmi
les prisonniers. Tandis que nous 6tions toujours incertains sur notre sort, on nous annonce que notre destination est changee. Notre Saint-Pere le Pape, dit-on,
a obtenu de la Sublime-Porte qu'au lieu de nous
interner a Orpha, nous soyons tous renvoy6s en
France. La nouvelle est exacte, et chacun se prepare
a partir pour Beyrouth.
23 dicembre. - A minuit, le train s'-branle, et, au
point du jour, nous arrivons sur les sommets du Liban
tout couverts de neige.
Hl1as! Le Liban, jusqu'ici pays neutre et sous la
protection des quatre grandes puissances de l'Europe,
est envahi par les Turcs. Dans toutes les gares, nous
trouvons des soldats, et la route est sillonnie de chameaux et de munitions en vue d'une conquete facile,
puisque les Doravites n'ont pas d'arm6e pour une
rbsistance efficace.
A deux heures du soir, nous 6tions a Beyrouth.
Grande fut notre d6ception. Nous avions esp6er de
nous embarquer en arrivant. II n'en fut pas ainsi; il
nous fallut nous rendre a la pr6fecture de police.
Quelle procession que celle de ces cent cinquante religieux, avec un petit sac la main, a travers les rues
de la ville, et sous les yeux d'une foule immense; il
n'y manquait que la croix et la banniere. Au bureau
de police, meme formalit6 insignifiante qu'a Damas et
m6me dispersion dans les h6tels de la ville.
Ici encore, nous recevons, avec nos confreres
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d'Antoura, atteints eux aussi par les decrets d'expulsion, le meilleur accueil i la Mission.
25 dicembre. -

Tout a etd privu et bien organis6

pour nos trois messes de minuit. Nous pourrons les
dire ici, ou dans les differeates maisons de nos Seeurs
de la ville, et procurer la miame faveur a beaucoup de
religieux en quete d'un autel ou d'une chapelle.
25 dicembre. -

Le lendemainde Noel, a une heure

de l'apres-midi, une bonne nouvelle se r6pand dans
tous les h6tels : a On part, on part. k Et chacun de
ramasser ses effets et de se rendre au port.
De longues heures vont s'icouler pour la visite des
passeports; on se presse, on itouffe, on craint d'&tre
en retard. Enin, tout est on rggle; nous voilh sur le
petit bateau Italien. Nous y sommes deux cent cinquante religieux et une centaine de religieuses, y
compris ceux et celles qui viennent du Liban et de la
Syrie.
La mer est calme, tout semble presager une bonne
travers6e. H6las! ces previsions ne devaient pas se
rdaliser. Vers minuit, une violente tempte s'dlkve et
fait rage pendant deux jours. A peu pris tous les passagers payent leur tribut a ce mal de mer qu'on ne sait
comment dfinir, et qui disparait comme par enchantement dis qu'on touche terre.
Aux environs de Rhodes, on a m&ne couru un vrai
danger de naufrage. Le commandant nous a avoue
que, depuis douze ans qu'il fait la c6te, il n'avait pas
vu la mer aussi en fureur. Heureux ceux qui avaient
des biLets de deuxieme classe. Mais c'est le petit
nombre qui est dans les cabines. Les trois quarts des
passagers sont 6tendus ou accroupis a fond de cale on
dans les salles a manger. On souffre, mais on ne se
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plaint pas; c'est pour le triomphe de la France, et cette
pens6e donne du courage.
29 dicembre. - L'orage est passe, et nous jouissons
d'un calme qui repose. Quatre ou cinq pretres penvent dire la sainte messe a chacun des trois autels
portatifs dont nous disposons et distribuent de nombreuses communions. On rit un peu du branle-bas de
la nuit et des aventures dont quelques-uns ont 6t&
victimes.
3I dicembre. - La journ6e est delicieuse. On photographie les differents grouped sur le pont. On sent
que 1'on va toucher terre. En effet, vers cinq heures du
soir, nous sommes au Piree. Un bateau des Messageries maritimes est dans le port; le commandant nous
fait offrir des places gratuites sur le Sinai jusqu'a
Marseille. Quelques religieux en profitent; le plus
grand nombre, ayant paye leur place jusqu'a Brindisi, renoncent a cette faveur si tentante qu'elle
soit. On est fatigu6 de la traversbe de quatre jours et
l'on n'ose en affronter une nouvelle de dix jours, car
le Sinai faisant la c6te jusqu'a Salonique doit revenir
au Piree, et ne rentrera a Marseille que dans dix jours.
i" jauvier 1915. - Quel premier de Ian que celuila! Quel debut! et que nous reserve une ann6e qui
commence pour nous d'une si etrange maniere! Nous
cel6brons la sainte messe, on se souhaite une bonne
annee; on d6jeune et le soleil nous y invitant, on se
decide a quitter le bateau pour aller passer la journ6e
a AthEnes. La capitale de la Grace offre aux touristes.
des attraits irresistibles. Les souvenirs classiques de
l'antiquitA paienne et religieuse s'y pr6sentent nombreux a la m6moire. Nous visitons surtout l'Acropole;
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du haut de 1'esplanade, notre guide promene successiment nos regards sur tous les monuments anciens de
la ville. Nous saluons l'Areopage oi saint Paul annonce
aux Ath6niens le vrai Dieu qu'ils ignorent. Nous visitons la cath6drale catholique, et, entre temps, nous
admirons la physionomie de cette ville qui est devenue,
depuis 1'indpendance de la Grece, une des villes europeennes les plus el6gantes.
Comme nous entrions a la grande poste, nous avons
apercu les Filles de la Charit6 au milieu d'un groupe
nombreux d'hommes et de femmes qui ne pouvaient
assez les regarder. La cornette surtout paraissait les
intriguer; plusieurs se risquaient meme a la toucher
pour s'assurer qu'elle 6tait en toile et non en papier.
Tres satisfaits de notre exploration, nous reprenons
le tramway et, en une demi-heure, nous rentrons au
port et nous voil sur notre bateau.
4 janvier. - La travers6e du Pir6e a Brindisi,
quoique un peu mouvementee, est cependant moins
penible que la premiere. Le dimanche 3 janvier, notre
bateau entrait dans le port A quatre heures du soir.
Tous les passagers defilent devant le m6decin; on
visite les passeports, et chacun se hate de gagner
1'echelle du hord.
Deux soeurs italiennes sont sur le quai et emmenent
nos sceurs franaaises, qui ont grand besoin de repos.
Moins fatigues, puisqu'ils 6taient en cabines, les Missionnaires renoncent a passer la nuit a I'h6tel et se
rendent directement a la gare.
Au buffet, chacun se munit d'un panier bien garni,
et nous voila de nouveau en chemin de fer. Nouveaux
efforts d6sesp6r6s pour dormir, mais on en prend assez
facilement son parti. On est en Europe, et sur la terre
ferme, loin des Turcs et a l'abri des massacres.
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A sept heures du matin, nous sommes en gare de
Naples. Impossible de visiter cette ville dont on a pu
dire -: Voir Naples et puis mourir. n Un brouillard
6pais nous cache l'aspect du V6suve. On s'en console,
en pensant que, dans quelques heures, nous serons
dans la Ville 6ternelle.
En effet, a quatre heures du soir nous 6tions a notre
Maison internationale, oi M. Fontaine nous faisait
l'accueil le plus aimable et le plus fraternel.
5 janvier. -

Nous voila tous dispos6s apres un bon

sommeil r6parateur, A commencer nos visites. Pour
moi et M. Labb6, qui voyons Rome pour la deuxieme
fois et qui avons hate de rentrer a Paris, nous ne
visiterons que les principaux monuments.
C'est Saint-Pierre tout d'abord qui nous attire. Le
tramway nous conduit en dix minutes sur la fameuse
place de ce nom. Nous longeons la magnifique colonnade et nous sommes dans la plus grande eglise de
Tunivers catholique.
Nous nous prosternons devant la Confession de saint
Pierre, et, apres une fervente priere, nous faisons le
tour de la basilique, admirant 1'6tendue du vaisseau,
la hauteur de sa coupole, ses autels en marbre, les
tombeaux des papes. La visite des musees nous :interesse peu. Je regrette seulement de n'avoir pas revu
les tableaux de Raphael, mais ce mus6e 6tait ferme.
9 janvier. -

Ce jour sera pour nous un jour memo-

rable. Grace aux bons rapports qu'il a avec le haut persoonel du Vatican, M. Fontaine nous a obtenu de
prendre part Al'audience publique que notre Saint-Pere
le Pape accorde au jour de 1'ipiphanie. A onze heures
nous 6tions, en manteau de c6r6monie, dans la grande
salle de reception. Les officiers de la cour pontificale,
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en grand costume, nous font ranger sur le passage, et,
bientbt, precede de ses familiers, nous voyons apparaitre Benoit XV, avec sa soutane, sa pelerine et sa
calotte blanches.
Nous tombons 2 genoux, et le vicaire de J6sus-Christ,
passant devant chacun de nous, nous adresse ane
parole bienveillante et nous bdnit. i Les expuls6s de
J6rusalem, Tres Saint-Pere, lui dit M- Fontaine ), et le
Pape, a ces mots, 1~ve les bras an ciel et dit : t Ah!
quelle triste affaire! , Et, profond6ment 6mus, nous le
remercions de son intervention paternelle en notre
faveur.
Ac6td de 1'6preuve, la consolation! c'est notre expulsion qui nous a valu de voir le Pape!
Dans la soiree, nous visitons I'eglise de Sainte-MarieMajeure oii, a raison de la f&te, 6tait expos6ela creche
de Bethleem, plusieurs autres 6glises, et quelques
monuments antiques, tels que le Colis6e, le Forum...
Le lendemain fut encore une journee de courses et
de visites a travers la Ville kternelle, et, le soir, je
prenais le train direct pour Paris oi j'arrivai le surlendemain 9 janvier, avec M. Labb6, nos compagnons
etant autoris6s a passer quelques jours a Rome. Et je
benissais Dieu de m'avoir prot6g6 pendant un si long
et si penible voyage.
F. BOURzEIx.
Paris, 1o janvier igr5.

ANTOURA
Avec M. Bourzeix, dont nous venous de lire la relation, sept
professeurs d'Antoura, MM. Labbe, Hottin, Lehoucq, Picot,
Bouclet, Judge et Faury, s'embarquerent le 26 decembre et
arrivirent a Rome le 4 janvier.

II nous faut maintenant reprendre les dvenements un pen
plus haut et raconter les piripeties qui sont propres a nos
confreres de ce college.
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La mobilisation avait fortement entami le personnel enseignant. MM. Sarloutte, supirieur ; Espinouze, assistant; Dela-.
fosse (ttienne) et Thiry avaient di partir au commencement
du mois d'aofit. On se demanda serieusement si I'on pouvait
et si I'on devait rouvrir les classes. M. le Visiteur se prononca
pour l'affirmative et reconstitua le corps professoral. M. Lacquiezefut nommi supirieur intirimaireet plusieurs confreres,
MM. Kats, de Koning, Picot et Bouclet, furent envoyds remplacer les manquants. Ce dernier confrere, venu de France,
a bien voulu nous raconter les ivenements dont il a 6t6
temoin depuis son arrivee a Beyrouth, le 8 no-embre.

Leltre de M. BOUCLET, Pritrede la Mission,
a M. ROBERT, secritaire general.
Le ro fevrier 9gr5.

MONSIEUR ET CHER CONFRERE,

La grdce de Notre-Seigneur soil avec nous pour toujours!
Le Liban, dont Beyrouth, en vertu d'un caprice politique, ne fait pas partie, avait joui jusqu'alors de certains privileges, comme de ne pas payer I'iap6t, de
n'6tre pas astreint au service militaire et d'avoir sa
milice particuliire : or, a mon arrivee, tout le territoire 6tait gard6 militairement par les Turcs. Passer
de Beyrouth dans le Liban, oia se trouve Antoura,
n'&tait pas une petite affaire; aussi M. le Visiteur me
dit-il : t Essayez tojours ! Si I'on vous arrite, vous
en serez quitte pour revenir! o Je passai sans encombre,
grace a mon ange gardien. Arriv6au collbge d'Antoura,
nouvel 6bahissement des confreres, mais accueil le
plus cordial du monde. Deux jours aprýs, je commen<ais mes c cours ) d'histoire et g6ographie dans les
hautes classes. Je fis ainsi la classe pendant six
semaines, profitant de mes razes instants de loisir
pour faire une promenade dans la montagne. A gauche
du college, c'etait le monastere Saint-Elie, d'oit l'on
avait une vue magnifique sur la vallee et la mer ;
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droite, s'l6evait un sanctuaire renomme a la Vierge ;
mais mes excursions allaient quelquefois plus loin,
surtout les jours de tonge. Alors, nous allions i deux
ou trois sur les bords du Lycus ou fleuve du Chien.
Sur les rives de ce fleuve, on rencontre les sites les
plus varies et les plus pittoresques, dignes certainement 4e rivaliser avec les paysages de la Suisse. Et
si un jour les grandes nations europ6ennes se partagent la Syrie, celle qui possedera le Liban pourra,
avec un peu d'art, faire de cette contr6e le pays le
plus beau du monde. Le climat y est tres doux, du
moins en hiver ; et, en &t6, tous' les charmes s'y
trouvent reunis: sources d'eau fraiche dans des grottes
souterraines accessibles a l'homme, cavernes profondes, montagnes escarpbes, neige sur les plus hauts
sommets, voisinage de la mer, baies oi l'on pent
armpnager des ports magnifiques et capables de recevoir les plus gros navires modernes. De plus, les amateurs d'antiquit6 y trouvent des ruines pheniciennes
tres int6ressantes, sans parler des souvenirs gard6s a
deux pas en Palestine et qui sont, pour nous catholiques, d'un prix inestimable.
Or, le 13 d6cembre, un dimanche au soir, je faisais
la promenade a la division des grands quand se r6pandirent, plus. persistants que jamais, des bruits de
fermeture du collfge. Nous tachions cependant de
rassurer les 6lves qui s'alarmaient. Et malgr6 tout,
le lendemain lundi 14 dicembre au matin, les neuf
dixiemes des 6leves (environ 200) nous faisaient leurs
adieux ; car M. Lacquieze, le supirieur, venait de
leur dire que, par ordre du gouvernement, nous devions
abandonner le collfge ; de plus, les professeurs franCais,
anglais (et russes s'il y en avait eu) devaient atre
emmen6s comme otages, a Orfa ! a environ Soo on
6oo kilometres au nord. L'avenir ne nous souriait
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guere : n6anmoins, au milieu de nos plus grands dangers, nous gardions toujours l'espoir de nous embarquer pour l'Europe au lieu d'aller en prison. Aussi,
pour achever de mettre le ciel de notre c6te, nous
promimes presque tous une neuvaine de messes aux
ames du purgatoire, si nous n'allions pas en exil. Et,
dis le lendemain, leur faisant confiance, nous commencions la neuvaine.

Du reste, beaucoup promettaient in petto une autre
neuvaine comme actions de graces. Or, tandis que
nous devions 6tre chass6s ie mercredi x6 dicembre,
nous 6tions encore au college le 18 d6cembre vendredi.
Hflas ! ce jour-la, au matin, les autorites libanaises,
sous le coup de pretendus ordres turcs irr6vocables,
vinrent nous signifier que nous devions nous rendre a
Beyrouth et nous mettre a la disposition de la police
turque. II faut noter, en passant, qu'on ne nous avait
notifit ni la d6claration de guerre, ni laissi le temps
d'evacuer Ie territoire comme cela se pratique dans
tous les pays. Aussi apris midi,.nous partions tristement du college qui,faisait lui-meme bien piitre
figure maintenant qu'il n'6tait plus anim& par les cris
joyeux des ilkves en rrcreation.
Durant le trajet, je jetai un regard melancolique
sur ces belles collines que j'avais contempl6es si peu
de temps : il faut connaitre la region pour se faire
une id6e exacte de ces routes en lacets serpentant
sur le flanc de Ia montagne et d'oi le paysage varie
. chaque instant; nous traversrmes ainsi le bourg de
Zoug, d'oi nous dominions la ville de Djouni et le
golfe magnifique oh la mer vient expirer au seuil des
Sdernieres maisons. Pour un nouveau venu comme
moi,.toutattirait 1'attention et contribuait a me distraire de notre position critique. J'admirai les mai,sons avec leurs terrasses et leurs immenses baies, les
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jardins d'orangers, les fleurs epanouies devant les
demeures, quoique nous fussions en plein hiver.
Malgr6 tout, la fatigue vint et ces trois heures de
voiture me semblbrent bien longues. Arrives a la
police de Beyrouth, l'officier turc eut l'air tout 6tonnu
de nous voir : il n'avait point d'ordres! N6anmoins,
le soldat libanais charge de nous jusque la, ayant
demand6 un recu comme d'un vulgaire colis, s'en
retourna chez lui tandis que l'on prenait nos noms.
Nous restames la une couple d'heures : ce qui nous
fournit l'occasion de voir arriver d'autres religieux,
entre autres des popes russes aux longs cheveux, aux
habits matelass6s de ouate et a la propreti plus que
douteuse. Bref, fatigues d'attendre un logement,
nous demandimes l'autorisation de nous retirer en
ville dans la maison de nos confreres: on prit notre
adresse et on nous laissa partir, un confrere indigene
se portant garant de notre d6sir (?) de ne pas fuir.
Cependant, nous devions toujours prendre le train
le samedi g1d6cembre, c'est-a-dire le lendemain dans
la soiree.
Nous voilU done partis chez nous, d6ji un peu plus
A l'aise, car les prisons d'Orient ne nous souriaient
gubre, 6tant pires que les dernieres 6curies de France.
On nous recut a bras ouverts et nous dormimes comme
des bienheureux.
Le 19 d6cembre, samedi, jour consacr6 a la tres
sainte Vierge, un rayon de soleil vint 6gayer la situation comme tous les samedis, du reste; car c'est une
pieuse croyance qu'il n'y a pas, grace a Marie, de
samedi sans soleil. N6anmoins, c'etaitle jour fatal ou
nous devions prendre le train : nous allimes faire
constater notre presence aux policiers, puis on nous
recommanda d'etre fiddles & prendre le train de onze
heures pour Orfa! Alors, je dois I'avouer, j'6prouvai
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un tel decouragement et une telle tristesse que rarement je me sentis aussi deprimr.
Parvenus a la station, nous recevons cette apostrophe du pr6pos6 au chemin de fer : Vous venez
prendre le train? Mais quel train? 11 n'y en a pas!
Du moins je n'ai pas &etavis6 : attendez, je vais t66lphoner pour &treencore plus sir ! , Et il n'y avait pas
de train: Deo gratias! Mais il y en avait un aonze
heures du soir. Hilas ! notre calvaire n'6tait donc que
retard6 ! Plusieurs etaient si contrari6s de ces va-etvient, avec tous nos colis et les ennuis d'etre l'objet de
la curiositi publique qu'ils eussent prefird partir de
suite pour Orfa. a Ma foi, me disais-je, encore mieux
vaut ceci : c'est toujours autant de gagn6. Et je fis
une courte, mais fervente prikre pour notre prochain
( embarquement ,. Le soir, A la maison, un ami du
voisinage vint nous dire : a Ne prenez pas le train
d'Orfa ce soir et n'allez plus a la police. Ne bougez
plus, en un mot, faites les morts et si 1'on a besoin de
vous, onsait o vousetes; attendez que l'on vienne vous
chercher! , Et c'est ainsi que nous avons fait: aussi le
train, avec les popes et compagnie, partit sans nous.
Bien plus, le dimanche soir 2o d&cembre, on vient
soudain nous pr6venir : I1 y a un bateau italien en
vue qui entre dans le port et tout le monde peut
s'embarquer : allez seulement faire viser a la police
vos passeports amwricains ! , Nous voila partis joyeux
cette fois : a deux heures, nous 6tions a la douane et
a six heures nous y 6tions encore au nombre de quatre
ou cinq cents religieux de tous ordres, quand soudain
on nous ferme les portes an nez en disant : c Personne
ne partira ! » Pourquoi done ? Uniquement parce que
il y avait an vaisseau de guerre russe an large qiui
semblait narguer les Turcs. Quel triste moment encore
ce fut, ce retour, la nuit, dans la boue, sons une
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pluie battante, avec nos bagages et sous les sarcasmes
des mahometans ! Nous ne devions partir que le
samedi suivant 26 d6cembre.
Ce nous fut un consolant spectacle, pendant les
huit jours que nous demeurames a Beyrouth, de voir
I'attachement et le d6vouement de certains amis,
collaborateurs on anciens l6eves. Plusieurs nous ont
rendu d'immenses services et se sont meme compromis
pour nous : Dieu veuille qu'ils n'aient pas a le payer
de leur vie! L'existence au milieu de ces jours d'angoisse etait triste le jour et bien triste encore la
nuit.
La journme semblait longue, car on n'osait sortir de
la maison de peur d'attirer l'attention et d'etre expedi6s par le train d'Orfa : chaque fois que la sonnette
de la porte tintai, on tremblait de voir surgir un
policier nous intimant 1'ordre de partir a& 'interieur.
Nanmoins, on avait la consolation de c6l6brer Ia
sainte messe le matin, de pouvoir dire son br6viaire,
on avait le saint Sacrement dans la maison et le
rosaire occupait encore un petit moment. La pens6e
que nous pourrions &re comme beaucoup d'autres
religieux, entre autres nos confreres de Damas, d6jA
en exil a Alep, nous ne savions au juste dans quelles
conditions, mais certainement dans une position pire
que la n6tre, nous faisait encore b6nir la Providence...
Les nuits aussi 6taient lugubres : ii y avait defense
absolue d'allumer du c6t6 de la mer par crainte de
bombardement des flottes alliies. Deux jeunes gens
qui s'ataient simplement risques sur une terrasse par
curiosit6, fnrent vus, d6nonc6s et condamnes a mort.
On commua leur peine en celle de la bastonnade sur
la plante des pieds, I'un rebut cinquante et l'autre
cent coups de biton : tous deux en moururent le lendemain. De plus, les veilleurs de nuit de la ville,
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postis a tous les carrefours et de distance en distance
dans les rues, faisaient continuellement retentir leurs
siffiets dans l'obscurit6 pour s'avertir et se rassurer
mutuellement. Je ne connais qu'un seul moment pendant ces p6nibles journ6es oi le caractere francais
reprenait le dessus : c'itait le soir, pendant lesquelques
heures de recr6ation que nous prenions avant de
nous mettre au lit.
Un ev6nement rompit la monotonie de notre vie:
ce fut I'arriv6e, le 23 ou 24 decembre, de nos confreres de Jerusalem. La encore, en entendant le r6cit
de leurs epreuves, nous pumes b6nir la Providence de
nous avoir tant gAt6s. Malheureusement, ils apportaient la nouvelle que les Anglais ne pourraient pas
partir et nous avions deux confreres irlandais ; de la
nouveau sujet d'alarmes. Nous-memes alors eimes en
perspective plusieurs avenirs peu rassurants : unjour,
on nous disait que nous serions tous passes par.les
armes si un sujet ottoman etait tu6 par les Allids; un
autre jour, on nous promettait de nous enfermer dans
la caserne qui domine la ville, afin, soit de nous faire
bombarder par nos propres amis, soit de nous faire
sauter a la dynamite !...
Enfin le 26 dicembre, samedi soir, tandis que nous
6tions en train de nous livrer a un polycopiage de
l'ordo 19I5, on vint nous dire : ,CTout le monde peut
s'embarquer ! » Nous voila partis vers le port a demi
confiants seulement, a cause de notre faux depart du
dimanche pr6c6dent. La seule difficulti que j'6prouvai
a la douane fut a cause d'une carte geographique
(Taride) oh l'empire turc 6tait singulibrement reduit
en faveur des Balkans.
Il y eut bien aussi plus d'un incident comique;
c'est Ik que j'eus l'explication du proverbe arabe :
,( C'est une femme qui crie! n pour dire : i( Cela n'est
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s'embarquer, poussait de tels hurlements que tous
nous en ffimes effray6s au point de croire qu'on l'6corchait vive.
L'employe turc aussi nous demanda si Paris 6tait
en France et inscrivit gravement Irlande comme 6tant
une ville de France.
Puis vite, nous montons dans des barques et en
route pour le bateau italien Sylla. C'6tait une petite
coquille de noix de mille six cents tonneaux, ex-bateau
de plaisance, disait-on. Or, si ce batiment est capable,
en m6nageant la place parcimonieusement, d'embarquer cent cinquante a deux cents personnes, c'est
tout : or, nous etions d'abord environ quatre cents !
On fut oblig6 de faire debarquer peut-etre une centaine de pauvres popes russes qui n'avaient pas le
sou afin de ne pas 6touffer et ne pas mourir de faim
en route. Nous 6tions encore dans le port tres tard,
vers vingt et une heures, quand un croiseur russe eut
I'id6e de venir inspecter du large la ville de Beyrouth.
II projeta son r6flecteur sur la cit6. Pour nous, le
spectacle etait magnifique. Beyrouth, en effet, est
batie en 6tages sur le flanc d'une colline et, vue ainsi
le soir, de la mer, a la lumiere projet6e du navire,
c'6tait impressionnant. Mais cela faillit nous jouer un
vilain tour : nous ne pimes retenir nos cris de joie
et nos applaudissements. Les Turcs devinrent furibonds : eux qui n'allumaient rien ni le soir, ni la nuit
pour n'etre pas observes, se r6pandirent en menaces
et le chef de la police, je crois, ou quelque autre fonctionnaire ejusdem farinw, aurait dit: ( C'est bien dommage qu'ils soient dejA a bord ; sinon personne ne
partirait ! , De peur de complications, car nous 6tions
toujours dans les eaux turques et on aurait pu encore
nous ramener a terre, le t6l6graphiste sans fil du
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bateau de guerre italien dit au croiseur russe de
s'6loigner : ce que celui-ci fit aussit6t pour notre plus
grand bien. Enfin, tard dans la nuit, on finit par
lever I'ancre. C'6tait un triste spectacle de voir tant
de pauvres gens ; tous les Russes, les Peres trappistes
et beaucoup de soeurs de tous ordres passer la nuit a
fond de cale ou sur le pont. De plus les maitres
d'h6tel, d6bordes, vinrent nous avertir que, ce soir-la,
ils ne pourraient servir a manger. Force fut done a
beaucoup de se coucher sans souper ; pour nous, nous
eCmes la chance de retrouver au fond d'une sacoche
quelques boites de conserves primitivement destinies
k Orfa. La nuit venue, nous nous retrouvions six confreres d'Antoura dans notre petite cabine de deuxieme
classe ; car, aprbs bien des d6marches, M. Picot avait
enfin obtenu qu'on fit droit a notre r6clamation puisque
nous avions retenu nos places depuis huit jours.
C'6tait bien 6troit, mais nous laissions la porte
ouverte sur la salle a manger et, en tirant le rideau,
nous 6tions a peu pres chez nous. A peine ffimes-nous
couch6s, le premier soir, que bon nombre de sceurs,
quittant le pont, vinrent s'installer dans le salon,
couch6es a terre, mais du moins a l'abri du vent et
de la pluie qui ne devait presque pas discontinuer.
Ainsi nous n'6tions s6par6s de ce grand dortoir que
par notre rideau : ce qui nous permit d'assister a des
scenes tragi-comiques.
Soudain le bateau s'arr&te, nous sautons a bas de
nos couchettes et nous voila sur Ie pont. c Qu'est-ce
qu'il y a ? , C'6tait un croiseur anglais qui venait
arrkter les espions et empecher la contrebande. Un
Pere B6n6dictin francais, trbs au courant des coutumes et de la langue arabes, fut emmene6
comme
prisonnier de guerre , et gard6 A bord ensuite comme
aum6nier des Anglais et drogman. Nous reprimes
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ensuite notre route vers I'ile de Rhodes. Durant les
deux nuits du 27 au 28 et du28 au 29 dcembre, nous
efimes a essuyer une formidable temp&te. Le bateau
dansait d'une facon d6sordonn6e, roulis et tangage
6taient combines d'une maniere si savante et si pricipitte que nous devions nous reteuir pourne pas rouler
a bas de nos couchettes. Les sceurs, log6es dans la
salle a manger, commencaient a s'effrayer, A appeler
au secours : tout croulait ; la vaisselle roulait des
gar'de-manger et'des , violons,, jusque sur le plancher, les tables et les banquettes risquaient d'6craser
les dormeuses. Tous les bruits nous arrivaient dans
la cabine, notre porte 6tant ouverte, et j'avoue qu'd
certains moments oi je n'etais pas trap effray6, j'aurais
volontiers 6clat6 de rire si je n'avais eu peur de
paraitre sans cceur. C'est qu'au milieu du tragique de
notre situation, il y avait bien des choses comiques.
L'une criait : a Garcon ! apportez quelque chose pour
Puis un bruit caract6ristique se faisait
vomir !?
entendre avant I'arriv6e de l'ustensile ad hoc. L'autre
disait : c Mais je vais ktre estropiee par cette table! W
Puis on entendait un choc, c'6tait une table ou un
fauteuil qui tombait, heureusement, a c6t6 des dormeuses. Une troisieme faisait de pieuses invocations
a la sainte Vierge. Une autre appelait un pr6tre et
s'6criait: a Mon Pere, donnez-moi l'absolution;
donnez-moi I'absolution, je vous en prie, mon Pere! ,
Et c'6tait au pretre de donner une assurance qu'il
n'avait pas toujours.
Enfin, le capitaine survint et rassura tout le monde
en d6clarant qu'il avait change de direction et qu'il
n'y avait plus aucun danger. En effet, la tempete
sembla dbs lors, non plus nous prendre de flanc, mais
nous pousser vers la Grace.
Du reste, les jours suivants, 29 et 3o decembre,
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furent plus calmes : ce qui permit a un officier du
bord d'offrir une seance de piano et de photographier
plusieurs groupes. Cette accalmie nous permit aussi
de c6elbrer quelques messes d'une facon un peu primitive et oh toute la liturgie n'6tait pas parfaitement
appliqu6e, mais cela nous fut d'un grand reconfort
et nous devions bien un sacrifice d'actions de graces
pour avoir 6chapp6 a un si grand p6ril. Nous apprimes
ensuite des d6tails sur les 6preuves qu'eurent a
endurer les passagers qui logeaient sur le pont : plusieurs avaient failli rouler a la mer; seule, une valise
et une cornette (vide) se noyerent. II y aurait bien un
chapitre int6ressant a faire sur les cornettes : qu'on
se represente l'etat des grandes ailes blanches au
milieu de cette bourrasque! Aussi, dans la journee
du lundi 28 d6cembre, on n'en voyait plus qu'une
seule entour6e de costumes d'ordres encore non
classes. Et cependant, avec le beau temps, on vit
surgir tout un bataillon de blanches coiffures immacul6es : c'6tait vraiment merveilleux de voir cette
resurrection.
C'est le 3o d6cembre, vers huit heures du soir, que
nous arrivimes au Piree ; notre bateau se mit a l'ancre
entre un navire allemand et le Sinai qui transportait
des infirmieres anglaises en Serbie. A peine 6tionsnous arrives qu'on nous h6la : (( D'oi venez-vous ? De Turquie; nous sommes des religieux expuls6s. n
Et aussit6t elles se mirent a entonner divers chants en
anglais ; les popes r6pondirent d'une voix melodieuse
et vraiment ils chantaient A ravir. Ce furent ensuite
les Franciscains de Marie qui r6pondirent a l'Adeste
fideles anglais. Nous entonnimes tous le Minuit, ckhrtiens et on se quitta en se donnant rendez-vous a
Berlin.
La journ6e du jeudi 31 decembre fut employee a
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faire viser nos passeports pour pouvoir entrer en
Italie sans encombre, puis a visiter Athenes qui nous
fit l'impression (6tait-ce parce que nous sortions de
Beyrouth !) d'une ville tres propre : a peine e6mesnous le temps de jeter un coup d'ceil sur l'Acropole et
1'Acad6mie dont le pr6sident eut l'amabilit6 de nous
inviter a assister a la s6ance qui devait avoir lieu et a.
laquelle le roi devait participer. Malheureusement, le
temps nous faisait d6faut.
Le I" janvier, vers dix heures du matin, nous
voyons arriver dans le port du Pir6e le Milano : bateau
immense aupres du n6tre, puisqu'il est de seize mille
tonneaux. Tout de suite, nous nous y transportons ;
car c'est lui qui devait nous amener A Brindes. L'inconv6nient de ce navire fut qu'au milieu de ce pr6tendu luxe, il n'y eut plus rien de ce laisser aller
familial qui nous avait fait prendre le Silla en affection. Les garcons 6taient guind6s, tandis que nos
anciens grooms 6taient tout naturels et ne craignaient
pas de s'interpeller familierement devant nous:
<i Carlo ! Pietro ! ,> et dans leurs mouvements d'impao
momentino! ou
M
tience d'y aller de leur : Momento!
encore quand ils voulaient passer au milieu de nous :
(cPermesso ! permesso ! n Bien plus, ils commencaient
a apprendre le franqais ! Ici, rien de semblable, ils
6taient toujours s6rieux devant nous, ce qui ne les
empechait pas d'6tre moins sages quand ils croyaient
n'etre pas vus de nous. Bref, nous perdions au change
comme un enfant pauvre qui regretterait d'6tre adopt6
par un richard, parce qu'il ne peut plus jouer a sa
guise de crainte de salir ses beaux habits. La bienvenue tenta d'etre cordiale : on nous offrit, a diner,
une larme de a spumante ,,, agr6ment~e d'un toast
italo-francais ou l'on c616brait l'habilet6 du capitaine
Salvo en ajoutant quelques c Eviva l'Italia! ,
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Notre itin6raire fat allong6 encore par le fait que
notre navire 6tait d'un trop fort tonnage pour passer
par le golfe de Corinthe, nous dfimes contourner la
presqu'ile de Morie. En revanche, grice a ses dimensions, le Milano ne bougeait presque pas, bien que la
mer ne filt pas tris calme. Les t6l6grapbistes aussi
furent d'une grande amabiliti pour nons montrer les
appareils perfectionnie qu'ils avaient a bord ; leur
impression pouvait se r6sumer en ces mots : a Mais le
navire est un veritable monastere ! "
A Patras, nous efimes 1'occasion de remarquer des
navires allemands et autrichiens immobilises lh depuis
des mois.
Dimanche 3 janvier, dans l'apres-midi, nous 6tions
enfin a Brindes. Nous aurions peut-etre pu descendre
izmmadiatement en temps ordinaire et aller noas
reposer a l'h6tel ; mais les formalitis de passeports,
les all6es et venues du consul russo-francais et notre
grand nombre nous retinrent toate la soirie a bord.
Vers six henres, sous nous d6cidimes kasaivre un indigene qui tournait autour de nous depais des heures et
qui nous offrait un logis pas trop cher. Aprbs la visite
obligatoire a la douane (ce qui nous fit perdre encore
un bon moment) nous voila en route vers an hotel !
Mon Dieu ! comment un chritien a-t-il os6 amener des
ecclesiastiques dans un tel lieu ! Pour y arriver, il
avait fallu zigzaguer A travers une foule de ruelles odi
Pon rencontrait toute espice de personnes ; puis dans
la maison elle-meme, pour atteindre notre ( dortoir ,
il avait fallu gravirune tourelle a I'escalier extra-raide,
noir comme un four et propice a tous les mauvais
coups. Nous redescendimes plus vite que nous n'6tions
months et, malgre la fatigue, nous d6cidames de
prendre le premier train pour Naples : au buffet, nous
nous munissons de vivres et... en route !!!
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Apres une nouvelle nuit de cahots, nous debarquions
vers sept heures du matin . Naples: nous avions
esplr6 nous arreter enfin li et visiter la ville ; la pluie
nous forqa d'aller d'une traite jusqu'4 Rome. Je ne
notai rien de particulier sinon que la campagne
romaine 6tait inond6e et que l'acqueduc de Claude
nous donna un avant-goilt des ruines magaifiques qu'il
allait nous etre donn6 de pouvoir visiter dans la Ville
6ternelie pendant le mois de janvier.
Mon premier soin, a Rome, fut de r6gulariser ma
situation militaire en me rendant a l'ambassade et en
passant un nouveau conseil de revision conform6ment
au decret du 14 decembre 1914.
Dbs le 6 janvier, nous eumes la joie de voir S. S. le
Pape Benoit XV en audience semi-publique, grace a
M. Fontaine qui nous procura les billets necessaires.
J'eus encore l'occasion de voir le Pape deux autres
fois: la derniere fois, c'6tait pour la fete de la Presentation, oi tous les sup&rieurs des maisons religieuses
font l'offrande d'un cierge magnifique. De ces entrevues, j'ai gard6 l'impression que, bien qu'il soit un peu
petit de taille et de figure plut6t irr6gulibre, Benoit XV
captive par son regard vif, sa grande bont6 et I'amabilite avec laquelle il sait dire un petit mot A chacun
aussi bien en francais qu'en italien. La seconde fois
que je le vis, comme il se trouvait encore dans notre
salle lors du tintement de l'Angelus, il nous invita
familierement A le r6citer avec lui.
Nous eimes le plaisir de voir souvent Saint-Pierre
<de Rome, Saint-Paul hors les murs, Saint-Paul trois
fontaines, Saint-Laurent hors les murs, Sainte-Sabine
dont Mgr Amette est titulaire et la plupart des plus
belles 6glises : plusieurs eurent meme la satisfaction
de pouvoir c6~lbrer la sainte messe i l'autel de l'Apparition de la sainte Vierge a Ratisbonne, dans l'6glise
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delle Fratte! Les catacombes de Saint-Callixte, 1'eglise
de Sainte-Cecile m'ont aussi laiss6 un profond souvenir avec 1'eglise Saint-Clement. Le Colys&e nous vit
monter aux plus hauts gradins'et vraiment 1, on trouve
qu'il est ais6 de m6diter sur la ferveur des premiers
chretiens, sur leur courage et les maux qu'ils ont
endures pour la foi. Le Forum et le Palatin sont
encore pour moi pleins de mysteres ainsi que beaucoup
d'autres ruines c6lebres et dont je ne puis que soupconner l'existence : il y a tant de curiosit6s qui
m&ritent d'etre vues qu'il y faudrait beaucoup de
temps et... d'argent.
Enfin le 9 f6vrier, nous avions le bonheur de revoir
Paris et Saint-Lazare, oi tant de souvenirs nous rattachent 6troitement surtout quand on y a, comme moi,
reCu l'onction sacerdotale.
L. BOUCLET.
DAMAS
Letlre de M. ALBISSON, Suprieur du collge de Damas
4 M. ROBERT, SecretairegRndral.
Alexandrie, 21 fevrier 19t5.

MONSIEUR ET TRtS CHER CONFRERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous four jamais!
J'aurais &et tres heureux de vous revoir l Paris
dans le nouveau poste oh la divine Providence vous a
place, mais me trouvant arr&t6 a mi-chemin, c'est i
ma prose que je confierai le soin de venir vous trouver.
Je le ferai en souvenir du bon vieux temps, passe
de compagnie, dans la chore maison de Dax, et aussi
pour r6pondre a votre aimable invitation de vous
donner quelques details sur nos vicissitudes en cette
fn d'annee 1914.
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Des les premiers jours d'aoat, a la premiere nouvelle de la mobilisation- allemande et francaise, il
devenait evident pour nous que l'Allemagne ferait
tous ses efforts pour entrainer la Turquie dans son
sillage, malgre la r6pugnance tres marquee des populations a s'engager dans cette aventure.
A Damas, toute 'influence, dans les spheres officielles, appartenait aux officiers et consuls allemands
accourus en toute hite pour diriger les 6v6nements et
pour exciter les autorites looales contre tout ce qui,
de pres ou de loin, touchait aux allies.
Deji, on avait repandu le bruit que le college ne
rouvrait pas ses portes, non seulement a cause des
vides qu'avait occasionnes dans nos rangs le depart de
cinq de nos professeurs mobilises, mais aussi, disaiton, parce que les autorit6s turques ne le permettraient pas. Nous ouvrimes cependant a la date fixe,
quoique dans des conditions un peu diff6rentes. Nous
dirigions habituellement un college et deux bcoles
gratuites, une, dans le m6me local que le college, la
seconde, dans un faubourg de la ville, au Midan.
Notre personnel, diminu6 par la mobilisation et la
frayeur qui.commencait a gagner nos professeurs du
Liban, ne nous permettait pas de faire face a toutes
nos obligations; il nous fallut done, a mon grand
xegret, sacrifier une de ces oeuvres, en donnant toutefois toutes facilit6s aux 616ves de cette cat6gorie de
passer dans les classes conserv6es.
Nous allmes ainsi assez paisiblement jusqu'au
2 novembre ou nous apprimes le d6part des consuls
allies. Le lendemain, on arrktait leurs drogmans, qu'on
devait bient6t exp6dier dans l'interieur de la Turquie
d'Asie, et le soir, a quatre heures, deux medecins de
l'arm6e se pr6sentaient a l'h6pital franriaissignifiant
a"x-seurs d'avoir a l'evacuer dans ue heure et en
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mime temps gendarmes et soldats envahissaient le
local.
En toute hAte, je me rendis aupres des autorites
civiles et militaires et je revins avec la promesse qu'on
donnerait un plus long d6lai.
En rentrant, jc fis compliment aux deux docteurs
sur leur bon sens et sur leur humanitc et ils se retirerent assez penauds.
Le lendemain, je revins A la charge aupres du commandant en chef de toute la Syrie, qui nous &tait favorable, ayant son fils dans nos classes. Je lui exposai
la grande difficulth pour les soeurs de s'installer ailleurs que dans leur h6pital. I1 me conseilla d'aller
m'entendre avec le m6decin en chef, et, apres quelques
pourparlers, il fut A pen pres decide que les sceurs
seraient autoris6es A s'installer dans une d6pendance
de l'h6pital et, plus tard, A !a suite d'autres d6marches
de la soeur sup6rieure et du docteur, on leur permit
de soigner les malades dans I'h6pital qui, cependant,
continuait a 6tre occup6 militairement. Leurs premiers
malades furent des officiers allemands que vinrent
soigner des sceurs de Saint-Charles allemandes. A ce
moment, on essaya de mettre ces bonnes seurs A la
place des Filles de la Charit6, mais devant l'odieux
de cette mesure, les seurs de Saint-Charles d6clinkrent l'offre qui leur etait faite, et, depuis lors, tout
est rest- A peu pres tranquille de ce c6t6.
Notre tour n'allait pas tarder A venir. Le 6, vers dix
heures du matin, des forces de police se pr6sentent
dans toutes nos maisons, ou elles se livrent a une perquisition en regle. Deux officiers les dirigent. Ils
visitent le collige depuis les caves jusqu'aux greniers.
Ils essayent meme de difoncer le sol des caves, espbranty trouver quelque cachette; its demandent ensuite
a voir nos papiers, qu'ils parcourent soigneusement.
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ls nous disent alors qu'ils cherchent des armes et des
lettres depuis la d6claration de guerre. Heureusement
qu'entre temps on est parvenu les amadouer, en sorte
qu'a la fin de la perquisition ils se montrent beaucoup plus coulants. Pour ce qui regarde, en particulier,
nos papiers, ils n'examinent que ceux que je veux
bien leur pr6senter, et ils poussent m&me 1'attention
jusqu'g aller les examiner en dehors de la chambre.
La visite chez nos Soeurs de la Misericorde, nos voisines, se reduit a une simple formalit6. Les officiers
commencent a avoir honte du metier qu'on leur fait
faire. La sceur superieure leur pr6sente deux bonnes
anciennes contemporaines des massacres de I860 et,
apres quelques paroles d'excuses et de politesse, officiers et agents de police se retirent.
Encore une semaine de tranquillit6. Dans nos classes,
tout marche pour le mieux. Au college, nous enregistrons deux cent trente-cinq bleves presents, ce qui ne
s'etait jamais vu.
Le 14, dans la matinee, le directeur g6neral de
l'Instruction publique, accompagn6 de tout son personnel, vient tLmander a visiter nos immeubles, nous
avertissant d'avoir & ivacuer le college jusqu'au lendemain dix heures. Pareille visite a lieu chez les soeurs.
Nous recevons tout ce monde-l& aussi poliment que
possible et, sit6t qu'ils ont tourne les talons, nouvelle
course aupres des autorit6s. Ici on feint l'ahurissement; on ne connait pas ces nouveaux ordres, et cela
parait vrai pour le commandant; mais le Vali est certainement au courant et, s'il n'a pas averti son collkgue,
c'est qu'il craignait son opposition i la fermeture du
college. Apris un 6change d'explications t614phoniques, Zeki doit s'incliner devant les ordres de
Constantinople. Je m'efforce alors de faire la part
du feu pour nous et pour les soeurs. Nous evacuerons
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le college, les sceurs, leur externat, mais qu'on nous
laisse au moins nos maisons d'habitation. Les deux
autoritis nous le promettent, mais quel fond faire
sur leurs promesses. Ils ne sont plus les maitres,
comme l'a laiss6i chapper le commandant. Les ordres
de Constantinople sont provoquis par les Allemands
et passent par-dessus la tate des autorites turques.
Le 15, a dix heures, la mort dans 1'mue, il nous
faut licencier nos chers enfants. Ils arrivent tous, et,
pendant que les chritiens assistent a leur derniere
messe, nos ileves musulmans nous aident a deimnager
le mobilier scolaire et religieux du college. Apres la
messe, je les riunis et leur explique les raisons donn6es pour la fermeture du college. II faut faire place
aux 6coliers de Beyrouth qui viennent se r6fugier a
Damas, devant la possibiliti d'un bombardement. Je
leur recommande de se montrer calmes et dignes, et
la sortie s'opere avec beaucoup d'6motion sans doute,
mais sans le moindre desordre. L'attitude de tous ces
enfants a montr6 qu'ils nous 6taient veritablement
attach6s et nous a consol6s au milieu de notre affliction.
En ces jours, on. affiche une proclamation sur les
murs de la ville, oit il est annonc6 que, pour chaque
musulman victime d'un bombardement, on fusillera
trois Allies. On achive d'arr&ter les drogmans des
consulats et on y joint nos procureurs, dont cependant
la plupart parviennent a se tirer d'affaire. On laisse
paraitre et I'on distribue en ville, pas trop ostensiblement cependant, de peur des responsabilit6s, des appels a l'assasinat des Francais et des Anglais. Ce factum est r6dig6 par un descendant d'Abd-el-Kader. Je
parviens a m'en procurer une copie que je m'empresse
de photographier.
Le 17, nouvelle alerte. Cette fois, c'est une girouette

-

482 -

qui offusque les yeux des officiers allemands. Comme
elle est peinte en noir avec une bande blanche au milieu, ils sont persuad6s qu'elle est tricolore, done s6ditieuse. II faut la descendre. Mes protestations
restent sans effet. On a peur des officiers prussiens.
Une fois amen6e, je me donne le plaisir d'appeler
la police et de lui faire constater son erreur. Les
braves gens, tout penauds, assurent qu'il y a eu substitution. Devant I'impr6vu de cette trouvaille, quelques paroles un peu vives 6chappent a un de nos professeurs laiques. Son affaire est claire. D-s le lendemain, il est appel6 a la pr6fecture de police, 6crou6
et envoy6 devant la cour martiale qui lui octroie quarante-cinq jours de prison. Il y 6tait encore retenu
quand nous avons di quitter Damas.
Quelques jours auparavant, on avait force le consulat de France, et, malgr6 les protestations du viceconsul d'Am6rique charg6 de nos int6r6ts, on avait
mis la main sur les papiers rest6s a la chancellerie.
Plusieurs personnes se trouvent compromises. Un
commissaire de police est destitu6 et emprisonnt,
pendant plus de quinze jours, pour avoir demand6
une bourse a M. le Consul en faveur de ses enfants.
Le 22, on vient faire l'inventaire de ce qui nous
est rest6 : armoires, chaises, tables, lits, etc. C'est
1M un mauvais son de cloche. On en fait autant chez
les sceurs. L'inspecteur de I'enseignement, charg6 de
l'operation, nous assure cependant qu'il fera son possible pour nous laisser chez nous. II parait sincere,
mais il n'est pas le maitre, et il est des gens qui
trouvent que dans nos maisons nous avons trop d'influence. Il est temps que cela finisse.
Cependant, jusqu'au 26, c'est calme. Ce jour-li, on
nous annonce que le lendemain nous devrons, Anglais,
Francais et Russes, comparaitre devant le pr6fet de

- 483 police. Le lendemain, ce sera le tour des indigenes.
Nous allons probablement nous trouver en presence
d'une d6cision d6finitive. Le matin, j'offre a Dieu la
sainte messe pour qu'il veille sur toutes nos maisons.
On craint qu'il ne nous arrive ce qui est arriv6 aux
drogmans, qi'apres nous avoir convoques a la police,
on ne nous expddie sans crier gare et Dieu sait oh.
Nous pr6parons nos petits bagages, comme si nous ne
devions plus revenir, et, bien que je n'en laisse rien
paraitre pour ne pas trop effrayer nos Sceurs, je me demande si tel ne sera pas notre sort.
A dix heures, nous nous rendons au poste de police du quartier, pour de l1 sous l'escorte de policiers
nous rendre la pr6fecture. La on nous annonce que
le lendemain nous devrons partir pour Beyrouth. Je
demande des explications au sujet des sceurs et dis au
pr6fet que si nous partons elles partiront.
Nous rentrons cependant faire nos derniers pr6paratifs. On est heureux de nous voir sortis de la gueule
du loup. Le soir, A huit heures, un commissaire de
police vient nous avertir de surseoir a notre depart.
Les chemins, nous explique-t-il, sont impraticables.
Nous n'en croyons rien. II fait un temps superbe. Le
lendemain, tout s'explique. Ce n'est pas a Beyrouth
qu'on devait nous expedier, mais bien dans la 'direction d6jA prise par les drogmans, CUsar6e ou Orfa.
Jusqu'au 6 d6cembre on nous laisse tranquilles. Ce
jour-la, nouvel avis d'avoir a comparaitre nous et les
sceurs. Cela nous laisse indifferents, nous commencons a nous blaser sur toutes ces am6nites de la police.
Le 7 au matin, nous nous dirigeons processionnellement vers la prefecture de police. Les gens sont tout
6tonn6s de voir tant de religieux et de religieuses se
diriger vers un immeuble oi on n'est guere habitu6 h
les rencontrer. On nous annonce avec une certaine
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m6chancet6 qu'il va falloir quitter nos maisons, et
sur une remarque que je fais au pr6fet, touchant une
promesse faite i nos Sceurs de les laisser chez elles,
ce personnage se donne le genre voyou de faire
quelques riflexions saugrenues a l'adresse d'une sceur
qui bien doucement et simplement le remet a sa place.
Je dois dire en passant que nul plus que ce pr6fet
de police ne s'est montripmal dispose a notre 6gard et
ne nous a poursuivis de sa malveillance.
11 nous faut done songer i trouver un gite, mais it
faut que nous ayons la certitude de ne compromettre
personne. Pour cela, je demande qu'on veuille bien
annoncer a nos h6tes 6ventuels qu'il ne seront pas inquitbes. On nous donne cette satisfaction et le commissaire de police l'annonce dans tout le quartier.
Nianmoins et bien que persuad6squetoute lutte devient
inutile, nous nous adressons au vice-consul d'Amirique, le chargeant de protester en notre nom et de
r6clamer la propriet6 de notre immeuble. Encore cette
fois, et a notre grand 6tonnement, on nous donne satisfaction. Mais nous ne nous faisons aucune illusion,
nous venons de briler notre derniere cartouche. Nous
amrnageons une maison louee dans le voisinage et y
installons la communaut6, tout en gardant la possession 'de notre ancienne demeure oh deux frires couchent toutes les nuits et oi le portier continue a monter la garde.
Mais les 6evnements se pr6cipitent. La guerre sainte
est prechee a la mosquie. Les consuls d'Allemagne
et d'Autriche prennent part a la manifestation. Heureusement, car leur presence fait 6chouer lamentablement la predication. Personne ne bouge. Zeki pacha
est destitu6 et envoy6 en Allemagne. On nous envoie
pour le remplacer Djemal pacha, ancien ministre de
la Marine et ami de la France.
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A partir de ce moment-lA, les travaux de la mobilisation sont acc6l6rbs. Jusque 1I, q'avait et6 surtolit un
excellent pr6texte a piller les magasins sous le couvert du patriotisme et A faire de bonnes petites economies pour toutes les administrations. I1 le fallait
bien, car, depuis de longs mois, on oubliait de payer
les fonctionnaires ou on retenait une grosse partie
de leur traitement pour l'6quipement de la flotte.
Le 13, on commence A parler beaucoup de notre
depart possible pour Orfa. M. le vice-consul des EtatsUnis, 6tant all aux renseignements aupres de Djemal pacha, en revient avec la certitude que l'ordre
va ktre incessamment ex6cut6. Rien n'est encore d6cid4 pour les sceurs, ou, plut6t, Mgr le Delgu6 apostolique est venu plaider leur cause aupres du gen6ralissime. II finit par obtenir la promesse que les soeurs
appartenant aux nations alli6es ne seront pas dirig6es sur Orfa, mais qu'elles auront la libert6 de retourner en Europe par Beyrouth. Sur differentes instances qui me sont faites, je demande a Monseigneur s'il croit plus de mon devoir de rester aupres
des sceurs on de partir avec mes confreres. II me r&pond qu'il vaudrait mieux rester. J'allais done consentir A ce qu'on fit pour moi les demarches qu'on
ne cessait de me sugg6rer de laisser faire lorsque
j'apprends qu'il faudra faire intervenir les autorit6s
allemandes. Du coup la question change de face et
je partirai pour Orfa.
Le 14, on nous appelle encore une fois A la prefecture de police avec le meme c6rimonial que pr6cedemment et on nous invite A nous tenir prets a partir
pour Alep. Le prefet de police ajoute : ( Apres avoir
remis les clefs de la maison. ) Et, de fait, on vient nous
les reclamer an nom du directeur de l'enseignement.

J'apprends qu'il est en visite aupres du directeur de
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1'Ncole normale installke dans notre college depuis
deji trois semaines. Je me rends aussit6t pros de lui
et lui pr6sente les promesses qu'on nous avait faites
de nous laisser tranquilles, la difficult6 de loger tout
notre personnel dans une maison lou6e a un prix deja
fort lev\, l'impossibilite de trouver des fonds pour
la location d'une autre maison; bref, il finit par se
rendre a mes raisons et cette fois encore j'emporte les
clefs.
Le 15, on nous avertit de nous preparer a partir a
sept heures et demie du soir. Nous passons les quelques
heures qui nous restent a r6gler toutes nos affaires et
a rassurer les nombreux amis inquiets sur notre sort
et aussi sur celui qui les attend eux-memes. Nous faisons nos derniers adieux aux seurs, apres avoir convenu
avec elles de la marche a suivre cn presence des 6v6nements qui vont leur arriver et que j'ai pu leur
annoncer d'avance, ayant et& prendre des renseignements precis aupres de Djemal pacha, notre nouveau
gen6ralissime. II m'assure que, pour nous, sauf les
vieillards et les malades, nous devons partir pour
Orfa, mais que les sceurs seront libres de quitter la
Syrie. Il est alors convenu ce que nous avions deja
d6cide, si une partie des soeurs sont obligees de partir, toutes les Europ6ennes devront se solidariser avec
elles et demander a subir le meme sort. De la sorte
ou toutes seraient rest6es ou il n'en serait rest6 aucune.
Diff6rentes circonstances plus ou moins prevues ont
modifi6 cette regle de conduite apres notre d6part.
A sept heures et demie, nous montons en voiture
avec nos bagages et nous nous rendons, sous escorte, A
la pr6fecture de police. La, on r6dige une fiche pour
chacun d'entre nous, puis on nous conduit a la gare, oh
nous sommes intern6s dans une salle d'attente, sous la
garde de gendarmes qui empechent nos confreres indi-
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genes restant a Damas de demeurer en communication
avec nous.
Malgr6 les belles promesses de Djemal pacha, qui
r6pondait de notre bien-etre et de notre libert6, nous
voila prisonniers. Voici la composition de notre
escouade : deux Peres J6suites de Damas, dont le Pere
superieur; un frere Franciscain de Tibiriade; deux
popes russes de la meme localite qui ne parlent que
leur langue natale, et enfin nous quatre, MM. Gayraud,
Miquel, Vial et votre serviteur.
Nous restons 1, quatre heures environ, en compagnie de deux officiers enchainis qu'on exp6die a la
cour martiale de Constantinople, pour r6pondre de
leur peu d'enthousiasme a louer l'heureuse collaboration germano-turque.
Des l'arriv6e du train, on nous entasse dans un compartiment et le gendarme qui doit nous surveiller en
cours de route commence a bousculer les pauvres popes.
Nos bagages, du moins ce qu'en peut contenir un compartiment de chemin de fer a voie 6troite, sont jetes
ptle-mele au milieu de nous. Nous en avons jusqu'au
menton. II faudra se resordre a une immobilit6 g6n6rale pour 6viter des avalanches. Enfin on s'arrange
tant bien que mal, plut6t mal. Nos bons confreres
s'occupent de l'embarquement de ce qui reste de nos
colis. Et nous voila partis, avec un grand signe de
croix, sur la route de 1'exil, ignorant ce qui nous
attend et mettant en Dieu toute notre confiance.
Jusqu'd sept heures du matin, nous restons dans
cette position fort genante. Au changement de train,
cela va un peu mieux. La perspective d'un d6jeuner
offert humanise notre cerbere. Un petit bakchich
gliss6 a propos le rend gracieux et, avant la fin du
voyage, se trouvant peu solide sur ses jambes. cause
de quelques accolades un peu trop prolong6es qu'il a
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donnies i certaine bouteille d'aspect pen coranique,.
il finit par nous confier son fusil de peur qu'on ne le
lni d&robe.
Nous arrivons a Alep.a huit heures sonn6es. Nous
pensions pouvoir nous procurer un gite assez confortable pour nous reposer des fatigues du voyage, mais
la sollicitude de la police y pourvoit. Elle nous trouve
un magnifique local dans une d&pendance d'un de ses
postes, et li nous nous trouvons en presence de Peres
Capucins de Beyrouth, qui nous ont prc&dbs dans ce
taudis. A la guerre comme a la guerre. Dans une salle
d'a pen pros 12 on 14 metres carr6s, nous trouvons
moyen de nous installer une douzaine et, par suite de
raccourcis tons plus impr6vus les uns que les autres,
nous finissons par nous caser sur quelques couvertures
on nattes que nous devons a 1'opulente gen6rosit6 de
nos h6tes.
Malgr6 tout, on dort, et, le lendemain, nous essayons
de nous organiser. Inutile de songer a dire la sainte
messe dans les conditions oi nous nous tronvons; nous
n'aurons ce bonheur que trois fois durant notre captivitY; cette privation ne contribuera pas peu A nous
faire paraitre lourde cette prison, car c'est bien une
prison oit nous sommes renfermis sans voir d'autres
personnes que nos h6tes musulmans, sons la surveillance constante de la police, avec d6fense de nous
approcher du bord de la terrasse, de peur qu'on ne
nous voie du dehors, avec inspection nocturne du gardien des prisons. Heureusement qu'un de nos domestiques s'est d6voud a nous accompagner. Pendant
quelque temps, il a kt6 prisonnier comme nous; cependant sur nos reclamations, on a consenti a le laisser
circuler et c'est lui qui a pu assurer notre ravitaillement,

sans quoi j'ignore comme nous aurions pu nous tirer
d'affaire.
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Le second jour, le maitre du logis nous annonce
pompeusement qu'il va nous loger plus au large. I nous
&choitpour sept, les Peres Jisuites et nous, une piece
entierement occupee par quatre lits et le probleme
qu'il faudra r6soudre sera de loger sept individus entre
quatre paires de draps. Grace i d'ingenieuses combinaisons que ni saint Ignace ni saint Vincent n'avaient
prevues, nous y parvenons le plus heureusement du
monde, et dbs lors nous attendons patiemment les 6v6nements dans notre chartreuse, oh il serait bien difficile
de vivre d'une autre vie que celle de communaut6.
Entre temps, promenade hygienique a travers la ville,
sous la garde des argousins, pour nous rendre au
vilayet. La, apres une longue attente, nous voyons
arriver des compagnons d'infortune, les Carmes de
Bagdad et les Capucins de l'interieur de l'Anatolie.
Nous sommes d6sormais vingt-sept. On nous conduit
sur la place publique, oi on nous range en ligne, au
milieu de r6flexions de toute sorte. Toutes ne sont pas
reconfortantes. Certains n'hesitent pas a dire qu'on va
nous fusiller. Si certains yeux avaient cette vertu de
tuer, nous serions bien morts. Mais nous n'avons pas
merit6 si beau d6nouement. Apres nous avoir laiss6s
expos6s a la curiosit6 publique, on nous ramene dans
nos pinates, en nous promettant de r6gler nos affaires
au plus t6t. Le. soir mrme, policiers et gendarmes
viennent s'informer si nous avons de l'argent pour
payer notre voyage jusqu'a Orfa, sinon, disent-ils, il
faudra nous y rendre a pied par 4tapes, escort6s d'un
tabor de gendarmes. Nous r6pondons 6vasivement. Le
surlendemain, nouvelle assignation an vilayet. LA, on
nous apprend que nous sommes libres. Libres de loger
ou nous voudrons et de nous rendre & Beyrouth pour
nous embarquer. Nous nous congratulons de cette
bonne nouvelle, mais pas pour longtemps. Comme nous.
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nous pr6parons i partir chacun de notre c6te on nous
avise qu'il faut nous rendre k l'h6tel. Arrives 1l, on
nous declare qu'il nous est d6fendu de sortir. Nous
n'avons fait que changer de prison. Nous envoyons
chercher nos bagages et nous nous r6installons de
notre mieux dans la chambre noire qu'on a bien voulu
mettre a notre disposition. Juste en face de nous, une
autre chambre est occupbe par les Libanais, engages
volontaires, qui passent leur temps dans les vignes du
Seigneur.
Le dimanche 20, au soir, le consul d'Am6rique vient
nous faire ses offres de services et nous demande une
liste detaill6e de toute la caravane, de crainte, dit-il,
qu'en route il ne se produise quelque vide dans nos
rangs. I1 nous annonce notre depart pour le lendemain
matin.
En effet, des cinq heures, nous nous mettons en
mouvement. La police et nos h6teliers musulmans
mettent toute la mauvaise volonte possible a nous procurer des voitures, et c'est sous une pluie battante,
au milieu de v6ritables marecages, qu'il nous faut
marcher presque a la course, pendant pres d'un quart
d'heure, pour nous rendre a la gare. LA, puisque nous
sommes libres, - Dieu sait comment, - il nous faut
payer nos places en chemin de fer. Neanmoins, on est
si joyeux de se retrouver sur le chemin de la liberti
qu'on accepte tout volontiers. Mais quelle n'est pas
notre stupefaction lorsque, a peine sortis de la gare,
le chef de la police qui nous conduit nous annonce
que la ville d'Alep ne pouvant lui payer le voyage
jusqu'A Beyrouth, il faudra nous arreter a Hamah.
Et,de fait, arrives a cette derniere ville, on nous
fait descendre et, sous la pluie, on nous exhibe, une
heure durant, a la curiosite d'une population fanatique, A travers les rues de la ville. Sans l'obligeance
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du chef de gare, nous aurions dC pendant tout ce temps
trainer rios valises qu'on nous refusait de laisser
d4poser dans des voitures. On nous conduit a I'autre

extr6mit4 de la ville, au siege du gouvernement, et,
pendant cinq heures, nous devons attendre dans un
corps de garde, ouvert a toutes les curiositis et toutes
les insultes, qu'on veuille bien statuer sur notre sort.
Enfin on nous fait monter dans le serail et on met a
notre disposition la salle d'audience pour les affaires
correctionnelles, c'est-4-dire une dizaine de fauteuils,
disposes en fer a cheval, autour d'une table, et des
gradins assez semblables a des auges ou plut6t a de
vrais cercueils sans couvercle. C'est lI que nous passons une nuit plut6t mouvement.e.
Le lendemain 22, depart pour la gare, vers dix-huit
heures. Cette fois, on nous y laisse aller en voiture.
Nous esperons bien que c'est le d6part d6finitif.
Mais non. Nouveau contre-ordre. Au moment de .monter dans le train, on nous assure qu'il faudra encore
Horns, ville situ6e a quatre heures
nous arreter
de Hamah, c'est l'ancienne Emesse. En meme temps
que nous nous embarquons, debarquent a Hamah
huit pauvres Seurs Franciscaines venues d'Anatolie,
sous la conduite de deux Peres Franciscains.'Nous
avons juste le temps de leur souhaiter meilleure chance
que nous et nous roulons vers la nouvelle &tapequ'on
vient de nous assigner.
A Horns, nous ne sommes pas malmen6s, mais nous
sommes log6s dans une h6tellerie musulmane ou, pour
avoir le droit de nous voir, et plus encore de nous
parler, nos amis doivent distribuer de gen6reux
backchichs. Nous sommes sous la surveillance constante de la police secrete, qui semble avoir son quartier general ici. Les chambres faisant d6faut, nous
campons comme nous le pouvons, mais du moins une
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grande consolation nous est-elle accord6e. La nuit de
Noel, nous avons le bonheur de pouvoir tous c6e1brer
nos trois messes, grace au d&vouement des bons Peres
Jesuites de Horns qui nous ont procure Ie n6cessaire.
Mais il est grand temps pour nous de sortir de ce
milieu. Les sant6s se d6traquent et les fronts sont
moins clairs qu'aux premiers jours.
Enfin, le 26, nous reprenons le chemin de la gare.
Cette fois sera-ce-la derniere 6tape? Nous n'osons
l'espirer apres les mecomptes pass6s. Pour avoir la
certitude de n'etre plus arr&tes en route, nous devons
payer le voyage aller et retour de nos gardiens, de
Hors a Beyrouth, sans pr6judice des petits cadeaux destin6s a entretenir l'amitiL. Avant de partir, nous avons
la joie de saluer nos confreres d'Akbes sur le compte
desquels nous 6tions loin d'etre tranquilles. Notre caravane s',leve des lors au nombre d'environ quatre-vingts,
dont trente soeurs Franciscaines ou Dominicaines. Nous
sommes ex omni tribu,mais non ex omni lingua, car nous
sommes tous bons Frangais. Nos ge6liers jouissent de
leurs restes. A Rayah, bifurcation d'Alep sur Beyrouth,
on nous remise dans deux wagons a bestiaux. Mais ce
n'est pas la faute de nos conducteurs. Ils nous avaient
install6s en premiere classe. Malheureusement nous
sommes tombes sur un compartiment priecdemment
occup6 par des officiers allemands et le fils du Vali de
Beyrouth. Vous voyez d'ici leur stupefaction en nous
trouvant tranquillement installes aleurs places. Ils en
perdirent d'abord la voix, nous regardant d'un air profond6ment scandalis,, mais ils ne tarderent pas a
retrouver leur presence d'esprit et... il fallut d6guerpir.
C'est alors que s'ouvrirent pour nous les fourgons
librateurs, oi nous daimes passer la nuit entass6s les
uns sur les autres.
A une heure de lA, nouvelle panique. Le train est
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trop lourd. Jamais la locomotive ne parviendra a le
trainer sur la cremaillere. On se dispose a couper le
-onvoi. Comme nous sommes en queue nous avons
toutes les chances de rester en panne. Neanmoins tout
s'arrange et nous finissons par arriver au sommet du
Liban.
Voulant encore nous extorquer quelque argent, nos
conducteurs nous assurent qu'on nous fera descendre
a l'avant-dernire station et qu'il nous faudra descendre
i Beyrouth avec nos bagages. Cette fois, c'est du
.chantage et de l'intimidation, nous ne marchons plus
et nous nous contentons d'affecter l'indifference la
plus parfaite. Enfin, nous entrons en ville et, a peine
descendus de nos peu confortables wagons, nous nous
acheminons vers la pr6fecture de police, a travers les
rues de la ville, au milieu de l'admiration gen6rale.
On n'avait'jamais vu pareille procession i Beyrouth.
Arriv6s au terme de notre pelerinage, on nous dispose par groupes et on nous annonce que nous sommes
libres d'aller en ville oh bon nous semblera, a la seule
condition.d'indiquer le lieu de notre r6sidence.
Deo gratias! Nous 6tions au bout de nos miseres et,
quelques minutes apres, dans les bras de nos chers
confreres de Beyrouth qui s'ing6nierent a nous faire
oublier les mauvais jours passes.
Le vendredi 1 "r janvier, apres un long exercice de
patience, nous parvenions a nous embarquer a bord au
Syacusa, a destination d'Alexandrie oi nous arrivimes sans encombre deux jours aprbs.
De tout ce qui pr6cede, il r6sulte ceci que sans doute
notre titre ,de Franqais a 6et pour beaucoup dans les
vexations qu'on nous a fait subir, mais d'autres Fran,ais en grand nombre ont et6 trait6s avec bien plus
d'indulgence. On les a laiss6s libres de circuler et nul
*d'entreeux, que je sache, n'a 6te i proprement parler
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incarc6r6. Ce qui nous a valu ce supplement de mauvais traitements, c'est notre titre de religieux que les
Allemands et les Jeunes-Turcs ont poursuivi d6liber6ment en nous. Par contre, les populations indigenes se sont g6neralement montrees sympathiques a
notre 6gard, je parle de 1'8l6ment musulman; car, pour
les chritiess, ils se sont toujours fait un honneur de
leur attachement a&x Missionnaires et aux Sceurs.
Et maintenant nous voicidisperses aux quatre vents
I'interieur
du ciel, sans nouvelles de ce qui se pass
du pays que nous avons dfi quitter. Que Dies garde
nos chers confreres et nos bonnes Saeurs et qu'il daigne
ne pas trop prolonger le temps de notre exil.
Pour mon compte, je me suis trouv6 profond6ment
6branl6 dans mon 6tat general de sante. Apres une
misere, c'est une autre qui m'arrive et je sens bien que
je suis encore dans 1'6quilibre instable. Priez Dieu,
s'il vous plait, qu'il daigne le stabiliser.
Ce ne sera pas parole vaine de ma part si je fais
appel a votre indulgence pour me pardonner l'epreuve
un peu longue A laquelle j'ai soumis votre patience.
Daignez cependant me pardonner et veuillez toujours
me croire, etc.

J.

ALBISSON.

AKBES
Relation ecite par M. MALAVAL, supirieur de la
maison d'Akbes.
C'est du io au 14 octobre 1914, que le. gouverneur
general du vilayet d'Adana nous communiquait les
instructions officielles, qui devaient desormais r6gler,
en Turquie, la situation des 6tablissements religieux,
mais &trangers, et leurs diverses oeuvres. Ces nouveaux
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riglements n'6taient, en r6alite, qu'une annonce de fermeture et meme de confiscation. IUs avaient &te
6labores d'apres le programme politique du parti
jeune-turc dirige par des chefs dont les attaches
avec la franc-maconnerie allemande ne sauraient etre
mises en doute.
Le but de ces nouveaux reglements etait a la fois
religieux et politique, ayant pour objet direct les
institutions catholiques; ils visaient, a n'en pas
douter, surtout les 6tablissements francais, affaiblir
l'action catholique en Turquie et d6truire l'influence
francaise en Orient, tels 6taient les r6sultats qu'on se
proposait d'obtenir. Ces mesures si radicales, venant
apres I'abolition des Capitulations,ne permettaient plus
de douter de ce qui devait forc6ment se produire. La
guerre 6tait dkclar6e en principe; tout le d6montrait;
la mobilisation g6n6rale s'operant avec une extreme
activitb et 1'agitation de certains agents politiques,
r6pandus partout pour y preparer les esprits, tandis
que les nouvelles fausses et partiales, sem6es partout
par la fameuse agence ottomane et meme par les gouverneurs generaux, de concert avec les consuls et les
ing6nieurs allemands, disaient suffisamment que la
Turquie prendrait rang aux c6tis de la double
alliance. Deux semaines apres la d6claration des hostilit6s, c'6tait un fait accompli.
Is Jors, nous, Missionnaires francais, devions etre
consid6ers comme des ennemis, sur lesquels il fallait
tout d'abord frapper, bien que nous eussions et6 mis
sous la protection des Etats-Unis. Le gouvernement
ottoman prenait aussit6t des mesures d'expulsion.
Avec le Reverend Pere prieur de la Trappe de
Cherhl,, je m'&tais rendu a Alep, pour prendre des
renseignements aupres des consuls, nous ignorions la
declaration officielle des hostilit6s. Nous nous vimes
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tous deux arretes et emp&chis de retourner dans nos
maisons respectives. On voulait nous envoyer a
Beyrouth, oi nous pouvions nous embarquer. A force
d'instances, on nous donnait cependant un laissezpasser, mais nous savions g quoi nous en tenir.
C'6tait le io novembre et djai les autorites ottomanes s'6taient emparees de quelques etablissements
religieux i Adana, a Beyrouth, et sans doute ailleurs.
Notre tour devait bient6t venir.
Le dimanche 2o novembre, sur le sgir, nous apprenons
que des officiers turcs avec soixante cavaliers, venaient
d'arriver au chef-lieu du gouvernement local, qui se
trouve a une heure d'Akbss. Je crus d'abord qu'il
s'agissait d'activer la construction d'une route strategique qui passe dans les environs; mais la nuit porte
conseil et je compris qu'il s'agissait d'une action militaire contre la Mission et l'itablissement de la
Trappe, je ne me trompais pas.
Le lendemain, en effet, vers les six heures et demie
du matin, sous une pluie diluvienne, notre maison
6tait envahie, tandis que, dans le bourg, on avait plac6
des postes, dans la crainte d'une rivolte que 1'on
croyait devoir pr6venir, meme si c'etait necessaire,
par une destruction complete au moyen de bombes et
d'un petit canon qu'on avait eu soin d'apporter
d'Alep. II s'agissait d'une perquisition, dans tous nos
immeubles, oi I'on devait trouver, parait-il, canons,
mitrailleuses, fusils, je ne sais quoi encore.
On la fit, cette perquisition, avec cette minutie
grossiereet violente dont pouvaient ktre capables des
hommes pr&ts au pillage. Tous les coins et recoins de
notre residence, de la grande chapelle, de la maison
des soeurs et des 6coles, furent visit6s, les armoires
ouvertes, les tiroirs vid6s, les lits d6faits, la terre
creusee. Evidemment, on ne trouva rien dece que l'on
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cherchait si ce n'est un miserable revolver dont un
officier s'empara. Tout de meme, la perquisition ne
laissa pas d'etre fructueuse. Les officiers trouvaient
dansl'&curie unmulet magnifique et un jeune cheval,
aupres desquels ils plaqaient aussit6t des gardes, et,
dans une piece voisine, cinq selles et des brides,
choses absolument n6cessaires a la cavalerie turque,
qui en manquait. Apres la perquisition, les b&tes
6taient emmences et le reste emport6 par des soldats
arm6s, dans la crainte de quelque rbsistance.
Mais le gain de la grande victoire... fut plus grand
au monastere de Cherhl6. La, l'officier fit preuve de
plus d'audace et d'une goinfrerie, fruit naturel de son
education.
Le lendemain, les officiers donnaient I'ordre de
fermer les ecoles; mais, ne doutant plus de ce qui
allait arriver, des la veille, j'avais licenci les enfants,
garcons et filles; il ne restait plus qu'd nous faire
expulser. Cette expulsion ne devait pas tarder. Le
sous-pr6fet, ami de la Mission, n'osant m'en intimer
1'ordre officiel, m'avait d6ji fait pr6venir par un de
nos catholiques. Le 27 au soir, il nous faisait avertir
que le lendemain aurait lieu l'inventaire de tous nos
immeubles et meubles, op6ration qui commencait, en
effet, le 28 au matin, en pr 6 sence du commandant de
la gendarmerie, du percepteur des imp6ts et autres
autorit6s subalternes. Ce fut l'ouvrage de trois longues
journ6es. On le faisait durer, car chacun devait y
trouver son int6irt. Mais, quel inventaire! auquel
d'ailleurs, on renoncait parce qu'on ne comprenait
rien aux objets qu'on leur mettait sous les yeux;
d'ailleurs ils ne devaient pas tout voir.
Sur ces entrefaites, ayant recu un t61gramme du
consul ambricain, je declarai au sous-pr6fet que les
deux communaut6s quitteraient Akbbs le vendredi
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suivant, pour aller s'embarquer a Alexandrette, et
que personne, dequelque nationaliti qu'il fit, ne resterait paisqu'on confisquait tous les immeubles.
Nous faisons done nos pr6paratifs de d6part et, le
2 dcemnbre, nous quittions Akbes. Lesjours quenous
venions de passer et que les 6v&nements avaient
rendus si penibles, avaient kt6 pour nous un temps de
grande fatigue. Sans doute, nous partions avec l'espranoe solidement fond6e de revenir bient6t; mais nous
laissions derriere nous et dans ine profonde et sincere affliction toute une popuiationA laqueite,4epuis
plus de quarante ans, nous avions accordk nos soins,
aprbs F'avaoi form6e i la foi catholique.
Certes, ces pauvres gens, catholiques, schismatiques et meme arusulmans, par leur attitude *et
leurs douloureuses attentions, nous manifestaient
lear reconnaissance pour le :bien que les M-issionaaires avaient pa kear faire. Durant plusieurs jours,
on ne dormait plus dans les maisons, c-haque
matin,notre petite 6glise6tait remplie;tous nosfidles,
en attendant notre retour, voulaient remplir leurs
Sdevoirs religieux. On ne pouvait s'entretenir avec
nous sans que les yeux ne se remplissent de larmes.
Oui,:dans de tels sentimertts, nous pouvions trouver
une douce consolation. Mais nous laissions, 'derriere
mons, mn-e aombaeuse population catholique, dispers6e
:en plusieurs villages, sais soins spirituels. Sans
rdoute, .aus la confiions aiun bon pr&tre, qu'elle connaissait, ,et quelle .estimait, mais dans l'impossibilit6
,dte suffire a tout, ,et les enfants ,des deux sexes 'restaient sans surveillance ,et sans 6coles;,quelques-uns
d'entre emx exposs -au danger 'de :l'6cole protestante
et c'est oe <qui ,rendait la s6 paration si pinible.
Comme la ,grande route d'Alep A Alexandrette 6tait
sillannne de troupes ottomanes, se rendant, soit it
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Bagdad, soit A Damas, A cause de nos religieuses, de
crainte de les exposer a une trop grande fatigue, je
pr6fkrai prendre le chemin le plus court, mais aussi
le plus difficile, A travers les monts Amanus, ce qui
nous permettait d'ailleurs de passer la nuit, dans
notre nouvelle station de Deurt-Yol. Deux gendarmes nous accompagnaient et nous ne soupqonnions
pas qu'ils ktaient avec nous surtout pour nous surveiller! Evidemment le voyage fut tres fatigant, d'autant
plus que l'inexp&rience de la grande majorit6 des cavaliers le rendait plus long. A travers de petits sentiers,
larges de 40 a 5o centimetres, traces sur le flanc des
montagnes et cStoyant souvent un abime, apres une
course de plus de onze heures, grace a la solidit6 et A
l'experience des mulets, tout le monde arrivait sain et
sauf, et mame sans accident, A la station. Sans me
prboccuper des gendarmes, et certes, je fus bien inspire, je dirigeai la caravane vers notre petite r6sidence,
oh tons passbrent unde bonne nuit.
Le lendemain, apres la sainte messe, je m'empressais de louer des voitures pour nous rendre A Alexandrette, distant de 38 A 40 kilometres. Nous allions
partir, quand on vient m'avertir qu'auparavant, je
devais me rendre au sibge du gouvernement. J'y fus,
mais que me voulait-on ? Apres deux heures d'attente,
on me fit comprendre qu'il ne nous 6tait plus permis
de nous embarquer, que nous avions mal compris les
ordres venus de Constantinople, que nous aurions di
rester a Akbis et que, maintenant, nous n'avions plus
qu'a aller nous entendre avec le pr6fet. Pendant ce
temps, on pr6parait une feuille de route et aussi des
gendarmes qui devaient eux-memes nous pr6senter.
Mais on nous cachait la v6rit6, que j'apprenais A
mon retour A la r6sidence. Nous devions, en effet,
6tre dirig6s sur C6sar6e-Keyssarie, au centre de l'Ana-
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tolie, oiu nous serions soigneusement internes. Les
chritiens de la localit6 me conseillent de gagner du
temps, de pr6texter la fatigue des religieuses, incapables d'entreprendre une si longue course. Mais trois
soldats en armes arrivent avec l'ordre de nous mettre
en route immediatement, m6me en nous faisant violence, si la chose devient necessaire. On parlemente,
mais je comprends bien vite que toute resistance est
inutile et nous partons. Mais quel voyage ; travers
champs, car la route est impraticable!
Vers les sept heures du soir, nous nous trouvons
sur les bords d'une riviere grossie par les pluies, et,
pour comble, les voitures n'ont pas suivi la piste qui
conduit au guA. L'obscurit6 est profonde, mais nous
nous trouvons, pres de la voie du chemin de fer
de Bagdad. Abandonnant les voitures, religieux et
religieuses profitant d'un pont de la voie ferree, nous
.traversons la riviere et attendons l'arriv6e de nos
voituriers qui ont 6t6 a la recherche du chemin perdu.
Mais les voituriers, en general, et ceux d'Orient, en
particulier, ne sont jamais presses, aussi les n6tres tardent a nous rejoindre, tandis qu'il fait froid et que la
pluie recommence. Que faire dans ce desert oiu nous
n'avons rien pour nous mettre a l'abri? Heureusement
qu'L vingt minutes plus loin se trouvait une gare dont
je connaissais le chef. J'y cours et j'y arrive, je ne sais
comment, apres m'etre enliz6 dans un marais fangeux.
Je demande l'hospitalit6 pour la nuit, ce qui m'est
aimablement accord6 et ayant, a la lueur d'une torche,
amen6 tout mon monde, nous nous intallons dans un
wagon de troisieme classe oui, au moins, nous etions a
l'abri du froid et de la pluie.
Le lendemain, de bonne heure, nous continuons
notre route et arrivons enfin & Osmanie, chef-lieu de
la prefecture. Les gendarmes nous conduisent directe-
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ment a un h6tel tenu par un musulman, mais des chr6tiens conseillent auxvoituriers, chretiens euxaussi, de
tourner bride et de nousconduire i l'iglise des Arminiens gr6goriens. La, nous trouvons les R&verends
Peres Trappistes, partis deux jours avant nous, par
un autre chemin. Apres quelques instants de repos,
nous nous rendons chez le pr6fet; nous avons affaire
a un intellectuel, qui parait avoir entamb un pen de
philosophie et s'exprimant assez bien en franqais, il
nous gratifie d'une dissertation philosophique sui les
manx de la guerre, chAtiment inflig6 par Dieu aux
passions humaines, mais il se preoccupe fort pen de
notre situation et se contente de nous diriger sur Mersine oil, ajoute-t-il, nous pourrons nous embarquer. 11
nous parlait en-vkritable Turc, car il n'ignorait certainement pas le sort qui nous 6tait destine.
Mais le convoi des otages n'etait pas au complet et
nons devions aller rejoindre les autres, intern6s, eux
aussi, en attendant notre arrivee, pour entreprendre
Ie grand voyage pour I'internement definitif. II fallait
done revenir sur nos pas mais en nombre plus grand
cette fois. Arrives neuf, nous devions repartir vingtdeux; mais oil trouver des voitures en nombre suffisant? car il ne fallait pas penser a des bates de selle,
chevaux et .ulets, tout avait itd r6quisitiotna. Nous
d&cidons de former deux groupes dont Fun partira
dans la soir6e et l'autre, divis6 en deux fractions,
pendant la nuit, afin de pouvoir prendre ensemble le
train qui doit nous conduire a Mersinei
Toujours accompagn6s de deux gendarmes, Lazaristes et religieuses nous partons les premiers et, vers
onze heures de la nuit, nous retrouvons notre wagon de
troisieme classe qui nous donnera encore I'hospitalitd;
chacan s'y tirera d'affaire comme il pourra et, enveloppi dans sa couverture, trouvera son lit comme il
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l'aura fait, sur le parquet, tout de son long, dans une
des, trav6es.
Le lendemain, meme avant quatre heures, les
religieux trappistes viennent nous exciter; il s'agissait de se preparer au d6part. Un ev6xement attristant
cependant venait tout a coup interrompre notre joie
momentan6e. Un vieux mais saint frere trappiste,
affaibli par les fatigues d'un voyage de deux pnibles
jouraeoes, rendait son ame a Dieu. R6citer quelques
prieres, envelopper le cadavre dans une couverture et
le placer daos un fourgon fut I'affaire de quelques
intants et le train de prendre son elan vers Adana
et Mersine, Nous brilons Adaua, chef-lieu du vilayet
et residence du gouverneur gen6ral. La nuit arrive et
avee elle nous debarquons 4 Mersine.
La PrQvidence avait tout. minag6 pour nous pe.mettre de ne pas trop ressentir l'amertume de se
trouver d6sormais entre ies mains des Turcs. A la
gare, nous trouvons le consul d'Am6rique et le drogman du consulat de France, pr6venus par d6peche.
Grice a eux, les religieusespeuvent se rendre chez les
dames de la Mission ambricaine, et nous, sans y etre
invitis, nous nous precipitons dans le presbytere des
religieux capucins, charges de la paroisse latine du
port.
A Mersine, et sous le meme toit, nous nous trouvions avec les Pares et les Frtres Jesuites d'Adana, ne
sachant encore quel allait &tre leur sort. On se loge
comme on peut; 1a, chacun aura son matelas et son
traversin, grace a la bienveillance des chr6tiens indigenes. Pendant quatre jours, nous y vivrons un peu la
vie de communaut6.
Jusqu'a ce moment, les autorites turques nous avaient
un tant soit peu m6nages; au moins, nous jouissions
d'une certaine libert6. Sans doute, nous restions sous
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la surveillance de la police, surtout de la police
secrete, mais nous pouvions au moins sortir et aller
chez qui nous voulions; avantages dont nous allions
&trebient6t privis.

La, les investigations de la police furent nombreuses
et pointilleuseF; on nous faisait meme entendre que
peut-tre nous nous trouverions bient6t s6pares.
Cependant les sceurs ont la permission de s'embarquer
avec M. Caruzo, de nationalit, italienne. J'embarque
done les soeurs sur le premier bateau qui arrive.
M. Caruzo, apres toutes les d6marches nicessaires, se
pr6pare a faire de meme. Le commandant de la gendarmerie, le chef de la police lui ont donn6 toutes les
assurances, il est absolument libre de rester ou de
partir, il se pr6sente done au debarcadere, mais li, il
y a contre-ordre; un nouvel ordre est arriv6 et les
religieuses seules partiront. La situation de notre confrere, nous remettait en m6moire la fable de La Fontaine : Perrette et lePot au lait. Cepandant M. Caruzo

sut faire, contre mauvaise fortune, bon coeur, docid6
d'ailleurs a saisir la premiere occasion pour sortir de
cette galore. N'eft &t6l'ind6cision dans laquelle nous
vivions, les jours pass6s iMersine auraient ete pour
nous un temps de repos. Nous n'avions pas toutes nos
aises, mais la gaiete et une certaine r6gularit6 de vie faisaient oublier ce que la simplicite dans le manger et le
coucher pouvait avoir de p6nible. Bien volontiers, je
crois, tout le monde aurait accept6 pour quelque temps
ce genre de vie, mais le Turc veillait avec l'Ytat-major
allemand et dans ce port de mer, nous devenions un
danger pour le pays. Aussi, on se hate de nous ramener
k Adana, aupres du gouverneur general, qui, lui, doit
nous faire connaitre enfin notre dernimre destination.
Le samedi matin, 1 d6cembre, toujours accompagn6s
par des gendaries, et auwnombre de dix-sept, cinq reli-
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gieux Ag6s de plus de soixante ans ayant t6 retenus
A Mersine, avec deux autres de nationalit6s italienne et
allemande, nous partons pour Adana oh nous arrivons
vers midi. La, nous commencons a sentir plus lourdement peser sur nous la main allemande qui y dirige
tout. On pretend nous conduire chez ie Vali, mais un
officier quelconque de la police, apres avoir fait l'appel
de nos noms et nous avoir passes en revue, nous consigne au poste, salle obscure et malsaine oui nous resterons jusqu'au soir, avec, sur 1'estomac, le petit
d6jeuner du matin. Naturellement, on nous surveille,
personne ne peut s'entretenir avec nous. Mais le consul americain de Mersine nous a accompagnes; la nouvelle de notre arriv6e est connue des chr6tiens de la
ville, et aussit6t Mgr l'tveque arminien catholique,
daigne venir pros de nous. Consul et ve&que se rendent chez le gouverneur g6neral et parlementent avec
lui; mais la nuit arrive. Cependant, une circonstance
heureuse pour nous tous nous sauvera encore de la
prison. En ce moment, en Turquie, entre les deux

6elments militaire et civil se fait sentir un antagonisme reel et profond; le dernier n'agit que par contrainte, en obbissant aux ordres venus de Constantinople; or, il les sait dictis par les officiers aliemands.
Sans doute, le Vali d'Adana est gouverneur, A la fois
militaire et civil, en sa qualit6 d'officier, mais il est
d'origine kurde, ds lors d'un caractere orgueilleux et
ind6pendant et bien peu infeode A la politique de la
capitale ou il n'a jamais s6journ6; d'ailleurs, quelques
mois auparavant, visitant sa province, il voulut bien
accepter I'hospitalit4 chez nous. Dans ce voyage
d'inspection, il 6tait accompagn6 du commandant,
de la gendarmerie qui repr6sente l'6elment militaire,
par consequent, l'influence allemande.
Mais ce commandant, d'un caractere doux, fait un
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peu exception- 8tant venu an poste o4 nous nous
trouvious, il reconnait les. Missionnaires d'Akbes,
nous salue trs. aimablement et onous dit qu'il va nous
mettre tons en liberte. II court aussit6t chez le Vali,
qui, se trouvant appuy6, cede et bientLt nous nous
trouvons tous les dix-sept sous la paternelle houlette
de Mgr I'6evque d'Adana, qui, triomphant, nous conduit k travers. la ville, jusqu'k l'6v&ch,.
Evidemment,
1'66lment musulman, surtout la police, reste surpris;
on ne rit plus, plusieurs saluent; les chr6tiens se
r6jouissent. A Adana, nous passons deux nuits, hospitalises ou plut6t cajolds par les meilleures families
catholiques, qui se disputent la charge de nous avoir
et de nous accorder leurs soins. Mais aQ irons-nous?
Le Vali a ddclard au consul ambricain qu'i Mersine
on s'est tromp6; que les civils, seuls, doivent etre
interns a Orfa, tandis que les religieux trouveraient
a Alep. une residence convenable, o~, rmunis tous
ensemble, ils jouiraient a peu pros d'une entiere
libert6 ! Le Turc avait pris le dessus en ce personnage
et il mentait effrontement. En effet, dans le rapport
qu'il confiait aux gendarmes, il recommandait instamment au Vali d'Alep de nous diriger, dbs notre arrivee,
sur Qrfa.
Les Allemands qui se trouvent dans ces parages
sont, pour la plupart, des ingenieurs du Baghdadien,
et tous officiers. Mobilis6s, ils 6taient restes au service de la Turquie dont ils devenaient les maitres et
les tyrans. Ces messieurs, cependant, auraient pu se
rappeler, surtout en pareille circonstance, les services
que leur avaient rendus, l'accueil que leur avaient fait
les Missionnaires, chez. lesquels ils aimaient a se
rendre si souvent, pour s'y reposer.
Le lundi 13 dEcembre, nous nous rendons a la. gare
pour prendre un train militaire. Apres avoir battu la
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semelie pendant plusieurs heures, toujours sous la
surveillance de la police, qui se preoccupe fort peu de
nos pauvres estomacs, nous occupons le compartiment
qui nous est destine, d'oi nous ne pourrons descendre
qu'accompagnes par un policier, et, dans la nuit, nous
arrivons & Alexandrette.
A Alexandrette encore, nous hchappons k la prison,
les gendarmes veulent nous faire stationner dans la
gare en attendant l'arrivie des policiers du port aux-quels is doivent nous confier et qu'ils vont chercher.
L'attente se prolongeait quand une haute autorit6
se pr6sente; nous avions voyag6 et fait connaissance
avec elle. C'6tait le chef de la police d'Adana qui se
re.dait. Beyrouth oa il venait d'etre nomm6. Comme
ce personnage me fixait, je m'avanjai vers lui, il me
serra la main : je lui exposai notre situation et aussit6t
de me r6pondre : a N'coutez rien, allez et cherchez
oh vous reposer. n Nous trouvant suffisamment arm6s,
nous confions nos bagages au chef de gare et, en
cheur, sans tenir compte ni de 1'obscurit6 ni de la
boue, nous prenions la poudre d'escampette. Vingt
minutes apres, nous frappions a la porte des religieux
Carmes et des Franciscains, qui, sortant vite de
dessous leurs couvertures, venaient nous accueillir.
Evidemment les autorit6s d'Alexandrette la trouvaient
mauvaise, mais un plus haut plac6 avait parlk et,
d'autre part, ils avaient affaire a un agent consulaire
americain qui leur avait d6jl occasionn6 certaines
avanies.
Une seule ressource leur restait : nous exp6dier au
plus vite a Alep : mais comment? Il n'y a pas de
chemin de fer; nous ne pouvions aller a pied, car il
s'agit d'une course de quatre grandes journ6es en
caravane. L'el6ment militaire avait, 1l aussi, mobilis6
les voitures et toutes les montures.
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D'autre part, le sous-prifet 6tait un jeune homme
de bonne composition qui se mettait fort peu en peine
de nous. Mais une fregate anglaise vint troubler notre
repos. On l'avait apercue au loin; on se doutait de ses
projets. Le vendredi soir 8, nous itions avertis que
sept voitures avaient et6 pr6par6es, toujours a nos
frais. On nous permet de prendre a la hate une l~6gre
collation, et aussit6t on nous conduit tous, avec nos
bagages, sous le hangar qui abrite les prisons.
Le temps etait affreux, un vent glacial soufflait en
temp&te; bien qu'il s'agisse de traverser le fameux
et dangereux col de Beylan, on nous entasse dans les
voitures et, vers le milieu de la nuit, fouette cocher,
sur une route d6fonc6e, oit les roues s'enfoncent jusqu'aux moyeux. Si les Anglais nous avaient rendus .
la libert6! Le lendemain matin, en effet, ils opiraient
une descente, faisant dtrailler un train rempli de soldats, d6truisaient la voie ferr&e et executaient trois
cent cinquante chameaux.
Cette nuit surtout, commencent nos grandes et
p6nibles difficultes. Alexandrette est dans le vilayet
d'Alep, dont le gouverneur gin&ral, ancien ministre,
est le plus horriblement mal dispose contre nous. Des
lors, nous n'etions plus dignes d'6gards; nous nous
trouvons entre les mains de gendarmes a cheval qui
se donnent d'autant plus d'importance qu'ils se voient
charges de conduire des prisonniers de telle marque
et en si grand nombre.
De bonne heure, nous arrivons au sommet du col,
au grand bourg de Beylan. On nous installe dans un
cafe turc, le poste de la gendarmerie et la prison
n'6tant qu'une casemate en planches, incapable de
nous contenir; il est vrai que le caf6 ne vaut guere
mieux, mais nous pouvons au moins y prendre une
bonne tasse de th6 qui nous r6chauffe. Aprbs avoir
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grelotti de froid quelques heures, nous remontons
dans nos voitures, oh les couvertures nous mettent un
peu a 1'abri, et nous continuons notre voyage sur une
.route transform6e en bourbier. Nos gendarmes
prennent leur r6le de plus en plus au sirieux; ils
crient, ils hurlent, si quelqu'un veut descendre.
Cependant personne n'est tent6 de prendre la fuite;
oit aller avec un pareil temps? A la tomb6e du jour,
nous arrivons a une nouvelle station, oh on nous
enferme sous clef et un gendarme a la porte, dans le
poste de la gendarmerie, piece commune assez vaste,
oh nous passons la; nuit avec toutes sortes de personnes. La journ~e du lendemain fut a peu pros semblable a la pr6cedente. Pluie torrentielle et internement le soir, cette fois, dans une 6curie avec b&tes et
soldats trainards. Apres nous avoir ainsi mis sous clef,
le chef de poste allait tranquillement prendre son
repos. Heureusement pour nous, les soldats avaient
allume un bon feu au milieu du dortoir improvise. On
put ainsi se restaurer et se reconnaitre.
Enfin, le soir du troisieme jour, vers les dix heures,
nous arrivions aAlep. Conduits an commissariat de
police, apres constatation minutieuse, et plusieurs
fois op6r&e, du nombre exact des prisonniers, on
nous conduit la oi nous-devions loger. Certes, grande
Atait la joie de cet officier de police, qui avait 1'heur
de nous placer sur deux rangs et de nous commander;
mais nous arrivions bien vite a notre logis, car au

tournant d'une rue,. il nous faisait entrer dans une
grande cour autour de laquelle, a la lumiere d'uae
grosse lampe fumeuse, on pouvait voir des fenetres
garnies de barreaux de fer. On nous fit p6n6trer dans
une salle, ou se trouvaient d'autres gens dont les

figures pen avenantes ne nous annoncaient rien de
bon. La aussi, on fait transporter tous nos bagages
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que 'on fouille et examine avec soin; on enl-ve conteaux, ciseaux, rasoirs, flacons et, sans doute, bien
d'autres choses encore, dans la crainte de nous voir
tent6s de nous s6parer d'enx par le suicide, et apres
cet examen minutieux, on nous invite a nous asseoir.
Nous protestons; on nous r6pond qu'on va nous pr6parer des places dans un h6tel dela-ville et le gardienchef, faisant sortiT ses collkgues, donne un tour de
clef : au revoir, Messieurs et a demain. n Oi 6tionsnous donc? Tout bonnement dans une prison, en compagnie de prTvenus et de condamn6s, dans une
chambre qu'un petit lampion eclairait et n'ayant pour
tout meuble qu'un grand vase, dans an coin. Elle avait
bien 5 metres die long, et 4 m. 5o de large et c'est Ii
que devaient confortablement s'installer cinquante
personnes au moins, sur une terre nue souillee de
toutes sortes d'immondices.
Je ne puis taire l'6motion profonde que tons, nons
ressentimes en nous voyant ainsi traitis, -mais elle
dura peu. Pensant anx soldats francais qui se trouvaient au front, nous trouvions qu'il £tait juste de
souffrir, nous aussi, qnelque chose pour notre pays.
Sans doute aussi, chacun, dans i'intime de son irme,
s'entretenait d'autres sentiments plus 6leves. Bref,
une franche gaiete nous aida a patienter jusqu'au
matin.
Certes, nous itions plus mal trait-s que Ies civils,
qui, eux, pouvaient vivre a leur guise, mais nous re
devions pas oublier ce que le consul d'Ameriqtre, juif
converti au protestantisme, Trpondait - notre ftonnement A ce sujet : < Rappelez-vous que vous etes Francais et religieux franaais.
Le matin, on nous euvrait ia porte de la prison et,
moyennant finance, chacun put pourvoir
:tous ses
besoins; tmais il ne fallait pas songer a faire trainer
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les choses en longueur, et bient6t on nous parquait de
nouveau dans cette salle commune, d'un genre si
nouveau pour nous. La, nous eiimes la visite de
Mgr lI'veque maronite, qui fut pour nous comme un
ange liberateur; il nous apprenait que, d'apres un
ordre venu de Constantinople, tons les religieux et
religieuses devaient etre diriges sur Beyrouth, oh ils
auraient la faculte de s'embarquer : c'6tait l'oeuvre de
Benoit XV.
Pendant ce temps, le consul am6ricain d'Alep agissait pres du Vali : il y eut sans doute du tirage : il
fallait arracher aux Turcs une si belle proie. Vers
midi seulement, -rn officier de la police, avec des
agents, venait nous ouvrir la porte, nous placait sur
deux rangs et nous conduisait militairement et, devant
une foule immense, au commissariat, oh, sur une seule
ligne, nous stationnons encore une bonne demi-heure.
On devait sans doute nous donner la liberte, mais
cela leur coiitait. Tout Ie monde 6tait en mouvementOn dut prendre un moyen ternre, car sur deux rangs,
et en nous faisant traverser la partie la plus populeuse
de a ville, on nous conduit, toujours militairement, a
an grand h6tel borgne attenant a la grande co6le
allemande! La, nous 6tions interrrs avec defense de
sortir : tout pres, an poste de police, un agent a la
porte d'entr6e de Ph6tel et dedans d'autres agents et
urtout des agents de la police secrete qti n'e nous
quittaient jamais. Cependant, nous avons, pendant les
trois jours que nous y passons, une bien douce consolation; ayant emport6 avec moi un autel portatif, un
certain nombre d'entre nous peuvent, chaque jotr,
c6lebrer la sai-te messe : les autres communiaient.
Pour la Ne~l, en viam les ivbques catholiques, assez
influents cependant, demandent qu'on nrous envoie
dans leurs i4glises; on leur promet dhaque fois, car its
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insistent, mais la police ne recoit aucun ordre de ses
chefs et Nosseigneurs les Prelats n'obtiennent pour
tout resultat qu'un reproche sanglant qui les oblige au
silence : on leur reproche de favoriser les ennemis de
la patrie. Qui le leur adresse? Le directeur general
des affaires ext&rieures,qui doit sa fortune au college
d'Antoura. Cette ingratitude ne lui porta pas bonheur,
car, avant que nous quittions Alep, il se trouvait mis
en disponibilit6.
Nous ne partageons pas le meme sentiment et nous
temoignerons notre reconnaissance aux iveques catholiques, arm6nien, grec et maronite qui ne craignirent
pas de s'exposer pour nous. Devinant notre ditresse
financiere, tous trois vinrent d6licatement et largement
a notre aide. Leurs pr&tres les imitirent et vinrent
souvent nous rendre visite, bravant defenses et menaces
que leur caractere rendait vaines. Merci.
Obliges enfin de nous rendre a la libert6, les autorites nous avertissent qu'elles vont nous diriger sur
Beyrouth, mais elles nous lichaient par force. Sachant
fort bien qu'en Turquie un ordre est bient6t suivi
d'un contre-ordre et qu'ainsi elles peuvent laisser
passer le delai du 28, apris lequel il ne serait plus
permis de quitter la Turquie, elles vont essayer d'un
autre moyen : on nous embarquerait pour Beyrouth,
mais le train passe par Hamma. La, on nous permettra
de nous arreter quelques jours. Plus tard, a Horns,
nous aurons 6videmment besoin d'un peu de repos et
ainsi le 28 d6cembre et le 2 janvier, dernier delai
accord6, passeront et nous resterons entre leurs
griffes : nous n'6tions pas les premiers a subir cette
6preuve, mais il y eut de l'impr6vu : ces bons Turcs
ne soupqonnaient pas qu'un Capucin a t9ujours dans
son sac quelque bon tour & jouer. Or, a Hamma, se
trouvaient les Capucins de la mission d'Armenie. Leur
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supirieur comprend ce que les autorit6s turques
avaient 1'intention de faire; il n6gocie avec le pr6fet
qui, parait-il, ne d6sirait pas mieux. Repondant aux
difficultbs qui lui 6taient opposees, ce bon religieux
propose, en son nom, et au nom de tous les prisonniers religieux du train, de pourvoir largement a tous
les frais de voyage que les agents de la police feraient
jusqu'a Beyrouth. La cause 6tait gagn6e. En y allant
chacun de nos 2 francs et a cause du nombre des
prisonniers, les agents de la police y trouvent leur
compte. Nous laissons derriere nous Hamma et sans
que les coeurs battent trop fort, nous arrivons a Horns,
of nous rencontrons nos confreres de Damas et des
Pires J6suites qui viennent de purger leur troisirme
quarantaine.
Le train fait des arrets prolong6s, mais enfin, apris
une derniere alerte dans Ie Liban, nous arrivons le 27
ava'nt midi, A Beyrouth. La, le tableau s'adoucit un
peu;la police se montre courtoise et, le i" janvier, il
nous est permis de prendre le Syracuse.
Nous voil done expuls6s de la Turquie, mais
jusques a quand? Dieu le sait et nous avons la ferme
espirance que ce ne sera pas pour longtemps. On nous
a tout pris, absolument tout, mais, sans doute, tout
nous sera rendu, et c'est en vain que les Jeunes-Turcs
se sont fait un malin plaisir de vexer et de d6pouiller
les Missionnaires catholiques francais. Le jour des
grands comptes arrivera et la Turquie comprendra
alors quelle grande erreur elle a commise en se
livrant, pieds et mains lies, a une puissance qui ne l'a
engag6e dans la lutte que pour parer a ses propres
inter&ts.
MALAVAL.
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BROUMANA
Nous terminons cette revue des maisons de Syrie par ces
quelq ues lignes que nous empruntons aujournal de M. Romon.
Vendredi 13 novembre. - M. Ackaouy et le docteur
Mandour sont en route pour Damas. L'ordre est arrive
et a 6t4 communique hier et, le soir, ils sont partis en
voiture, accompagnis du caimakam et de soldats
libanais, jusqu'a Baabda, pour prendre ce matin le
train de Damas.
Quels sont les motifs de cette arrestation? Par
mesure de precaution, dit I'arr&t6, et leur sbjour a
Damas devra durer jusqu'a la fin des hostilit6s. I1 est
plus que probable qu'il y a eu contre eux des dinonciations. Broumana est un centre protestant et les
Allemands y sont assez nombreux.

26 novembre. - M. Ackaouy est i Damas chez nos
confreres. On nous avait affirm6 qu'il ne tarderait pas
a etre renvoy it Broumana; mais, d'apres le dernier
renseignement, le commandant allemand s'y serait
oppose.
EN RESUME
Un certain nombre de confreres ont quitt6 la Syrie au mois
d'aoit, par suite de la mobilisation. Ce sont: MM. Sarloutte,
Espinouze, Delafosse (-tienne), Thiry, Allain, Artis, Scotto,
Gendre, Thomas, Vessiere; les freres Rey, Pichin, Le Priol.
Le 23 nivembre, M. Romon quittait Beyrouth pour
Alexandrie.
Le 21 dicembre, M. Clement quittait Tripoli pour Alexandrie.
Le 26 decembre, MM. Bourzeix et Sieben, de Jerusalem;
MM. Labbe, Hottin, Lehoucq, Picot, Bouclet, Judge, Faury,
d'Antoura,s'embarquaient a Beyrouth pour le Pirde, Brindes,
oil ils prenaient le train pour Rome, Paris.
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Le i" janvier, MM. Albisson, Gayraud, Souza, Vial et
Miquel, de Damas; MM. Lacquieze et Silveira, d'Antoura;
MM. Malaval et Paskes, d'Akbes, s'embarquaient a Beyrouth
pour Alexandrie.
Quelques jours plus tard, M. Hogan faisait de meme.
II reste done :
A Beyrouth, MM. Cisar Coury, Rustom, Bahri, Allouan;
A Akbhs, personne;
A Antoura, MM. Diab, Trac, Younes, de Koning, Kats;
A Broumana, M. Van Rutten ;
A Damas, MM. Coury Joseph, Aoun, Azoury et Ackaouy;
A Jerusalem, M. Chiniara;
A Tripoli, MM. Ouanes, Abdou, Aoun.
MAISONS DES SCEURS
D'une facon genirale, les sceurs frangaises sont parties; ii y
a quelques exceptions, cependant; les sceurs indigenes sont
restees dans toutes les maisons :
BEYROUTH
On a vu plus haut que soixante soeurs, des differentes maisons de la ville, se sont embarquies avec M. Romon. Voici
quelques nouvelles sur ces diffdrentes maisons occupees par
les soeurs indigenes. (Nous extrayons ces details d'un journal
de M. Romon.)
6 dicembre. - OrphelinatSaint-Joseph(garfons). - A quatre
heures, le Vali a fait une inspection chez les orphelins. II a
eti tres courtois, a visit6 les ateliers et autres pieces; les
enfants jouaient dans la cour; on les a mis en rang. Le Vali
leur a fait un speech, disant qu'il faut aimer Dieu et sa patrie.
Son Excellence ayant admire sur le metier un tissu qui sert
a faire des robes de chambre, M. Coury lui fit offrir, le lendemain, par deux petits garSons accompagnis de deux scrurs,
5 metres de ce tissu et un beau bouquet. I1 fut tres touch6 et
donna une livre turque aux deux enfants.
7 dicembre. - Orpkelinat Saint-Charles(filles). - Un gamin
s'amuse a lancer des p6tards contre-le mur. Les orphelines
ont entendu un agent I'interpeller: - Qu'est-ce que tu faislA? - Mais vous voyez, je m'amuse. - Veux-tu bien t'en
aller I Tu ne comprends pas que tu vas faire peur aux enfants
de Son Excellence le Vali., Rien de plus flatteur.
7 dicembre. - H6pital. - L'h6pital a passe toute une semaine d'inquietudes et d'ennuis. II y a eu plusieurs visites et
beaucoup de tracasserics. On a fouille les personnes qui sortaient de P'h8pital, meme M. Coury et M. Rustom. A l'enterre-
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mrent d'une orpheline,au moment os l'on sortait de l'h6pital,
on a fouill toutes les personnes du convoi, on a mýme ouvert
le cercueil. Ceci itait trop fort et les sceurs sont allies se
plaindre au Vali. Elles etaient trois : ma sceur Clementine,
allemande; ma siur Fidao, autrichienne; et ma seur Chika,
ottomane. Elles ne regurent pas l'accueil qu'elles semblaient
pouvoir se promettre. Le Vali declara d'abord que les agents
avaient fait leur devoir, puis voulut nier qu'on eut touche le
cadavre; mais ma Saour Fidao avait eti temoin. Ma sceur CI6mentine s'est vue prendre a parti par le Val. qui 1'a apostrophie assez rudement, en reprochant aux Allemands d'etre la
seule cause de la guerre et de tous les ennuis.
Aux tracasseries oat succed6 les mesures. La defense est
venme aux sceurs de recevoir de nouveaux malades; puis, aux
medecins francais, d'entrer a l'h6pital. Tout a fini par s'arranger, grace surtout a la bonne volonte du m6decin sanitaire, disign4 par l'autoriti comme directeur de I'h6pital.
L'h6pital a cess6 d'etre h6pital franaais pour devenir h6pital
municipal; il a regu des medecins ottomans, mais on a eu
I'esprit de les choisir parmi les chefs de clinique de la.Faculte,
deja tous habitues k l'h6pital.
Une nouvelle maison a det ouverte k Beyrouth (au moins
provisoircment).
A la demande expresse des autoritts turques, les Filles de
la Charite ont du se charger de l'hospice des vieillards,
precedemment tenu par les sceurs de Notre-Dame-des-SeptDouleurs.
DAMAS
II y a trois maisons de sceurs:
1° Utcole du Midan. - Le 14 octobre, on reclame a ma soeur
Hardy des imp6ts et on veut la riduire i se soumettre, par des
menaces et des scenes tapageuses, k sa porte. Le consul s'est
declare impuissant et elle est allke chez le Vali; mais un
drogman du consulat l'ayantaccompagnde,le Vali a commence
par le mettre a la porte et a retenu la sceur toute seule.
La conclusion de lentretien a eti que le Vali demandera k
Constantinople si l'accord de g193 est dechire.
On dit que non et que nous avons le droit de nous appuyer
sur cette convention pour refuser les imp6ts.
L'ecole fut cependant fermee; les sceurs indigines y resterent; la supdrieure, sceur Hardy, obtint de rester a l'h4pital,
quoiqu'elle fit Frangaise.
20 La Misericorde.11 ne reste plus que les orphelines, le
dispensaire et les sceurs indigenes.
La superieure, sceur Heleux et sept de ses compagnes fran-
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aaises sont parties; on a permis a deux sceurs francaises agees
de rester.
3° L'Hdpital. - Les seurs francaises sont resties avec la
superieure, sceur Gauthier; ii y a eu, pendant un certain temps,
des seurs de Saint-Charles Borromee, allemandes, chargees
de soigner un officier de leur nationaliti.
A Broumana et Bahnes, les Frangaises sont parties d&s le
debut.
ZOUK, AJELTOUM ET BEURGE
Les Francaises ont 6td respecties longtemps; mais elles
ont recu comme les autres I'ordre de partir. Quelques personnages officiels, voulant sans doute se faire pardonner
leurs anciennes sympathies pour la France, avaient mtme
voulu diployer un zlie excessif. C'est ainsi qie le Mudir de
Zouk s'6tait permis d'enjoindre aux sceurs de quitter leur
maison et se proposait de les faire conduire a Beyrouth
par la police. Mais M. Coury ne l'avait pas entendu
ainsi; il itait mont ai Zouk, et demandant an Mudir de quel
droit il agissait, ii lui avait dclar6 : 1* que Les sceurs partiraient quand elles voudraient, et 2" qu'elles partiraient seules.
Le Mudir s'etait tenu tranquille. Les populations avaient
d'ailleurs fait oublier la faiblesse et la platitude de ces quelques personnages; elles s'6taient montries aussi sympathiques
qu'on pouvait le desirer.
Les Francaises s'embarqubrent le 26 dicembre.
Une commission fut alors composie pour s'emparer des
maisons appartenant aux communautis 6trangkres. Heureusement, M. Coury, notre confrere, a manceuvre tres utilement;
il a pu faire rentrer chez elles nos Sceurs de Beurge et pr&server les autres. A Beurge, on a confi6 H nos Smeurs 1'asile des
vieillards dont les Petites Scurs des pauvres veaaieat d'etre
chassdes.
CAIFFA
Mentionnons ce detail extrait d'une lettre de la Superieure
avant son d4part:
c( Nous faisons beaucoup de pritres bien ferventes avec nos
chores enfants et nous y joignons le sacrifice pour que le bon
Dieu se laisse toucher. Si vous entendiez ces chores petites
prier pour le salut de la France avec une ferveur et une ardeur
si entrainante, vous en seriez touche. Les plus grandes se sent
jointes a quelques-unes de nos Soeurs et out fait, pieds nus, ua
pilerinage au Mont Carmel pour le triomphe de notre armie
et le salut de la France. w
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A BethlCem, I'h6pital a <ti confisque et depouill, tout a
ete envoyi pour une ambulance sur la frontiire d'Egypte;
les enfants de l'orphelinat restent seules avec les sceurs indigenes.
A firusalem, 1'hospice est respectS; les soeurs indigenes
restent avec leur population de vieillards, d'infirmes et
d'enfants.
La relation sur Nasareth mirite d'etre citie en entier.

Lettre de la Swur FORAND, File de la Chariti,
h M. VILLETTE, Supirieur gineral.
Nazareth (Gahile), H6pital de la Sainte-Famille.

MON TRES HONORt PERE,

Votre benidiction, s'il vous plait !
Quelle consolation pour moi de pouvoir enfin communiquer avec vous! Depuis si longtemps, cette privation est pour nous toutes une bien p6nible 6preuve.
Vous n'ignorez pas-les 6venements qui se passent en
Turquie. Vos filles, comme les autres, doivent en
subir les ennuis et se trouver en face des difficultis
qu'il n'est pas toujours facile de resoudre.
Laissez-moi, en quelques mots, vous mettre au courant de notre situation. Nazareth est devenu, depuis
plusieurs mois, un centre militaire; aussi, des l'annonce de la d6claration de guerre, c'est-4-dire, vers le
5 novembre, toutes les maisons frangaises ont 6te prises
d'assaut et gard6es militairement; pour notre part, nous
avons eu, dans la loge du portier, un poste de douze
soldats gardant toutes les issues, avec d6fense expresse
de sortir ou de rentrer quoi que ce soit, hormis quelques provisions. Peu t peu, des ordres d'expulsion sont
venus faire partir les religieux franqais, et les maisons
vides ont et6 imm6diatement occupbes par les soldats
loges jusque-la sous la tente. L'h6pital marchait son
train quand meme. Nous avions une douzaine de sol-
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dats que le commandant nous avait prides de prendre
parmi nos malades; quand, le 26 novembre, un ordre
g6inral nous signifiait a toutes de partir; nous avions
une soiree pour les pr6paratifs; a peine le temps de
cong6dier les malades qui faisaient des difficultis
pour sortir; seuls, les soldats sont restis, car I'autorit6
veut 6tablir ici I'h6pital militaire. Nous avons done
laiss6 la maison intacte et confi6 les clefs au caimacam, gouverneur civil de la ville, sous la surveillance
du docteur de l'h6pital rest, a Nazareth.

Le 27 novembre, apres avoir assist6 h la sainte messe
dans notre chapelle et avoir fet6 notre Vierge puissante plus avec nos larmes qu'avec nos chants, nous
sommes parties pour Caiffa, laissant a la garde'de
Marie Immacul6e notre chere maison; nous sommes
arrivees le soir, vers six heures, esperant pouvoir nous
embarquer le lendemain; mais 1l, de nouvelles difficultes nous attendaient. Trois fois, nous avons 6t6
retenues par des ordres qui interdisaient aux hospitalibres de quitter le pays. Nous devions rester a la
disposition du gouvernement, soit k Caiffa, soit a
Nazareth. Au bout de quelques jours, voyant que nous
ne pouvions pas partir, je reviens avec deux de mes
compagnes a Nazareth; mais je ne puis reprendre
possession de la maison, impossible meme d'y entrer;
nous dQmes done retourner a Caiffa: l'ordre 6tait enfin
venu que nous pouvions partir; nous arrivons a Caiffa:
pas de bateau! Apres dix-sept jours d'attente inutile,
ordre est donri6 a tous les sujets frangais de se rendre
AOamas; cette perspective nous effraye. J'en fais part
aussit6t- au caimacam de Nazareth, qui, pour nous
6viter cet inconv6nient, nous rappelle toutes a Nazareth pour occuper I'h6pital. Nous y revenons. Notre
bonne Mire nous avait bien gard6 la maison; nous la
retrouvons intacte; nos voisins nous disent que, pen-
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dant notre absence, ils ont vu plusieurs fois la lumiere
se promener dans nos dortoirs : on croyait que nous
6tions revenues a Nazareth. C'6tait la Nazar6enne qui
faisait la garde.
Le commandant militaire et le gouverneur ont 6te et
sont toujours pour nous d'une bienveillance remarquable. Ils nous assurent leur protection et sont persuad6s qu'il n'arrivera rien de ficheux a Nazareth.
L'h6pital reprend done son allure ordinaire.
Le 31 decembre, un nouveau communique officiel
nous donne l'ordre de partir; cette fois, la chose devient plus penible; I'appr6hension d'etre de nouveau
arr&t6es en route, la difficulte de se rendre a. Caiffa. au
moment propice pour y trouver un bateau, le manque
de ressources et la perspective du sort qui arrivera a
la maison si nous la quittons, tout cela nous porte a
demander au gouverneur l'autorisation de rester; il en
refere au commandant de la place qui prend sur lui de
nous garder, parce qu'il pourra peut-etre avoir besoin
de nous dans l'avenir. 11 nous assure de nouveau la
protection du parti militaire. Jusqu'a present, nous
n'avons pas a nous plaindre de la maniere d'agir du
gouvernement.
11 n'a eu pour nous que de la bienveillance. N6anmoins, comme je sais indirectement (puisque les correspondances sont interdites) que nos Smeurs de Jerusalem sont parties, j'ai laissii nos Soeurs toute libertt
de quitter Nazareth si elles le desirent; j'ai une compagne un peu souffrante qui se laisserait facilement
dominer par la peux; je l'envoie donc en. Egypte avy
ma sceur de Raffin qui I'accompagne; elles pourront
mettre les Superieurs au courant de ce qui se passe.
Depuis le commencement de la guerre d'Europe,je n'ai
pu avoir aucune communication avec ma Sceur visita-trice; pas un mot d'elle, pas un conseil depuis cinq,
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mois! Plusieurs de mes lettres sont restees sans reponse; quel tourment continuel! C'est surtout dans ces.
moments-la qu'il faut se rapprocher bien prts du
divin Maitre pour prendre de lui une resolution.
Ne vous 6tonnez pas, mon Tres Honori Pere, de
mon insistance a rester. Je voudrais tant conserver
l'ceuvre! Elle m'est bien chere. Si vous saviez dans.
quel 6tat les soldats oat mis les maisons religieuses

qu'ils occupent! Pour ne vous parler que du monastere
des Clarisses que nous avons sous les yeux, ils y ont
fait un vrai pillage: ils en ont pris toutes les provisions
pour s'en munir, et les autres objets ont tde vendus;
quand ces pauvres filles reviendront, elles ne trouveront que les quatre murs; rien n'a 6td respect6, pas
mýme la chapelle. Et ainsi de toutes les autres, Carmilites, Dames de Nazareth, Sceurs de Saint-Joseph,
Peres Salisiens, Peres du Sacr&-Coeur.
Done si nous partons, il ea advieanra de m.me
pour notre h6pital; de plus, je ne pouvais laisser
seules nos deux soeurs syriennes : cette seule pens6e
m'a fait affronter tout ce que I'avenir me reserve peut^tre de penible.
Dieu sera notre force et notre soutien. Je garde
avec moi trois seurs franqaises qui ne veulent pas
partir; nous continuerons ensemble le travail ordinaire, puisqu'an nous assure la securit6.
Nous avons encore quelques provisions; bien qu'une
partie en ait etd distribu&e aux employ6s Ie jour de
notre d6part, car je n'avais pas d'argent pour les
payer, et le petit rapport de la pharmacie nous aidera
a vivre tout doucement. La misere se fait dij; seatir 1

Nazareth; il y a cinq mois que nos pauvres jeunes
fdles ne travaillent pas; leur petit gain apportait I'aisance dans leur famille, maintenant hommes, femmes
sont sans travail; plus de riz, plus de sucre, plus de
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caf6. Tout devient tres cher, aussi les pauvres abondent; nous les soignons avec cceur, mais malheureusement les m6dicaments diminuent, et pas moyen de
faire des achats : tout est hors de prix et surtout pas
d'argent! N6anmoins ils viennent toujours en grand
nombre au dispensaire, c'est le seul qu'il y ait a Nazareth. Tous les medecins sont partis, sauf le n6tre, un
bon Libanais qu'on ne tracasse pas, car il jouit de
ses privileges. Notre servire religieux est assure
puisque notre aum6nier est aussi un Libanais. II nous
reste aussi les religieux Franciscains, qui nous sont
bien d6vou6s. Tous les autres sont partis!
Sceur FORAND.
A la date du 3 mai 1915, nous avons appris que la maison
des soeurs de Nazareth a ete occupie par le gouvernement;
les soeurs ont et6 envoydes a la Maison centrale de Beyrouth.
Mais auparavant, avec 1'assentiment des autoritis, elles ont
pu deinenager entierement ce qu'elles ont voulu.

PERSE
Lettre de M. DINKA, Prilre de la Mission,
au Trks Honori Pare VILLETTE, Supiieur ginlral.
Ourmiah, le 26 septembre 1914.
MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,

Votre binediction s'il vous lait!
Excusez-moi, si je suis en retard pour vous offrir
nos souhaits, notre respect et notre complete soumission.
Voilk deux mois que nous n'avons aucune nouvelle
de notre tres viner6 Dei6gu6, nous approchons de
l'ouverture des classes et il n'y a ici pr6sents que deux
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confreres, nous sommes forc6s d'attendre l'arriv6e de
Sa Grandeur.
Un t6elgramme vous a annonc6 la mort de notre
tres regrett6 confrere feu M. Salomon; c'est une trEs

OURMIAH. -

Maison des Missionnaires.

grande perte pour notre mission d'Ourmiah, il y a
passe plus de cinquante-deux ans, il avait une grande
experience; dans toutes nos difficult6s, tous, nous
allions lui demander conseil. Dans la nuit du 7 au
8 septembre, il avait laiss6 ses fenetres ouvertes, il a
pris froid; le matin du 8, ne le voyant pas venir dire
la sainte messe, je suis all1 chez lii, j'ai vu qu'a peine
il pouvait respirer; immediatement j'ai fait venir le
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medecin, il a constate qu'il 6tait gravement malade.
Nous I'avons transport6 chez nos Sceurs, a l'h6pital;
le Io, je lui ai donni tous les sacrements ainsi-

que l'indulgence . 1'article de la mort et, le 14, a
quatre heures quarante-cinq minutes, il s'est repose
dans le Seigneur; il a conserv6 toutes ses facultes
jusqu'au dernier moment; le 15, nous avons chante la
messe de Requiem et nous l'avons descendu dans notre
caveau.
Monsieur et Tres Honore Pere, en ce moment nous

ne sommes pas ici en siret6; on parle beaucoup d'une
guerre entre la Russie et la Turquie, on craint des
massacres de chretiens par les musulmans. Hier,
M. le Consul russe est venu chez nous pour nous
demander si, en cas de grand danger, nous voulions
partir; je lui ai r6pondu que jamais nous n'abandonnerions nos catholiques. II a dit qu'il prendrait
toutes les precautions possibles pour nous protiger. J'ai vu aussi le consul turc, il est tres aimable
pour nous, il a ete notre 6leve . Constantinople; it
m'a affirm6 qu'il nous prot6gera jusqu'au dernier
homme qu'il aura; il m'a m&me dit : a En cas de
danger faites venir tous vos catholiques chez vous,
je les prot6gerai. » Vous voyez notre position, nous
nous mettons sous la protection du Sacr6-Cceur de
Jesus, de Marie Immaculee et de vos ferventes
prinres.
Croyez-moi, Monsieur et Tres Honore Pere, Votre
tres humble, tres divoui et tris soumis enfant.
DINKA.
Trois de nos maisons viennent de passer par des vicissitudes bien grandes; ce sont celles d'Ourmiah au sud-ouest
du lac d'Ourmiah, de Khosrova au nord-ouest et de Tauris
au nord-est du meme lac.
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Lettre de S. G. Mgr SONTAG, Ddilgul apostolique,
au Tris Honoro

Pere VILLETTE, Supirieur giniral.
Ourmiah, le 26 novembre 1914.

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,

La grdce de Notre-Seigneur soil avec nous pour jamais!
C'est sous les auspices de la Vierge de la Midaille
miraculeuse que je viens vous offrir mes meilleurs
souhaits de bonne et heureuse annie. Sans doute, a
I'heure actuelle, il n'est gu&re permis de parler de joie
et de bonheur; mais il nous est toujours loisible et salutaire de supplier le bon Dieu et la sainte Vierge
d'avoir pitie de nous et de nous rendre la paix. Daigne
done le Seigneur nous I'accorder bient6t, qu'il daigne
aussi aplanir les difficultes exterieures, afin que, sous
votre gouvernement, la petite Compagnie puisse vaquer
librement a ses fonctions et croitre en nombre et en
vertu.
Depuis mon retour i Ourmiah, je n'ai re'u d'Ispahan
d'autre nouvelle que cclle du d6ces de ma soeur Brasseur. Cette mort est une v6ritable perte pour cette
maison; ma sceur Joseph itait une personne instruite
et judicieuse. Je suppose que M. Demuth vous tient
au courant de ce qui se passe chez lui.
D'apris ce que m'a icrit M. Chatelet, la rentree du
coliege, a Teheran, a et6 belle: ils avaient plus de
trois cents 6leves a la fin d'octobre. Mais notre confrere est en souci 5 cause des dettes de la maison, que
celle-ci ne pourra certainement pas payer.
A Tauris, nos messieurs se livrent a leurs ceuvres
habituelles. Ils ont pour vivre la pension de leurs
el6ves et le rapport de leurs magasins.'Mais nosSoeurs
sont litt&ralement sans le sou; nos confreres partagent
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avec elles leur petit avoir. Ils meritent une medaille
d'honneur.
Ici, a Ourmiah, les soeurs et nous, nous avons d6
restreindre nos ceuvres. En outre, nous avons dui,
raison des circonstances, augmenter la pension des
6'ives et demander aux fideles de contribuer a I'entretien des 6coles. Mais les temps ne sont guere favorables; d'une part, le peu de commerce qu'il y avait
ne marche pas a cause de la guerre; et d'autre part,
les Russes ont impose les chretiens pour l'entretien de
leurs soldats.
A Khosrova, ces messieurs ont licenci6 leur 6cole
afin -de pouvoir heberger les soldats russes. Salmas
est, en effet, sur le chemin de Van, objectif des
Russes, parce que cette ville commande les differentes
routes qui sillonnentles montagnes de nos parages. A Tauris et ici a Ourmiah, nous avons offert aux
Russes nos maisons pour les convertir en ambulances.
Mais il est assez probable qu'on n'aura pas besoin de
nos services, du moins a Ourmiah. L'hiver approche:
la guerre est impossible dans les montagnes qui nous
environnent.
II me semble vous avoir deji prvenu que tout porte
a croire que la. province de 1'Azerbidjan, oit se
trouvent nos trois maisons de Tauris, de Khosrova et
d'Ourmiah, va 6tre bientot annexie A la Russie. Ce
sera sans doute dicid6 apres la guerre europeenne.
Voyons s'il m'est permis d'organiser les choses de
telle faqon que le clerge indigene puisse se suffire a
lui-meme, au cas oh nous serions oblig6s de partir.
Veuillez done un peu prier pour nous, et me croire
toujours, Monsieur et Tres Honor6 Pire, en Jesus et
Marie Immacul6e,
Votre fils treS humble.
SONTAG.
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D'ne itenre du meme, adress6e quatre jours plus tard, le
3o novembre, au Tris Honors Pire Fiat, nous citons ce passage qui complete les renseignements donnes dans la lettre
precedente.

Des le 31 septembre, les mistres ont commence, les
Kurdes se sont jet6s sur les chr6tiens, en ont tu6
quelques-uns et ont pille et incendi6 cinq villages.
Ces pauvres gens sont venus se r6fugier en ville, et
nous avons di en h6berger et nourrir un bon nombre.
Sans un renfort russe, les Kurdes seraient probablement entr6s a Ourmiah.
A la declaration de la guerre russo-turque, nous
avons eu d'abord une certaine crainte; mais comme
1'hiver approche, il y a lieu d'esperer que les
Turco-Kurdes ne feront pas irruption dans nos
parages.
Lettre de S. G. Mgr SONTAG, Diligui apostolique, au
Tr's Honori Pbie VILLETTE, Supirieur giniral.
Ourmiah, le 25 janvier g195.

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,

Votre binediction, s'il vous plait!
Le telegraphe vous aura d6ja appris les tristes evenements qui se sont d6roul6s dans notre r6gion, au
commencement de janvier. Graces a Dieu, a la sainte
Vierge, et Acertains personnages, amis de la maison,
nous sommmes tous, confreres et soeurs, sortis sains
et saufs de cette crise que nous esperonstermin6e. Le
moment n'est pas encore venu pour vous en faire une
relation complete. Qu'il me suffise de vous dire que
notre chretient6 a revu les jours de Dece. Nous avons
perdu six de nos pr&tres dont un semble tre mort en
Svrai martyr. Nous-memes, durant une demi-heure,
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nous avions cru que notre derniire heure avait sonnd.
Sans l'intervention de quelqes soldats turcs, je ne sais
vraiment pas ce qu'il en serait advenu et de nos personnes et de nos deux maisons contenant alors deux
mille refugies, et maintenant plus de trois mille.
Pauvres gens! pour la plupart, ils sont rdduits a la
misere noire. Si les pouvoirs publics ne viennent a
leur secours, un bon nombre d'entre eux mourra d'inanition.
Comment allons-nous maintenant nous relever de
nos ruines? je n'en sais trop rien. Notre population
sort d6cimbe de cette 6preuve, et il est a croire qu'un
bon nombre quittera le pays des que les communications seront r6tablies.
Je recommande notre pauvre Mission a vos prieres
et a celles de toute la-Compagnie et vous prie, Monsieur et Tres Honor6 Pere, de me croire toujours en
Jesus et Marie Immaculde,
Votre bien humble.
SONTAG.
Nous

compltons

ces

d6tails

par les lignes suivantes

extraites d'une lettre de M. Decroo:
Tiflis.

Dans la plaine d'Ourmiah, quatre mille cadavres de
chretiens restent sans s6pulture. Les femmes et les
filles ont 6t6 enlev6es par milliers. Plusieurs de nos
pr&tres ont et6 martyris6s dans les mosquies pour
n'avoir pas voulu se faire musulmans. Les villages
chretiens, sauf deux, ont 6et pill6s et brfil6s. Douze
mille chr6tiens sont r6fugies a la Mission ambricaine,
trois mille chez nos Missionnaires, sept cents chez les
Filles de la Charit6. La Mission a 6et menac6e de
massacre et de pillage par les Kurdes. Mais Mgr Sontag a pu faire parvenir une lettre au Pacha turc, qui
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a envoye des soldats a son secours; ces derniers ont
abattu trois Kurdes et le reste a pris la fuite.
On meurt de faim et de maladie chez les Missionnaires am6ricains et francais. Chaque jour il y a plus
de cinquante morts.
Les chr6tiens vantent beaucoup l'intr6pidit6 et le
devouement de Mgr Sontag en ces affreuses circonstances.
DECROO.
Lettie de M. ZAYIA, Prktre de la Mission,
am Tres Honore Pere VILLETTE, Supirieur gineral.
Tiflis le 2 fevrier 1915.

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,
Votre binediction, s'il vous plait!
Le Ior janvier, la nouvelle du depart de l'arm6e
russe devant quitter Ourmiah nous a et6 communiquee. Le consul russe nous a conseille de quitter
Ourmiah pour 6viter les cruaut6s turco-kurdes.
Mgr Sontag, nos confreres et nos Sceurs ont pr6fer6
rester; pour moi, a cause de quelques articles turcophiles de notre journal, a cause aussi que mes parents
s'etaient battus contre les Turcs, Monseigneur et les
confreres m'ont oblig6 de partir. J'ai quitte Ourmiah,
le 3 janvier, le lendemain du depart de l'armee russe.
Deux jours aprts, en passant par Salmas, j'ai constat4
que nos confreres de Khosrova avec les scears et tous
les chr6tiens avaient fui. Impossible de vous raconter
maintenant cet exode de trente mille chr6tiens, les
horreurs de cette fuite dans !a neige, dans la boue,
pieds nus; il en mourait de quinze a vingt par jour.
Nous avons reussi a passer la frontiere pour entrer en
Russie, au bout de cinq jours de souffrance. Actuelle-
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ment, la maladie est parmi nos chr6tiens et les dicime
ils sont affames et mendient leur pain qu'ils ne
trouvent pas toujours. M. Decroo a 6td un digne
6mule de notre saint Fondateur dans ces circonstances. Etant connu et bien vu des autorit6s russes, il
a pu ramasser des secours pour ces pauvres malheureux; les journaux de Tiflis en parlent.
Quant a nos confreres de Khosrova et votre serviteur, nous pouvons vivoter tant bien que mal en Russie;
mais, je crois que nos quatre sceurs de Khosrova
feraient mieux de se rendre en France, jusqu'd la fin
de la guerre; nous sommes en train de faire pour elles
des d6marches pour leur faire obtenir des billets gratis
de chemin de fer.
Les Russes leur avaient propos6 de les mettre dans
la Croix-Rouge; mais comme elles ne savent pas la
langue et que, de par ailleurs, elles devaient changer
de costume,nous leur avons conseill de ne pas accepter,
et elles n'avaient pas besoin de ce conseil 6tant bien
d6cid6es a ne pas quitter leurs cornettes pour rien au
monde.
J. Abel ZAYIA.
Lettre de M. DECROO, Pritre de la Mission,
au TrEs Honori Pere VILLETTE, Supirieur gineral.
Bakou, le 27 fevrier

MONSIEUR ET TRES HONORI

1915.

PtRE,

Votre binediction, s'il vous plait!
Pardonnez-moi d'avoir tant tardi a vous donner de
mes nouvelles : les malheureux qui m'entourent ne me
laissent pas de relAche et, depuis mon arriv6e i Tiflis,
j'ai paye mon tribut a la maladie, suite inevitable de
I'affreux voyage que j'ai fait avec mes chr6tiens fugi-
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tifs. A peine remis, je dois trimer encore pour leur
assurer le pain de chaque jour. Depuis deux jours, je
suis i Bakou, aux puits de p6trole de Balakrahet, chez
les ing6nieurs de la ville, pour trouver un peu de travail a mes chr6tiens, pour les sortir de Tiflis oh, chaque
jour, beaucoup d'entre eux meurent de faim et de
maladies.
J'estime que pres de vingt mille chr6tiens assyriens
et arm6niens ont abandonne la partie nord-ouest de la
plaine d'Ourmiah, les vallkes du Kurdistan persan et la
plaine de Salmas pour se r6fugier en Transcaucasie.
J'ai laiss6 un assez grand nombre de ces chretiens et
parmi eux de nombreux catholiques a Nakitchewan, a
Norachin, Siacout, Dawellitz. Je les ai visit6s a Erivan-Koulassar, Kamerlar. Is se trouvent en assez grand
nombre dans les villages assyriens et arm6niens de la
province d'Erivan.
Nos Chaldeens catholiques ont fui au nombre de trois
a quatre mille de la vallee de Salmas, mille de la
plaine d'Ourmiah et des montagnes frontieres.
La plus grande partie des chretiens d'Ourmiah s'est
vue dans l'impossibilit6 de fuir. A cause de cela,
Mgr Sontag a refus6 d'abandonner son poste. Les missionnaires et les sceurs sont restes aupres de Sa Grandeur. Seul, M. Abel a dfi fuir. La semaine derniere, il
est retourn6 a Tauris avec un de nos s6minaristes. Les
Missionnaires et les Soeurs de cette ville vous ont, sans
doute, fait savoir qu'ils sont sains et saufs. Nous
n'avons pas de nouvelles de nos confreres et de nos
Soeurs d'Ourmiah.
De rares chr6tiens ont pu fuir aprls les premiers
jours de l'occupation turco-kurde et nous sont arriv6 s
a Tiflis. L'un d'eux nous a racont6 que les chretiens
du sud de la plaine d'Ourmiah ont continu6e
lutter
contre les Kurdes et sont arrives ainsi jusqu'a la ville
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d'Ourmiah. Ils se sont fortifies dans un gros village,
situ6 sur une hauteur,

.

une heure de la ville; mais

completement cernes d'un c6t6 par les Kurdes, de
l'autre par les musulmans, sortis de la ville contre eux,
iis ont et6 tous massacres, les femmes et les filles
enlevees.
A Ourmiah, dix mille chretiens sont rifugies a la
Mission ambricaine et y meurent de faim. On ne donne
pas de nouvelles de Mgr Sontag et des autres.membres

de la Mission franqaise. Dans le village d'AbdoullahKendi-Ourmiah, les musulmans des environs sont
arrives contre les chritiens; les Russes avaient a peine
6vacu6 le pays. De force, ils les ont fait entrer dans
une mosquee oi tout d'abord ils ont choisi et eniev6
femmes et filles, puis aux hommes ils ont propos6
l'apostasie ou la mort. Le prktre catholique, Cacha
Monchil, refusa meme d'entrer dans la mosquee et
reclama quelques instants pour se preparer A la mort.
Sa priere faite, il se livra a ses bourreaux et tomba
frapp6 de treize coups de poignard. Pendant trois
jours, son corps resta expos6 devant la porte de la
mosqu6e.
Nous savons qu'a Salmas les Turco-Kurdes ont
bruile deux ou trois riches villages arm6niens et pill6
tous les autres.
Les villages chaldeens catholiques, les maisons des
Missionnaires et des sceurs n'oat pas encore 6t6 brfiles,
mais completement pill6s.
Avant-de partir, nous avions passe toute la nuit a
cacher nos objets les plus precieux: ornements d'eglise,
calices, tapis, etc. Mais on dit que les Kurdes fouillent
tout, m4me les jardins pour retrouver les cachettes.
L'6veque chald6en de Salmas, lui, avait perdu la
tete. II n'a rien retir6 de l'6glise paroissiale. Helas!
si le saint Sacrement y est rests expose aux profana-
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tion des Kurdes! Les Turcs ont fait de cette belle et
grande 6glise de Khosrova une caserne. Ils y entassent
aussi leur butin avant de I'expedier a Baskalch et i
Van. Seuls, quelques vieillards 6taient restis dans
nos villages chaldeens de Salmas. Nous savons que
quatre d'entre eux ont deja et6 tubs par les Kurdes,
plus quatorze Armeniens.
On avait assign6 aux Assyriens, pour y resider,
les villages de la province d'Erivan; mais effrayes par
la negligence des autorites a leur endroit, par le
manque de secours et les maladies qui les d6cimaient,
beaucoup d'entre eux ont employ4 leurs derniers 6cus
a fuir jusqu'i Tiflis. Mille d'entre eux y ont trouv,
asile dans deux maisons de rapport dont la construction n'itait pas encore achev6e. Nos catholiques ont
lou6 des taudis, ou bien ont trouve refuge chez leurs
parents ou amis habitant la banlieue de Tiflis. J'en ai
compt6 deji cent quatre-vingt-deux families formnes
de sept cent neuf personnes. J'ai visit6 chez eux, pour
m'enquerir de leurs besoins, un grand nombre de ces
r6fugi6s. J'ai chant la grand'messe et qu&te pour eux
i 1'6glise catholique de Tiflis. J'ai implore pour eux
la pitie des riches de la ville (fort pen nombreux du
reste, car Tiflis est encore tout pros du th6Atre de la
guerre et a cause de cela, beaucoup ont fui vers I'int6rieur de la Russie). La dame du vice-roi du Caucase
a bien voulu me recevoir deux fois d6ja et s'int6resser
a mes chritiens.
Aujourd'hui, j'ai 6t6 reiu par un Polonais- millionnaire, grand entrepreneur a Bakou. II accepte deux
cent cinquante de mes chr6tiens, pour ses p&cheries
de Derbent, ses raffineries de naphte de Bakou et pour
la construction d'un chemin de fer dans le Caucase.
Une fois mes chritiens places et leur pain quotidien
assure, je me demande si le devoir me permettrait de
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rentrer en France, ou si je dois rentrer en Perse relever
les ruines de notre Mission. J'ai deja envoye M. Miraziz
en avant avec l'un de nos s6minaristes afin qu'il pfit
rentrer a Salmas et a Ourmiah en meme temps que les
troupes russes et sauver d'un autre genre de pillards
ce que les Turcs-Kurdes auront d6daign6 et laisse.
M. Clarys est a Tiflis avec nos sept s6minaristes. On
leur a donn6 une chambre a l' glise georgienne catholique de cette ville. Nos confreres de Tauris m'invitent
a me rendre chez eux avec confrbres et siminaristes.
Je le d6sirerais ardemment pour reprendre la vie r6gulibre et les etudes interrompues de nos s6minaristes,
mais j'ai grande crainte encore de devoir recommencer
un nouvel exode vers la Russie.
Je n'ai rien dit et cependant j'ai d6ji rempli quatre
pages de cette lettre. Je suis fatigue ce soir, permettezmoi de m'arr&er.
Croyez-moi, Monsieur et Trbs Honore Pare, en
1'amour de Notre-Seigneur et de son Immacul6e Mere,
Votre tres humble et tres respectueux fils.
DECROO.
Lettre de M. L'HOTELLIER, Pritre de la Mission,
atson Supirieur, M. BERTHOUNESQUE, actuellement
mobilisei Limoges.
Tauris, le 26 fevrier 1915.
MONSIEUR LE SUPERIEUR,

Gratia D. N. J. C. sit semper nobiscum!

Enfin, ce n'est pas trup tt ! Depuis le iois de septembre, nous 6tions a nous demander si vous ktiez
encore de ce monde. Deo Gratias! vous &tes en bonne
sante, et qui plus est, vous travaillez ferme! Comme
cela nous a consoles! Des nouvelles! oh! ce sont des
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antiquitis, diji presque de 1'histoire ancienne. Je ne
puis que brievement vous dire quelques mots sur ce
qui s'est passe depuis le 8 d6cembre, jour oi je vous
ai envoy6 ma dernimre lettre.
Avant de commencer, je vous demande d'avoir-la
bont6 de dire une messe d'actions de graces, pour

TAURIS. -

L'Eglise de la Mission.

remercier la Vierge puissante de la protection visible
dont elle a bien voulu nous couvrir durant ces tristes
jours.
Le 25 d6cembre, nous avons fete Noel avec grande
solenniti. M. fticolas, consul de France, le colonel et
beaucoup de soldats (plus de cent) 6taient heureux au
milieu de tous ces bruits de guerre de se retremper
dans la confiance en Dieu. Le 30 et le 31 d6cembre,
bon nombre d'habitants commencerent a s'enfuir vers
Tiflis. Le i" janvier, dans la ville, grande panique.
Tout le monde se demandait : Que faire? Presque tqus

-- 537 les chretiens, sauf les plus pauvres, se mirent en route
pour Djoulfa, les uns en voiture, les autres en fourgon,
en charrette, a cheval, a ane, a pied... D'Europeens,
il ne restait qu'une famille, les sceurs et nous, car
nous etions bien decid6s a ne pas quitter notre poste.
Sans consuls, sans aucune protection officielle, nous
comptions surtout sur la Vierge puissante. Nous lui
avions promis, si elle gardait bien nos deux maisons,
un superbe manteau royal et toute une parure de lis
blancs : a vous de nous aider a tenir notre promesse.
Nous avons cependant mis en sfret6 ce que nous
avions de plus pr6cieux; les sceurs en ont fait autant,
et nous avons.attendu tranquillement. On faisait
courir en ville le bruit qu'une centaine de Turcs viendraient r6installer le consul ottoman, et que les Kurdes
se contentant de piller Maragha, ne marcheraient point
sur Tauris.
Le 6, nous c6l6brimes la f&te de 1'Epiphanie de
notre mieux; nous nous contentimes d'une messe
basse, car les livres de chant avaieat t6 cach6s.
Jeudi 7, les Russes quittaient la ville pour se rendre k
1'Hadji-Tchay. Le vendredi matin 8, tous quittaient
la station; et le soir, a cinq heures, les Kurdes, car
c'itaient bien des Kurdes et non des Turcs, faisaient
leur entr6e dans la ville. Quelle horreur! c'6tait
&coeurant; il me semble encore les voir, les uns sur des
ines, les autres sur des mulets ou des chevaux; les
uns presque pieds nus, les autres n'ayant que des
vieilles bottes de feutre ou des souliers ecul6s; tous,
1'air feroce, sauvage, excit6s par les cris de la lie du
peuple qui applaudissait, les embrassait comme des
liberateurs, et criait a tue-t&te : a L'Islam par-dessus
tout; plus de chr6tiens : leur rAgne est fini. ) Ils
avaient avec eux un double drapeau : d'un c6td le drapeau persan; sur I'autre face, le drapeau turc et, en
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'bas, de chaque c6te, deux mains unies pour signifier
1'alliance de la Turquie et de la Perse. Ces sauvages,
avant de faire leur entree dans la ville, ont voulu faire
apostasier un soldat russe qu'ils avaicnt fait prisonnier : sur son refus, ils Pont deshabille et fusille. Deux
heures apres l'entree solennelle de ces barbares, il n'y
avait plus personne dans les rues; les musulmans, eux
aussi, commencaient i avoir peur.
Dis le matin, j'avais vite envoy6 les saeurs a la
Mission ambricaine pour qu'elles fussent en siret6. II
ne restait personne dans leur maison. Avant de partir,
elles s'etaient content6es de placer sur le toit la statue
du Sacre-Coeur. Le soir, apres l'entree des Kurdes,
M. Franssen se rendit chez le docteur Wadermann oi
les seeurs se trouvaient, afin de pouvoir leur dire la
sainte messe le lendemain samedi. 11 n'y eut aucun
incident. Je me rendis chez les r6fugies, car nos classes
6taient occup6es par des Arm6niens et des Chaldeens
qui, ayant peur, 6taient venus demander notre protection : nous la leur avions promise volontiers, quoique
nous ne fussions pas plus en si~ret qu'eux-m6mes. Le
dimanche matin, je me rendis a la Mission pour dire
la messe; je continuai de faire de mnme jusqu'au
jeudi suivant. Les pauvres sceurs craignaient beaucoup
qu'il ne nous arrivit un accident. Durant ces cinq
jours, nous efimes quelques incidents. Le premier fut
la d6molition de notre mur de cl6ture. Le dimanche
soir, nous &tionstons les deux, M. Franssen et moi,
en train de causer quand nous entendimes un fracas
terrible, des cris, des applaudissements. Nous sortimes, et a peine avions-nous franchi la porte qui est
entre la chambre oh je suis et la cour, que nous vimes
tout ce qui se passait dans la rue. Une partie du mur
etait par terre. Mon Dieu! c'6tait bien le moment
vraiment. Tous ces musulmans etaient la, criant, hur-
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lant, battant des mains, contents de nous voir ainsi A
decouvert. La police eut bient6t fait de disperser le
rassemblement. Nous nous contentimes de boucher
avec des planches ce que nous puimes, et placimes un
soldat en sentinelle. Le surlendemain au soir, tout
6tait ripari, Le mardi, nous eimes la visite de six
Kurdes, qui voulaient absolument monter sur le clocher; ces mnmes Kurdes revinrent le lendemain; nous
leur fimes visiter '6glise pour les bien convaincre que
nous n'y cachions pas d'armes, et, A partir de ce
moment, nous tinmes les portes soigneusement fermees. Le jeudi soir, nous resumes un billet des sceurs
nous invitant a venir passer au moins quelques jours a
la Mission americaine, car on craignait quelque chose
pour nous, surtout pour moi, Franiais. Pour les rassurer, nous nous y rendimes. Elles 6taient la quarante
personnes, dans une salle grande comme la chambre
de communaut6 des sueurs. Lorsque tout ce monde
etait coach!, il n'y avait pas un endroit oi poser le
pied. Pour nous deux, on avait trouv6 une petite
chambre qui nous servait pour tout, et oi nous 6tions
tres bien; c'est la que I'on faisait la cuisine, sur une
lampe A p6trole : i la guerre comme a la guerre!
Le samedi et le dimanche suivants, 16 et 17 janvier,
nous entendimes ia fanfare persane. Elle se rendait
au-devant des nouveaux arrivants turco-kurdes. II y
avait encore de l'enthousiasme de la part des Persans,
mais moins cependant que le jour de leur arrivie :

cela tenait a ce que les Kurdes commencaient A piller
un peu de tons les c6tes : au bazar, dans les boutiques,
dans les magasins, dans les maisons de ceux qui

s'6taient enfuis, etc. Le lendemain, M. Paddock,
consul d'Am&rique, nous remit un papier sur lequel il

6tait dit que nous 6tions sons la protection americaine
et qu'il fallait nous respecter. Je revins chez nous A
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deux heures et demie; les sceurs et les enfants ne rentrbrent chez elles que le lendemain mardi. On n'avait
touch6 i rien dans leur maison. Apres notre retour,
on fit courir toutes sortes de bruits 6tranges : on disait
qu'on voulait me prendre comme otage, puis on en
vint a parler d'un massacre de chritiens : cette dernitre chose etait vraie, car il parait qu'on avait deja
dress6 la liste de ceux qui devaient y passer. Nous en
fimes quittes pour la peur encore cette fois.
Le dimanche suivant, M. Castaldi etait venu nous
visiter: il 6tait environ six heures. Tout a coup, on
vint nous annoncer que les Turcs pillaient le magasin
de l'6conome. Bient6t, en effet, nos refugiis arriverent devant ma chambre, commencant a crier, a
pleurer. Vite j'envoyai avertir le Kala-Begui qui me
r6pondit qu'il n'y pouvait rien, la porte etant d6ja
enfonc6e, et les Kurdes 6tant deji entr6s. J'ecrivis
alors un mot a M. Paddock, qui t6lIphona immediatement a leur chef; celui-ci a son tour telphona a ses
gens de cesser le pillage, ce qu'ils firent aussit6t et
ils s'en retournmrent, emportant avec eux pas mal de
marchandises, puisque M. Mouchegh dit qu'il a
perdu au moins trois mille tomans : je crois cependant
que c'est un peu exager6. En se retirant, ils eurent
soin de mettre un cadenas sur la porte et de la sceller
avec de la cire; mais le lendemain le cachet disparut,
et les policiers durent etre tres contents d'avoir trouv 6
l'occasion de s'enrichir a peu de frais.
Deux jours apres, je fus iveill6 en sursaut au milieu
de la nuit; croyant entendre du bruit je me levai et
me dirigeai vers le salon. N'ayant rien vu, je rentrai
dans la chambre quand il me sembla entendre marcher. Je me mis a l'imposte de la fen&tre, et 1i, j'assistai a un 0 nouveau pillage depuis onze heures quarante jusqu'A minuit vingt! C'etaient tout simplement

-- 541 les soldats que nous avions loges a notre bibliotheque.
Prenant module sur les Kurdes, ils avaient voulu, eux
aussi, profiter de l'occasion. Je leur confisquai tout ce
qu'ils avaient pris cette nuit : 79 tomans d'objets de
toilette, et 3oo a 4oo tomans d'6toffes, soies, velours,
robes etc... Je mis le tout en sirete. Lorsque M. Monchegh est revenu de Russie, je le lui ai remis.
Le jeudi suivant, 28, vers une heure, nous entendimes des coups de canon : quoiqu'il fit tres mauvais
temps, que la pluie tombit a torrents et que le vent
fit contraire, nous entendions le canon beaucoup plus
distinctement que le samedi precedent. En meme
temps, nous voyions tout un tas d'individus, des cavaliers qui filaient a bride abattue dans la direction de
Lala. C'6taient les cavaliers de Rachid-el-Mulk qui
allaient a la rencontre du consul de Turquie qui, cette
fois, arrivait. Bient6t on entendit le son de la fanfare
persane se meler au bruit du canon. Pauvre consul! il
ne devait rester a son poste que deux heures : le soir,
il fuyait de toute la vitesse de son cheval ainsi que le
grand Mouchteid, le consul allemand et les Kurdes.
Voici d'oi venait. la canonnade. Les Russes s'6taient
avanc6s derriere Sofiar. Deux mille Kurdes s'etaient
avances contre eux. Les Russes les laisserent s'engager dans la montagne. Pendant ce temps, six cents
fantassins caches dans le' environs, les enfermirent
entre eux et l'artillerie (douze canons) qui se trouvait
derriere Sofiar. Quatre canons se mirent a cracher,
accablant chevaux et cavaliers. Les Kurdes, surpris
par cette nouvelle musique, voulurent s'enfuir, rencontrerent les fantassins qui les attendaient a la
pointe de leurs baionnettes et en firent un carnage.
Quelques-uns fuyant par la montagne furent sabres
par des cosaques embusquis de ce c6t6. Les quelques
rares qui purent s'6chapper, s'en allerent du c6t6 de
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Sardari poursuivis par les cosaques, et les Kurdes
qui ne furent point massacres par ces derniers, le
furent par les habitants furieux d'avoir &t6 dipouillks
par ces sauvages. Apprenant cette deconfiture, les
quelques Kurdes qui restaient en ville prirent vite la
fuite, emportant 16o ooo tomans en argent, surtout
en livres tsrrques. Le soir, nous recevions un mot
du consulat d'Amerique, nous annoncant que les
Russes allaient faire leur entree dans la ville, et que
peut-etre il y aurait bombardement. ttant plus en
sfrete que partout ailleurs, nous ne craignions rien.
Le lendemain, vendredi 29, nous montimes sur 1'eglise
et regardimes du c6t6 de l'Hadji-Tchay : rien du
tout. Nous nous demandions ce que cela voulait dire.
Notre voisin Stepan avait enlev6 ses deux drapeaux
turcs ainsi que son fez et avait remis sa casquette
europ6enne. Je lui demandai des nouvelles : il croyait
que les Russes etaient battus, car des Kurdes a pied,
a cheval, en voiture rentraient i Tauris. Quelques
instants apres, nous apprenions que c'etaient des
fugitifs et des blesses : ils etaient presque morts de
peur. Quel contraste entre leur entree triomphale et
leur fuite precipitee! Le lendemain, a neuf heures,
M. Franssen muni de ses jumelles, montait sur l'eglise
et apercevait la route et toute la plaine couvertes de
cosaques russes qui arrivaient. Vite, nous hissons le
drapeau sur le clocher et devant le portail : le drapeau franqais et le drapeau russe. Quel soupir de
soulagement!
A ce moment MM. Molitor et Dussi venaient nous
supplier d'abriter douze malheureux Kurdes blesses
qui se trouvaient a l'h6pital persan et qui craignaient
d'etre massacres : nous le fimes avec l'assentiment
de M. Paddock. Vite, nous pr6parames la grande
etude et apres les avoir d6sarm6s, nous les y instal-

-

543 -

lIdmes. Les premiers jours, ils ne semblaient pas noustemoigner beaucoup de confiance; mais voyant les
soins que nous prenions d'eux, ils n'avaient pas assez
de paroles pour nous remercier. Ils nous baisaient la
soutane, les souliers et nous disaient : " Nous 6tions
venus pour vous tuer et vous nous faites du bien :
Allah vous le rendra! , L'un d'eux mourut le dimanchea onze heures oinquarte a Ia suite d'une forte h6morragie. Des onze autres, cinq furent envoyes a l'h6pital
am6ricain (c'etaient les plus malades), les six autres a
peu pros guaris furent expediees au lazaret russe, et
maintenant ils font tous leurs efforts pour hater la
construction du chemin de fer de Tauris (il parait
qu'il dolt etre fini dans trois mois et on y emploie lesprisonniers de guerre). Le jour de leur depart de
notre maison, ils nous ont baisi les mains devant une
foule innombrable de musulmans qui ont tC jusqu'i
dire : " Si les Kurdes revenaient, il n'y aurait de
sitrete que chez vous. , Le g6n~ral russe Tchernozouboff etait venu les visiter chez nous.
Les seurs out soignk six soldats russes chez elles :
les six sont partis gueris; elles enont arrach6 un a la
mort. is 6taient tres contents. L'infirmier lui-minme
pleurait en quittant la maison.
Le mardi 2 fevrier, nous avons chante une messe
d'actions de grices. Tout s'est tres bien passe. Au
moment o& nous chantions le Te Deum, le canon nous
accompagnait. A onze heures, M. Castaldi 6tant vena
nous voir, nous 6tions au salon, quand tout a coup,
on vint en toute hlte nous annoncer que l'eglise brflait. En un bond, nous y fiumes et, h6las! trop tard!
Notre creche, si belle, que nous devions difaire le
lendemain n'existait plus. Deux fenktres tout entieres,
un des deux joli's petits tapis, toute la creche, tout
avait disparu : il ne restait plus rien.

-544Une femme, apres la benediction des chandelles,
avait plant6 la sienne dans le sable. La chandelle
6tant tomb6e, avait fait de notre petit chef-d'ceuvre
un amas de cendres. Nous n'avons plus rien pour la
creche : a vous de nous en trouver une autre.
L'HOTELLIER.

Lettre de M. L'HOTELLIER, Pritre de la Mission,
au Tirs Honore Pere VILLETTE, Suphrieur gineral.
Tauris, le 2o mars g195.

MONSIEUR ET TRES HONORt PtRE

Votre binediction, s'il vous plat !
J'ai envoys a. M. Berthounesque un resume des iv&nements qui ont eu lieu a Tauris, depuis le depart des
troupes russes jusqu'a leur rentree dans la ville, et je
pense qu'il vous l'aura communique.
Le bon Dieu et la sainte Vierge ont manifestement
pris la d6fense de notre Mission de Tauris, car, bien
que nous ayons passe trois semaines au milieu des
Turco-Kurdes, nos deux maisons n'ont pas et touchees.
Les soeurs avaient confi la garde de leur maison an
Sacre-Coeur : elles avaient place une statue sur leur
terrasse. Pour nous, nous nous 6tions content6s de d6couronner la bonne Mere, lui disant que nous lui remettrions son diademe s'il ne nous arrivait lien. II est
vrai que nous lui avions promis aussi une belle parure
de lis que nous ferions venir de France, ainsi qu'un
beau mnanteau royal; elle doit tenir a 'un et aux autres,
car on n'a pas touch6 a nos deux maisons. I1 faut
done que nous remplissions nos engagements.
Monsieur et Tris Honor6 Pere, nous vous en sup-

plions humblement, envoyez-nous votre benediction
paternelle et un petit mot de consolation; nous n'avons
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recu que votre premiire circulaire, qui date de quelques

jours apres votre election; depuis ce moment, nous
n'avons rien recu.
B6nissez les Sceurs et les Missionnaires et pensez un
peu a nous au saint sacrifice.
L'HOTELLIER et FRANSSEN.

CHINE
D'une lettre adressde, le

25

novembre

1914,

par M. Desru-

maux, Vsiteur, au Tres Honor6 Pere Villette,Superieur g6neral, nous d6tachons ces lignes.
MONSIEUR ET TRES HONORt PtRE,

Votre benediction, s'il vous plait!
Mgr Coqset a &t6 pris d'une attaque d'apoplexie, le
samedi 14 courant, alors qu'il se rendait Al'6glise pour
c6elbrer la sainte messe. Monseigneur 6tait en tourn6e
de confirmation depuis le I I; tout allait bien, il 6tait

gai et le samedi, il est tomb6. II a tout le c6te droit
paralys6, ne peut parler, mais a conserve toute sa lucidit6 d'esprit. J'ai pu causer avec lui assez longtemps,
lui parlant de l'assemblie gne6rale, de la France; il
saisissait tout. Ces jours-ci, d'apres des lettres de
Tcheng-Ting-Fou, Monseigneur va moins bien.
Service militairedes confreres. - Des la notification
du decret de mobilisation, tous nos confreres se sont
pr6sentis la L6gation. M. Conty m'a fait un magnifique eloge de 1'empressement que les Lazaristes
avaient mis i r6pondre a l'appel.
Les mobilis6s devaient d'abord partir pour la France;
ils allaient partir quand un t6l6gramme de Paris les
informait qu'ils 6taient incorpores au 16' colonial.
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Parmi nos confreres, quelques-uns ont obtenu un sursis, d'autres ont 6tC ajournis, d'autres, enfin, rfformis. Pour le moment, il n'y a sous les drapeaux que
deux confreres de ma province, MM. Delaigue et
Magne. De la province du Sud, il y a MM. Bouillet,
Aroud Alph, Pruvost et le frere Vidal; il y a encore
MM. Monteil, Verriere et Hauspie.
Nous devons remercier la bonne Providence qui a
permis qu'on ne d6sorganise pas les missions; en
somme, les oeuvres n'ont pas eu trop a souffrir, les
icoles, les catechum6nats ont repris; la vie de mission
bat son plein.

AFRIQUE
EGYPTE
ALEXANDRIE
La maison de nos confreres a 6t6 le refuge oh sont venus
s'abriter la ptupart de ceux qui ont iti chassis de Syrie.
Beaucoup n'ont fait qu'y passer; d'autres y s6journent attendant les 6venements.

Letire de M. SACKEBANT, Pritre de la Mission,
a M. VILLETTE, Supirieur gineral.
Alexandrie, le 19 d6cembre 1914.

MONSIEUR ET TRtS HONORE PERE,

Votre binxdiction s'il vous plait!
Le grand 6vinement du jour, c'est la proclamation
officielle du protectorat anglais sur l'*gypte, avet
Mac Mahon comme commissaire britannique. Nous
arborons avec le consulat et tous les Europ6ens. Le
Kh6dive, Abbas Hilm6, va &tre d6tr6n6 et remplace
par son oncle Hussein Pacha Kamel avec le titre de
Roi: Sultan d'£gypte et, dit-on, du Soudan; avec
meme le titre d'Emir des Emirs pour les Arabes en
attendant le Khalifat. VoilU ce que l'on dit. Ce sera
la fin des Capitulations a brive 6ch6ance. Ce n'est
pas si mal que l'Angleterre occupe forcement l']gypte
puisqu'on la lui a c6d6e. Elle y mettra avec une bonne
administration, I'ordre, la s6curit6, la justice. Et, pour
nous, comme elle est tres tolerante et meme favorable
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A la religion, nous n'aurons rien a redouter. L'influence anglaise naturellement deviendra de plus en
plus prep•nderante.
SACKEBANT.
Le meme communique au TrBs Honors PNre Villette, un
extrait du journal, la Reforms d'Alexandrie,

19

f6vrier i915,

qui montre que les sceurs d'Ismailia n'ont pas 6t6 trts
effraydes de Iexpidition, entreprise par les Turco-Allemands,

contre le canal de Suez.

Ordre fut donn6 aux soeurs de Saint-Vincent-de.
Paul de quitter au plus vite leur h6pital d'IsmailiaLes braves flles ne voulaient rien savoir. Au plus
fort de Faction, on t6l6phone a la Compagnie du
canal : " Comment se fait-il qu'il y ait encore du
monde a l'h6pital? - Mais nous n'en savons rien! estce possible? nous allons voir! E1
Et la Compagnie t61lphone Al'h6pital: a Allo! allo! , On ripond : a Que
d6sirez-vous? - Mais qui etes-vous? - La.soeur superieure - C'est folie d'etre a l'h6pital. - Oh! il n'y a
aucun danger, les obus passent au-dessus de l'h6pital.
- Malheureuses, partez de suite. Vous n'avez plus
de malades qui vous retiennent. - C'est que nous

n'avons pas encore fini la lessive. ,

AMERIQUE
MEXIQUE
Lettre de M. Eugene GONI, Visiteur du Mexique,
a M. ARAMBARI, Visiteur de la province de Madrid.
La Havane, 22 novembre

g194.

II vous sera agriable, j'en suis sur, de recevoir des
nouvelles de nos maisons du Mexique. Voici celles
qui me sont parvenues jusqu'aujourd'hui.
Maison de Mexico. - Selon le Liberal de Mexico,
dans son num6ro du 9 novembre, on a inaugur6 en
notre maison, le 8 de ce mois, le Centre feminin
mexicain ), association qui, comme l'a dit un des
orateurs , n'espore pas de r6compense du ciel, ni ne
redoute 1'enfer, mais fera le bien pour le bien >;. Le
journal, que j'ai sous les yeux, publie quatregravures:
la facade de la maison, la bibliotheque, un groupe
de femmes au moment de l'inauguration, et un autre
groupe oi se voient les g6niraux Cosio Robelo,
Heriberto Jara et la fondatrice de l'association. Ici,
je cite le journal: u Une fois la ciremonie de l'inauguration terminee, M. le gouverneur du District, suivi
de son cortege, se mit a visiter les diverses salles de
l'edifice, qui, soit dit en passant, est assez vaste et
r6unit les conditions requises pour le but auquel on le
destine. , Je crois que c'est le 29 septembre qu'ils se
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sont empar6s de notre maison. Ce qui y est resti de
plus pr6cieux, c'est la riche bibliotheque. Archives
provinciales, objets de piete, manuels des enfants de
Marie, tout a ete sauv6. De 1'eglise aussi, on a retire
tout ce qu'il y avait de precieux.
La maison ne communiquant plus avec l' 6 glise,
deux ou trois confreres, avec quelques freres,
s'occupent de 1'6glise et vivent dans la salle du catjchisme. Les autres sont disperses dans diverses
families. 11 n'est pas vrai que M. Martinez et M. Orzanco aient tt6 arretis. M. Fernandez a le titre de
chapelain de la Conception, c'est-a-dire de notre
eglise.
Tacubaya. - On y continue les cours avec plus de
cent internes. Cela jusqu'i ce que se terminent les
classes, selon la coutume, en novembre. Les confreres
prennent leurs repas au college et, le soir, se retirent
en des maisons particulieres. Pendant quelques jours,
six cents hommes de cavalerie ont log6 dans le college,
mais ils n'occuperent que le r6fectoire et les salles
d'6tude et n-occasionnerent aucun dommage; les chevaux 6taient dans les cours de r6creation. Ils respecterent meme le joli jardin, car les soldats entraient
non par la porte de l'institut, mais par une autre
porte.

Puebla. - Les derniires nouvelles disent qu'on
s'est empare de notre maison. A quel usage l'a-t-on
destinee ? Je l'ignore. Les confreres sont disperses.

Oaxaca. - Apres s'&tre deguis6s et avoir pass6 la
nuit quelque temps hors du seminaire, il parait que

les confreres de cette maison continuent les classes
avec une tranquillit6 relative.
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Merida de Yucatan. - Ici on a - supplie , tous les
pretres 6trangers de sortir de l'Etat dans le d. lai de
cinq jours. En cons6quence, sont sortis MM. Rodriguez (Jacques), Rodriguez (Leopold), de las Heras,
Atanes, Ansotegui, Iturrate, Moral, Martinez (Epideforo). MM. Rodriguez (Jacques) et Ansotegui sont a
Matanzas ; les autres, a la Nouvelle-Orl6ans, les uns
professeurs, les autres chapelains. Dis lors, il n'y a
plus an seul des n6tres au siminaire; a Lourdes
(Merida), sont rest6s les trois confreres mexicains:
M. Torres (Crescentio), Ccello 'Julien)
et Petul.
MM. Berenguer, Saldana (Jacques) et Montoya sont
rest6s au college comme professeurs. Ici, a La Havane,
sont arrives de Yucatan plus de quarante pretres
espagnols.
Chilapa. mexicain.

11 n'y a plus que M. Soriano, qui est

Monterrey. - Depuis la sortie des n6tres, le frtre
Celis restait comme jardinier. Fatigue de cet isolement, il s'est pr6sent6 a la capitale et, en revenant h
Monterrey, il trouva que l'on s'6tait empare de tout,
meme du jardin. Tout ce que la Congregation avait
dans ce s6minaire 6tait en lieu sir.
Ckikuahua. - Selon une lettre du 13 novembre,
M. Granados, vicaire g6enral de Chihuahua, 6crit a
Villa, demandant notre retour... A ce moment, doit
deja atre arrive en Espagne M. Amo (le jeune), dont
on m'a racont6 tout ce qu'il a eu a souffrir et 1'6tat
pitoyable dans lequel il est arrive ici... A cette exception pres, a ce qu'il me semble, les n6tres sont ceux
qui ont eu Ie moins a souffrir.
M. Orzanco est alle aux Etats-Unis pour voir s'il
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peut sauver quelques-uns de nos edifices d'ici, comme
le college de Tacubaya, la maison des exercices, 'asile
Saint-Vincent, etc.
M. Garcia (Florencio) ne se trouve ni ici, ni a
Matanzas, mais A Germantown ; il a accompagn6

M. Orzanco.
On dit que demain les Americains se retirent de
Vera-Cruz. Le vapeur Antonio Lopez, qui nous a
amenes, est parti pricipitamment et a toute vapeur &
Vera-Cruz, averti par le consul, pour recueillir quelques centaines d'Espagnols. Nous verrons si, parmi
eux, se trouvent quelques-uns des n6tres.
La persecution rev6t plus ou moins derigueur selon
les divers ttats. De Campiche, on a chass6 tous les
pretres, y compris l'6veque, avec un despotisme
incroyable; en echange, les u Yucatecos , civilises
a supplihrent ), les pr&tres 6trangers de sortir de
l'Etat. M. C6lestin Alvarez, espagnol, par ordre
expres de Carranza, est rest a&Yucatan.
Quand se terminera l'6tat de choses actuel du
Mexique? II faudrait avoir I'esprit de Dieu pour le
dire. Ici, les regards se tournent vers le fameux Francisco Villa, homme heureux i la guerre et qui, paraitil, a assur6 qu'il n'en veut ni & la religion, ni aux
Espagnols, et qu'ils peuvent revenir...
Je vous supplie de recommander aux prieres de
votre nombreuse Communaut la pauvre province
mexicaine, tous ses membres, tous ses int&6rts... Dieu
vous ricompensera de votre grande charit6.
Je suis dans l'amour de Notre-Seigneur, etc.
Eugene GoNI.
A ia date du 7 dicembre, le mime icrit au Tres HonorE
PNre et, aprbs avoir donne les nouvelles contenues dans la
lettre pricidente, ainsi que le placement actuel des confrbres
chass6s, il termine par ces rdflexions:
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Cet itat de choses a 6ti, dans les temps pass6s,
chose fr6quente au Mexique, car les revolutions s'y
comptaient en moyenne de une par an. II est vrai que
la g6niration nouvelle venue d'Espagne n'avait pas vu
jusqu'a present chose semblable.
Considerant les choses de plus haut, nous, les fils
de saint Vincent, nous avons envers Notre-Seigneur
et la tres sainte Vierge une grande dette de reconnaissance, car jusqu'a maintenant, aucune communaut6
d'hommes n'a moins souffert que la n6tre. II n'y a eu
aucune victime. Le seul qui, selon ce que l'on m'a
conte, a eu a souffrir en sa personne a 6t6 M. Amo
(Manuel), qui est parti pour 1'Espagne il y a un mois
environ.
Une priere, s'il vous plait, pour la pauvre province
du Mexique !
Eugene GoNI.
Lettre de M. GoNI, Pritrede la Mission, Visiteur,
t

M.

VILLETTE, Supirieur gindral.
La Havane, 9 decembre 1914.

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,

Votre Binidiction, s'il vous plait !
Par mes pr6c6dentes lettres, je vous ai renseign6
en partie sur l'etat de nos maisons et de notre personnel, dans la pauvre province du Mexique. On peut
dire que cette province est a peu pros aneantie. Cependant Notre-Seigneur nous a proteg6s visiblement, et
les autres communaut6s ont souffert plusque la n6tre.
Ainsi me l'a assur6 un respectable pretre qui avait
parl6 a des J6suites et membres d'autres communaut6s
du Mexique.
J'ai su que notre nombreuse maison d'Oaxaca
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(huit pr6tres, trois 6tudiants de Barcelone et trois
freres coadjuteurs) continue t son poste. Ainsimel'6crit
des Etats-Unis Mgr Gillow, archeveque d'Oaxaca.
M. Berenguer, a la t&te de notre collbge de M&rida
de Yucatan en 1'absence de Mgr Mejia, me dit a la
date du 5 de ce mois: t C'est vraiment une Providence
sp6ciale de Dieu A notre egard que nous soyons restis
ici trois pr&tres et trois frbres coadjuteurs, menant
la vie commune, comme si rien ne s'6tait passe. J'ai la
satisfaction de vous apprendre que tout marche vent
en poupe dans ce collkge: quatre cent cinquante 6elves,
excellents professeurs qui travaillent avec enthousiasme... Je suis vraiment confus de voir comme Dieu
nous a b6nis et je ne cesse de lui rendre graces pour
tant de bont6. »
Comme le diocese de Campache, suffragant de
M6rida de Yucatan, se trouve sans 6v6que et sans
clerg6, on m'a pri6 de permettre a M. Coello (Julien),
I'ap6tre de Yucatan comme je l'appelle, de passer a
Campeche pour s'occuper de ces brebis priv6es de
pasteur. J'ai done envoye M. Coello avec le frere Lora
a cette population, et on lui a deji confi6 la cath6drale. II pourra faire 1T un bien immense, si NotreSeigneur continue 1 le prot6ger comme il 1'a fait
jusqu'ici.
Jusqu'a maintenant, je n'ai resu aucune lettre de la
capitale du Mexique. J'attends des nouvelles de la,
d'un moment a l'autre.
Hier s'est embarqu6 pour Merida M. Aguilar.
Comme on n'accepte dans cet Etat que des pretres
mexicains, probablement j'appellerai M. Morales qui
se trouve A El-Paso (Etats-Unis) pour se charger de
nouveau, en compagnie de M. Aguilar, du seminaire
de M6rida, car depuis la sortie des pr6tres espagnols,
vers la mi-octobre, ce s6minaire est au pouvoir de

-

555 -

pretres s6culiers. Ainsi l'ai-je d6cid6 avec Mgr l'archeqvque de M&rida qui loge chez nous, la Merced. Si
cette id6e se realise, comme je l'espere, nos trois maisons de Merida seront sur pied.
Eugene GONI.

NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES
49. Colacutti (Andre), coadjuteur, d6cid6 le 27
novembre 1914, a Macerata (Italie); 57 ans d'&ge,
32 de vocation.
So. Fronteri (Jacques), pretre, diced le 2 d&cembre
1914, A Plaisance (Italie); 81, 63.
5 . Tabar (Michel), coadjuteur, d&ced le 6 d6cembre
1914, a Madrid (Espagne); 49, 35.
52. Maher Jean), pr&tre, d6c6d6 le 18 novembre
1914, a Germantown (Etats-Unis); 40, 21.
53. Girard (Jean-Baptiste), pr&tre, dcedi le I8 dicembre 1914, A la Maison-Mere, a Paris ; 9, 62.
54. Ampuiro (Valentin), eveque, dc&ide le 2 dcembre 1914, a Puno (Pacifique); 45, i6.
55. Orciuolo (Vincent), pretre, d6c6d6 le 19 decembre 1914, a Turin (Italic) ; 63, 43.
56. Wittib (Charles), pretre, d6c6di le 21 d6cembre
1914, A Ning-Po (Chine); 45, 28.
57. Abella (Thomas), pretre, d6c6d le 26 d&cembre
1914, a Oran (Algirie); 68, 51.
1. Lenzny (Jean), coadjuteur, d6cedI le I5 janvier
g915, a Cracovie (Pologne) ; 71, 48.
2. Dumas (Pierre), pr&tre, dcid6 le' 3ojanvier 1915,
A la Maison-Mere, Paris; 80, 57.
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3. Tescou (Pierre), pr6tre, d6c&d6 le 21 janvier 1915,
a Smyrne (Turquie d'Asie); 8o, 48.

4. Kosec (Barthelemy), coadjuteur, dc6d6 le 6 f6vrier i915, L Zeitenlik (Grce) ; 67, 38.

5. Christovao (Joseph), coadjuteur, d6c6d6 en decembre 1914, 9 Santa Quiteria (Portugal) ; 71, 34.

6. Dineen (Charles), pr6tre, d6c6d6 le 4 mars 1915,
a Blackrock (Irlande) ; 41, 19.

7. Tucci (Joseph), pretre, dc6d6 le 27 fevrier 1915,
a Naples (Italie); 75, 58.
8. Barras (Claude), coadjuteur, dkc6de le 7 mars
1915, a la Maison-M&re, a Paris; 83, 61.

9. B6libres (Adrien), pr6tre, d6c6d6 le 8mars 1915,
a Monastir (Serbie); 48, 25.
to. Boavida (Louis), pr6tre, dec6d6 le 20 f6vrier
1915, ARio de Janeiro (Brisil); 75, 57.
11. Hospital (Pierre), pr6tre, d6c6d6 le 4 avril 1915,
SBarcelone (Espagne); 38, 21.
12. Mendez (Marcellin), pr6tre, dc6d6 en avril
1915, &Guatemala (Am6rique centrale); 86, 53.

13. M.-dits (Ferdinand), pr6tre, dec6d6 en avril
I915, a Budapest (Autriche) ; 74, 49.
14. Heidrich (Charles), pr&tre, d6ec6d6 e I5 mars
i9l5, a Laibach (Autriche); 85, 39.
NOS CHkRES S(EURS

Euphrasie Chailloux, d6cdde au College de l'ImmaculdeConception, Rio de Janeiro ; 8 ans d'age, 6o de vocation.
Marie Jobey, H6pital, Castelsarrazin ; 69, 41.
Maria Fernandez, H6pital General, Madrid; 40, 12.
Maria Diaz, H6pital G6n6ral, Valencia (Espagne); 82, 55.
Madeleine Swiatkiewiez, Maison Centrale, Varsovie ; 36, 8.
Honora Murphy, H6pital, Los Angeles (Etats-Unis); 66, 4o.
Marianne Pestka, Maison Centrale, Culm; 25, 4.
Dolores Soler, Maison San Diego, Valdemoro; 31, 9.
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Magdalena Lizarduy, Maison San Diego, Valdemoro ; 68,46.
LUopoldine Iwinska, Maison Centrale, Varsovie; 33, 8.
Maria Chiriatti, Misericorde, Naro (Italie); 49, 28.
Marie Fortier, Maison de Chariti, Montolieu; 74, 51.
M3arianna Arguelle, Maison Saint-Germain-des-Prds, Paris

61, 39.
Jeanne P6rier, Maison Saint-Jean, Lyon ; o, 24.
Marie Bonnefoy, Asile, Athee , 79, 56.
Climence Masson, Maison des Irlandais, Paris; 7o , 42.
Rose Ronquet, Maison de Charite, La Pomme; 75, 58.
Marie Chambeaudrie, HBpital Saint-Joseph, Lyon; 78, 55.
Jeanne Le Mous, H6pital Gdneral, Angers, 25, 2.
Laurentine Boyer, Maison de Charit6, ChAteau-l'lveque;
63, 44.
Sarah Diamond, Orphelinat Sainte-Rose, Milwankee (ttatsUnis); 70, 42.

Anne Josnin, H6pital, Pau; 75, 41.
EmilieWagner, Hopital de Praga, Varsovie; 70, 52.
Marie Turini, Asile, Spinetta-Marengo (Italie) ; 43, 18.
Jeanne Tononi, Maison Centrale, Turin ; 30, 7.
Maria Delchiappo, Maison Centrale, Turin ; 40, 17.

Anne Cosso, Maison Centrale, Turin ; 28; 5.
Maggetti Pia, Maison Saint-Joseph, Grugliasco

(Italie) ;

45, 19.

Justa Aguirrebengoa, H6pital, Caceres (Espagne); 54, 28.
Gregoria Sanchez, Misdricorde, Albacete (Espagne); 72, 53.
Rosa Penas, Maison San Diego, Valdemoro; 66, 41.
Jeanne Stoffels, Maison de Charite, Sorinnes (Belgique);
46, 25.

Marie Landois, Maison Centrale, Ans ; 81, 59.
Marie Rousseaux, Maison Saint-Victor, Liege ; 34, i-.
Marguerite Arro, Maison Centrale, Turin; 53, 33.
Marie Morisque, H6pital du Sacr6-Cceur, Beyrouth; 54, 3i.
Sinforosa Macia, Maison Saint-Nicolas, Valdemoro; 3t, 14.
Vicenta Fernandez, Collbge, Saragosse (Espagne) ; 77, 55.
Josefa Fernandez, H6pital del Carmen, Madrid; 75, 53.
Marie Reynaud, Maison de Charit6, Clichy ; 65, 43.
Marie Estrampes, Maison de Charite, Montolieu ; 78, 52.
Marie Milsonneau, Maison de Charitd, Montolieu; 30, 8.
Clotilde Nogueira, Maison de Charitd, Montolieu ; 43, iS.
Hyacinthe Milletti, Maison Saint-Vincent, Rome ; 78, 49.
Marie Tetard, Maison de Charitd, Clichy ; 83, 64.
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Josefina Catelani, Infirmerie, Flores (Confederation Argentine) ; 24, 2.

Teresa Aranda, H6pital, Ciudad-Real (Espagne) ; 64, 48.
Isidora Zugazaga, Maison Saint-Nicolas, Valdemoro; 22,

1.

Rosa Roig, Bienfaisance, Barcelone ; 40, 19.
Marguerite Blengetti, H6pital, Caravaggio (Italie); 68, 47.
Adelaide Maddalena, Orphelinat, Portici (Italie); 73, 5o.

Maria Escudero, Maison San Diego, Valdemoro; 65, 44.
Antoinette Lafont, Maison Centrale de Turin ; 63, 41.
Catherine Szpetuar, Maison Centrale, Cracovie ; 27, 8.

Marie Gierieh, Misericorde, Biskupitz (Pologne) ; 77, 54.
Bernarda Fernandez, Maison de Charite, Barcelone ; 72,

2.-

Eva Krajewska, Maison Centrale, Varsovie ; 78, 59.
Marie Devals, Hotel-Dieu, Castres; 66, 45.
Agathe Chauve, H6pital, Pont Saint-Esprit ; 48, i8.
Maria Guerra, Lazaret, Santiago (Chili); 70, 53.
Carmela Jannone, H6pital, Cerignola (Italie); 35, 16.
Louise Chauney, Maison Principale, Paris; 73, 46.
Marguerite Salina, Conservatoire, Cagliari (Italie); 55, 35.
Jeanne Fajan, Misericorde, Ferney; 71, 49.
Marie Grannels, H6tel-Dieu, El Paso (ttats-Unis) ; 83, 54.
Anne Doyle, Maison Centrale, Emmittsburg; 83, 6o.
Marguerite Rabany, Maison de Charite de Clignancourt,
Paris; 83, 61.
Felisa Conerebo, Maison San Diego, Valdemoro ; 63, 37.
Angela Lopez, Hospice, Salamanca (Espagne); 48, 22.
Marie Gency, Orphelinat Saint-Joseph, Alexandrie (Egypte);
70, 42.

Victoire Przezdziecka,
(Pologne) ; 6o, 36.

H6pital Saint-Vincent, IKurozweki

Catherine Callahan, Maison Centrale, Emmittsburg; 70, So4

Euphrasie Revel, Maison Saint-Seurin, Bordeaux; 77, 58.
Addle Simard, H6pital, Montluon ; 8o, 61.
Suzanne Matricon,
62, 43.

HBpital, Saint-Jean d'El-Rei (Bresil);

Th6rise Ubertone, H6pital, Boves (Italie); 73, 46.
Marie Bezangon, Institut, Chieti (Italie) ; 65, 33.
Marie Mouredon, Orphelinat, Sainte-Marguerite; 69, 48.
Marie Cavan, Hospice, Santiago (Chili); 62, 40.
Marie Gros, H6tel-Dieu, Castres; 28, 3.
Josefa Vilamala, Maison Centrale, Madrid ; 57, 34.
Marianne Pieczkowska, Misericorde, Gostyn (Pologne) ; 28, 8.
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Therese Kolberg, Hospice, Biskupice (Pologne) ; 69, 5o.
Marie Stellemans, Maison Notre-Dame, Chalons-sur-Marne,
60, 32.
Antoinette Dumas, Maison de Charit6, Montolieu ; 77, 48.
Maria Garza, H6pital, Cajamarca (Pdrou) ; 74, 54.
Louise Pebousquet, H6pital, Gayette; 53, 29.
Adrienne Trongnon, Maison de l'Immaculde-Conception,
Florence ; 83, 63.
Maria Villa, College de l'Immaculde-Conception, Buenos-

Ayres; 55, 32.
Marie Sakiali, Maison Centrale, Beyrouth; 72, 48.
Marie Dunne, Maison de Charit6, Dumfries (Ecosse); 44, 21.
Marguerite Pages, Hospice, Tongin ; 69, 5o.
Marie Coupas, Cit6 Bugeaud, Alger; 64, 43.
Catherine Beilsola, H6tel-Dieu, Narbonne; 69, 36.
Marie Brasseur, Maison de Charite, Djoulfa-Ispahan ; 53, 32.
Maria Oliveira, Hospice des Enfants-Trouves, Pernambuco;
453.

9.

Claudine Lepront, Maison de Chariti, Montolieu; 77, 5i.
Petra Victoriano, Maison San Diego, Valdemoro; 60, 33.
Maria Pla, Asile des Aliens,Gerone (Espagne); 66, 41.
Maria Vaissade, H6pital, Compiegne; 67, 46.
Marie Kuifki, H6pital de la Paix, Constantinople; 66, 46.
Firmine Biron, Maison de Charit6, Chateau-1'EvEque ;18o, 53.
Marguerite Combe, Santa Casa, Rio de Janeiro; 66, 44.
Claudine Hyvernat, Maison de Charit6, Valfleury; 29, 8.
Claire Bucquoy, Maison Principale, Paris; 58, 34.
Catherine Jacquart, Maison Centrale, Turin; 86, 64.
Marie Boucher, Maison de Charitd, Montolieu ; 29, 7.
Marthe Lemaire, Ouvroir Saint-Vincent-de-Paul, Paris ;
32, 14.

Cesira Berti, Maison Centrale, Sienne; 59, 40.
Emilie Canepa, Maison de PImmaculee-Conception, Peking;
54, 25.

Marie Bohet, Maison Centrale, Ans (Belgique); 61, 3o.
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489. fpkimirides kistoriques de la Congrigationde la
Mission et des Filles de la Chariti, par un Pretre de la
Mission. I vol. in-8 compact, de 55o pages. Prix:
3 fr. 5o. (Ouvrage rIserve aux deux Communaut6s de

saint Vincent de Paul.)
LETTRE DE M. FIAT
SUPEtUlsG

GEtNIAL DE LA CONGR#.GATION

DE LA MISSION

A L'AIrLEU

Paris, Ie 6 mai 1914.
MONSIEUR ET TRES CHER CONFR-RE,

jamsai !
La grvee de Notre-Segnea soit awer vous pf
Le decret n* 64 de PAssemblie ginizale de 1874 demandant la publication de plusieurs documents conservis dans nos archives a ouvert
dans la Compagnie une mine des plus pricieuses.
Voas 'avez exploitle largement, Monsieur et trks cher confrere, par
un labeur qui ne s'est jamais lass6, et, grice & vos travaux erudits, ii
est facile k chaque Missionnaire d'acquerir des connaissances sfies et
varices sur tout ce qui touche i la Congregation.
Nous vous devons, en effet, outre votre travail recent sur les Assembles domestiques et provinciales, la nouvelie collection des privileges,
les explications sommaires sur les Rcgles communes et l'explanatio
votorum qa

emittuntur in Congregaione.

Maintenant vous nous offrez, sous le titre d'Efhimirides, un recueil
des plus varies de notices, d'veincments importants accomplis dans la
Compagnie, de faits idifiants, classant le tout au quantiame du joux et
de l'annar qui leur revient. Nous pourrons ainsi, grace &vous, Monsieur
et tr&s cher confrere, faire chaque jour une petite lecture sur la Congr6gation qui, mieux connue, sera plus aimee et servie avec un devoucment plus profond.
Je vous remercie, Monsieur et tres cher confr&re, de vos travaux si
utiles la petite Compagnie. Puissent vos Ephi.mirides accroitre pour
etle Pamour de tons ses enfants et ramener en chacun de nous I'esprit
primitif sans lequel nous ne serions que des fant6mes de missionnaires.
Je demeure affectueusement en I'amour de Notre-Seigneur et de son.
Immaculee Mere, Monsieur et trbs cher confrere,
A. FIAT.
Votre tout devou sFerviteur.
i. p. d. 1. M., Sup. gin.
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490. Le Premier Hdpital des Filles de la Charitd er ses
glorieuses martyres : les sarus Marie-Anne et Odile,
tusillies t Angers, le I"' fivrier 1794, par Lucien MISERMONT, pr&tre de la Mission. a2* dition. Paris, EmilePaul, g913.
LETTRE DE M. FIAT
SUPFtIEUI GENERAL DE LA CONGRt.GATIOS DE LA MISSION
A L'AUTEUR.
Paris, le 20 maia193.
MONSIEUs ET TrES CHER CoNFRkRE.

La grace de Nolre-Seigner soil avec mows ouwr
fJ is!
1semblebien que vous ave grace de Dieu pour pr6senter etappuyerles causes de bdatification de ceux et de celles que nous appelons les
martyrs de la Revolution.
A vos travaux str les Filles de la Chariti d'Arras et sur M. Rogues,
missionnaire de Vannes, vous ajoutez aujourd'hui vos travaux, plus
importants, sur a le premier h6pital des Filles de la Charite et ses glozieuses martyres, les saurs Marie-Anne et Odile, fusillies i Angers le
se fivrier 1794 b.
Cet ouvrage vous a demand6 de longues recherches, mais, ayant
puis• aux bonnes sources, vous avez pu le documenter fortement et le
rendre pour ainsi dire invulnerable, sous ce rapport, en accompagnant
les pieces que vous reproduisez d'une sage critique4
Vous aviez en vue de fournir au tribunal ecclesiastique et sx thmoins
qui seraient cites lea renseignements les plus utiles pour le succes de la
cause et aussi les elements des r6ponses & faire aux objections qu'on
pourrait presenter.
Le but est atteint; je vous en fdlicite et je vous remercie.
J'ai mieux compris moi-meme dans votre livre combien, &cet 6poque
nfaste, la Communaut e6tait recommandable par la distinction, la
sagesse et la fermeti des soeurs Dubois et Deleau, successivement
Superieures g6nerales, par le d&vouement des soeurs au service des
pauvres, et par les timoignages si honorables que leur rendirent
I'Assemblee constituante, le ministre Delessart et le roi lui-meme.
Mais c'est surtout par le soin que vous aves mis k faire ressortir le
merite de ces deux grandes et belles ames, Marie-Anne et Odile, leur
constance & resister & toutes les tentatives tendantt leur faire perdre
leur couronne, enfin leur piett et clur force en face de la mort, que
vous avex bien mirit6 de la famille de saint Vincent de Paul.
Dieu veuille que le sang virginal de ces heroines de la foi et de la
charite retombe en b6nidictions sur nos deux Communautis, sur la
France et sur IEglise tout entitre.
C'est une page bien lugubre pour notre histoire que la page sanglante
de la Revolution, mais c'est aussi un spectacle admirable aux yeux de
la foi que ces milliers de pretres, de religieux, de chretiens, guillotin4s
fusillks, noy6s, export6s sons des climats insalubres, ou mourant prison-
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niers et entasss dans des navires, prives d'air, de soins et de secours
religieon, et subissant cet ostracisme bazbare par attachement i la religion, par amour pour Dieu et pour sauver leur Ame.
Nous pouvons bien leur appliquer cette pens6e de I'ap6tre saint Paul
parlant des confesseurs de la foi de 1'Ancien Testament : -e monde
enitsit ps digue deux.
Je prie Dieu de b6nir votze tiavail et votre chre personne, et je
reste en 'amour de Notre-Seigneur et de son Immacul4e Mire,
Monsieur et tras cher Confrere,
Votre tout devoue serviteur.
A. FnAT,
i. p. d. i. M., Sup. gen.

Le Grant : CH. Scanuyre.

Imprimerie de J. Dumoulin, A Paris.

EUROPE

FRANCE

LA MAISON-MERE PENDANT LA GUERRE
I"

AVRII.-23

MOVEMBRE

9gl5

Nous nous sommes arr&t6s, dans le dernier num6ro,
au I" avril qui 6tait le Jeudi saint. Les offices furent
c6elbrbs les Jeudi, Vendredi et Samedi saints avec le
concours des enfants de Saint-Louis. Ce fut une grande
consolation pour les confreres restis la Maison-Mere,
car depuis longtemps notre chapelle n'avait pas eu de
grand'messe. Paques a donc &t6 pour elle une v6ritable
r6surrection.
La semaine de Paques, M. Coury' pr6cha la retraite
des pauvres qui viennent a notre fourneau. Les 6tudiants n'6taient pas l1, comme les autres ann6es; aussi
la cl6ture ne fut pas aussi solennelle que d'habitude;
cependant la retraite fut bien suivie etily eut un nombre
respectable de communions. I1 est bon de voir notre
chere Maison-Mere rester fiddle aux traditions de 1'ancien Saint-Lazare etaccueillirtoujours les pauvres que
saint Vincent aimait tant. Nous ne d6sesp6rons pas,
quand les circonstances le permettront, de voir reparaitre des flots de retraitants, eccl6siastiques oulaiques,
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venir se retremper, i des p riodes d termin6es, sousla direction de confreres experimentes. Deja un certain
nombre d'eccl6siastiques errent souvent dans nos corridors a la recherche d'une porte hospitaliere; souhaitons d'en voir de longues files se rendre a quelque
conference dans une salle de la Maison-Mere.
18 avril. - Solennit6 de la Translation des reliques
de saint Vincent. Beaucoup de pieux fiddles viennent
venerer les lieux oi le corps de saint Vincent reposa
longtemps et oi il reposera bient6t.
21 avril. - Reunion des Dames de la Charitisons la
presidence de S. Em. le cardinal Amette, archeveque
de Paris. Disons, a ce propos, que c'est M. Verdier,
assistant de la Congr6gation, qui aide le Tres Honor6 Pere Villette dans la direction de cette association si belle.
Ce meme jour, solennite de saint Joseph, les offices
se celIbrent a la chapelle de la rue du Bac.
22 avril. - Le Tres Honor6 Pere part pour l'Espagne avec MM. Veneziani et Fayollat. M. Verdier
entreprend un voyage plus lointain : il va faire quelques visites extraordinaires dans l'Amirique du Sud.
Nous esperons le revoir au mois d'aoit, a moins que
ce ne soit plus tard.
23 avril. - Le Saint-Pere envoie 40 ooo francs pour
la grande queie du Secours national. Nous sommes
heureux de lire dans la lettre qui accompagne cette
royale offrande que c la sollicitude du Pere commun
des iddles se tourne de prfe6rence vers ceux de ses
fils qui timoignent plus vivement leur respect et leur
affection i son 6gard. Parmi eux, m6ritent une mention
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particuliere Ses fils de France, les enfants de cettenation qui, a juste titre, a et& appel6e la fille ainde
de l'Eglise, qui donna des preuves splendides de sa
gen6rosith pour les oeuvres catholiques, spicialement
pour les missions et qui pr6sente en ce moment et
depuis plusieurs mois d'un bout a l'autre de son territoire, A l'arm6e comme dans les ambulances et les
h6pitaux et jusque dans la moindre bourgade, desmanifestations 6clatantes de foi et de pi&td dont 16
Saint-Pere est grandement consol. n, Nous citons ce
passage, surtout i cause de la mention qui est faite des
Smissions. Plaise k Dien que notre congregation puisse
toujours envoyer de nombreux missionnaires dans les
pays infidles.
28 avril. - Encore une innovation qui n'est pas plus
oppos6e que bien d'autres i l'esprit primitif. Nous
avons le itliphone a la Maison-Mere. On fait done
savoir urbi et orbi que quiconque desire parler par
te6lphone avec un confrtre de la Maison-Mere n'a qu'k
demander : Paris, Fleurus, r5-23. Monsieur X.
30 avril. - A cinq heures du soir, une diligation
irlandaisevenue officiellement pour rappeler les sympathies traditionnelles de i'Irlande pour la France est
recue par S. Em. le cardinal Amette. Nous souvenant de tout ce que saint Vincent a fait pour 1'Irlande,
nous avons recueilli avec plaisir ces paroles tomb6es
de la bouche de M. Devlin, president de l'Ordre des
Hiberniens : t Aux heures les plus sombres de la pers6cution et des souffrances que nous avons dfi traverser
pour d6fendre notre foi et notre pays, nous n'avons.
cess6 de rever que le secours nous viendrait de France),,
et ces autres de Son £minence : (( Lorsque l'Irlande
eut a souffrirpour garder la puret6 de sa foi. la France
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fut pour elle fraternelle et secourable; nous en avons
pour t6moins des institutions encore subsistantes - ce
siminaire des Irlandais, par exemple - que nous gardons i Paris avec affection et fiert6, oi, depuis plusieurs
si&cles, des fils de l'Irlande, l'elite de sa jeunesse cl6ricale, viennent se preparer au sacerdoce. »
i' mai. - Nous ajoutons a nos priires habituelles
des saluts du tres saint Sacrement la priire si touchante pour la paix composee par le Souverain Pontife
lui-m&me. Pendant ce mois, nos soldats qui sont sur
le front ajoutent aux litanies de la sainte Vierge une
invocation qui n'est pas encore approuvee par la
Congregation des Rites, mais qui l'est certainement
par la sainte Vierge : Notre-Dame des Tranchies,
priez pour nous.
12 mmai. - On avait annonc6 pour trois heures precises, dans la salle des Agriculteurs de France, une
causerie de MO Henri Robert au benefice de l'CEuvre
des veuves et des orphelins de la guerre. Le sujet, tout
charitable, le talent du grand avocat, la schola cantorum qui doit executer Rebecca et autres choses delicieuses, sous la direction de M. Vincent d'lndy, tout
cela pousse a porter son obole L cette ceuvre des orphelins, chaudement encourag6e par l'archeveque de
Paris. Qu'on a peu de mnrite a ktre charitable quand
on entend de si belles choses ! Le but de la r6union
est indiqu6 par Mme la duchesse d'Uzes douairiere,
dont le cardinal a dit qu'elle portait un grand nom,
mais que son cceur 6tait encore plus grand que son
nora. En entendant M" Robert parler, on ne peut
s'emp&cher de reconnaitre que la simplicite et la clart6
sont encore les deux qualit6s mattresses de ceux qui
veulent agir efficacement par la parole sur I'esprit de
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leurs auditeurs. Nous apprenons avec plaisir que les
Filles de la Charit6 se sont engag6es a recevoir dans
un grand nombre de leurs maisons les orplielins et
orphelines de la guerre.
13 mai. - Mgr Amette avait prescrit pour le g mai,
une quete povr les victimes de laguerre en Pologne. Dans
sa lettre du 26 avril, Son Eminence disait entre autres
choses : a Depuis neuf mois, la Pologne est un vaste
champ de bataille... Les d6sastres y sont immenses.
Tant en Pologne russe qu'en Galicie, on compte environ trois cents villes ou bourgs et quinze cents villages
ruin6s ou an6antis. Des centaines d'6glises ont 6t6
d6truites, un millier d'autres gravement endommagees.
I1 y a des millions d'habitants qui souffrent de la faim,
de la maladie et des plus dures miseres. " Cet appel
de notre cardinal nous a 6mus, nous surtout, enfants
de saint Vincent qui a tant aim6 la Pologne et freres
de tant de missionnaires et de sceurs qui souffrent libas. Nous prenons part a cette quete, regrettant que
nos propres malheurs ne nous permettent pas de faire
davantage. D'apres la Semaine religieuse, on a recueilli
45 ooo francs dans Paris. En ce jour, 13 mai, l'Union
catholique de Pologne remercie par d6p&che et d6clare
entre autres choses que a la Pologne a toujours consid6re comme sa soeur ain6e, la patrie de saint Louis
et de Jeanne d'Arc. ,
15 mai. - Une affiche est collke sur les murs de
notre chapelle. La voici dans son int6grit66 : S. Em.
le cardinal archeveque renouvelle l'avertissement d6jA
donn6 aux femmes chretiennes de ne se presenter
a la sainte table qu'avec une mise decente. La
tradition constante de 1'Eglise exige qu'elles soient
vetues de robes montantes et ferm6es. Les modes
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paiennes, plus scandaleuses encore en ce temps
d'6preuve, ne doivent plus ktre tol6ries dans nos
6glises. Les pretres auraient la douleur de ne pouvoir
donner la sainte communion aux personnes qui ne se
seraient pas conformies a cet avis. , Cette affiche
nous remet en m6moire la fameuse mission de SaintGermain-en-Laye de I638 (Maynard, t. II, p. 477,
edition 1886). oi c, les missionnaires tonnerent contre
les nudit6s de gorge et souleverent contre eux les clameurs de la vanite et de la licence ou les railleries de
la chanson. Is crierent cent fois plus fort et joignant
les actes aux paroles, ils refuserent impitoyablement
I'absolution a toutes les femmes qui continuaient d'offenser la modestie. Ii fallut ceder a la sainte obstination de ce zele. n Nous espbrons n'avoir pas a sevir
dans notre chapelle comme a Saint-Germain au dixseptieme si&cle. S'il le fallait cependant, nous nous
rappellerions la fermeti de nos confreres et, en particuller, celle de M. Bonnet qui, 6tant clerc a Versailles,
vers 1681, ne craignit pas de dire a une princesse
qu'elle n'etait pas en 6tat de se pr6senter pour un acte
de religion. " Vous avez raison, lui dit la dame ,, et
ayant tire de sa poche un mouchoir qu'elle placa sur
ses 6paules :,
Serai-je bien, comme cela, dit-elle?
Madame, repondit M. Bonnet, cela sera moins
mal. H
16 mai. - Le Tres Honor6 Pere rentre de son
voyage d'Espagne, un peu fatigu6 par ces longues
seances en chemin de fer, par le changement de
regime, par sa charit6 qui ne sait pas se refuser et par
son activit6 d6bordante qui ne sait pas se menager.
En ce meme jour, nous c6lebrons dans notre chapelle la 1ite de Jeanne d'Arc. Chez nous, la c6remonie
est plut6t modeste, vu le peu d'616ments dont nous
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disposons. Qui dira ce qu'elle fut dans les autres
gglises de Paris, particulierement & Notre-Dame? des
lumieres partout, la basilique pleine jusque dans les
tribunes des galeries, Son Eminence preside, MgrBaudrillart parle une heure et demie, la procession s'organise pendant que les 6clats des trompettes s'unissenta la grande voix des orgues et a celle d'un double
chceur d'ex6cutants pour lancer dans les vodtes de la
basilique la fameuse Entrie de Jeanne d'Arc du maitre
Gounod; ce sont des scenes, des visions et des auditions qu'on n'oublie jamais.
19 mai:-

Le Trbs Monore Pere s'est remis au travail
aussit6t a son retour d'Espagne. La fatigue s'est
accentu6e et, tout a coup, le 19, dans l'apres-midi, une
crise d'ur6mie se d6clare; les jours de notre ven6re
Sup6rieur sont en danger, on lui donne I'extremeonction sans qu'il en ait connaissance; mais bient6t,
grace a la fermet6 du frere Brion qui maintient les
sangsues malgr6 les efforts du malade, tout danger
est conjure. A quelque chose malheur est bon; cette
crise fait connaitre le c6t6 faible du Tres Honor6
Pere; mal connu, mal gueri; moyennant quelques precautions et un regime assez severe, on 6vitera le retour
de pareils accidents. Cela cependant ne doit pas nous
emp&cher de prier pour la sante de notre Pere; c'est
ce que tous ses fils et toutes ses filles feront d6sormais
avec constance et ferveur, le suppliant respectueusement d'avoir la meme perseverance et le m&me soin
pour se.menager.
22 mai. -

La premiere saint Emile est plut6t triste,

bien que nous constations avec bonheur que les progres sont sensibles. On renvoie la fete A une date
ultrieure.
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23 mai. - C'est la grande quite du Secours national.
Toutes les jeunes filles qui sont dans les maisons de
Sceurs ont &temobilisbes ce jour-la.et elles n'ont pas
de peine a ouvrir toutes les bourses. Nous admirons la
constance de celles qui sont a notre porte ou plut6t
cela nous fait songer i la constance heroique de nos
soldats qui demeurent dans les tranch6es des jours et
des nuits, des semaines et des mois.
24 mai. - La Tirs Honorye Mere Maurice est eiilue
Supirieure gendrale pour un nouveau triennat. Ce sera
un triennat difficile a cause de la guerre qui se prolonge et a cause des bouleversements qui en sont la
suite inevitable. Que Dieu donne lumitre,force et consolation a la Tres Honoree Mere et qu'elle puisse voir
ses filles augmenter en nombre et en mirites!
25 mai. - La voix du Pape se fait entendre par une
lettre adressee au cardinal S6raphin Vanutelli. Nous
en extrayons ces quelques lignes qui concernent nos
confreres mobilises : < Nous les conjurons par les
entrailles de la charit6 de Jesus-Christ de se montrer
dignes d'une si sainte mission et de ne pas epargner
leurs sollicitudes et leurs fatigues pour que les soldats,
dans cette rude lutte, ne manquent en aucune maniere
des ineffables r6conforts de la religion. , Nos confreres
sont fideles a ces recommandations; leurs lettres nous
le montreront tout a l'heure.
27 mai. - Notre chapelle se remplit du haut en bas,
des stalles aux chaises'jusque dans les confessionnaux, de petits enfants qui viennent 6 couter M. Ryckewaert leur parler de laSainte-Enfance et les int6resser
par de touchantes histoires de scenes v6cues et vues.
La fanfare des freres de Saint-Jean-de-Dieu couvre le

-

577

-

bruit inevitable en pareille r6union; mais le bruit des
petits enfants n'emp&che pas qu'ils sont tres agreables
a Jesus-Christ quand ils sont groupis autour de lui :
Laissez venir i moi les petits enfants.
Le bon frere Joseph Planlefeve, qui a exerc6 l'office
de portier avec tant d'amabilit6 et de devouement, rend
aujourd'hui son ame a Dieu apres une maladie -de
consomption qui le minait insensiblement.
31 mai. - En vertu des nouvelles rubriques, nous
faisons aujourd'hui, pour la premiere fois, l'office de
la Didicace de la cathzdrale de Paris, laquelle a et6
consacr6e le 3i mai 1864.
3 juin. - La procession de la Fite-Dieua la Communaut6 revet un cachet qu'elle n'a jamais eu : on y voit
des soldats en nombre respectable, glorieux blesses
qui ont besoin de cannes ou de b6quilles pour marcher,
pales convalescents qui refont leurs forces 6puis6es;
on y entend les harmonies de musiciens prives de la
vue; de petits r6fugi6s se joignent aux enfants de
Saint-Louis pour redire l'hosanna au-Fils de David;
le reposoir n'est plus adoss6 a l'infirmerie du S6minaire, devenue ambulance militaire, il est vis-a-vis,
contre la salle du secretariat et l'on remarque que nous
sommes en guerre, car il est decor6 non plus seulement des traditionnels bouquets de fleurs, mais des
panoplies d'armes meurtrieres qu'on a plac6es li sans
doute pour que le Dieu des arm6es, qui est en mrme
temps le Dieu de paix, benisse les combattants et fasse
cesser le fleau de la guerre. A... bello libera nos
Domine.
II juin. - C'est le jour fix6 par nos cardinaux pour
la consecration de la France au Sacri-Cceur. Nous nous
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sommes pripares par un jeCine; le saint Sacrement est
.expose; notre Trs ,Honor6 Pere, r6tabli, prononce
1'amende honorable, I'appel suppliant, la promesse de
fidllite auxquels tous s'associent de tout coeur en r6p&tant les invocations. Un mouvement irresistible pousse
les fidiles vers Montmartre : on y a distribue plus de
dix mille communions; la basilique est archi-comble,
cela va sans dire; des milliers montent et redescendent
les rues et les escaliers qui aboutissent au Sacr-Coeur
et ils constatent qu'il n'y a pas moyen de passer; on a
6valui a huit mille le nombre de ceux qui sont restes
bravement autour de l'gglise, s'associant par des chants
et des prieres aux privilegies du dedans; a ces derniers, le P. Delor, un Dominicain, rappelle les bienfaits
du Sacr-Cceur; le cardinal vient b6nir avec l'ostensoir
les fidnles qui attendent patiemment au dehors, et il
prononce ensuite la consecration, entoure des repr&sentants du Senat et de la Chambre des d6putes, du
conseil municipal de Paris et du conseil g6neral de
la Seine; mais ces repr6sentants ne sont que des
dl66gu6s officieux, il manque le chef de la France. La
c6r&monie se termine a six heures; quand on se retire,
I'Angelus sonne; on se prend a espirer qu'il vient
de sonner une nouvelle annonciation, une annonciation de grace spirituelle pour la Gallia pcenitens et
.devota.
13 juin. - La flte de notre grand Pere Fiat n'est pas
oubliie. Toute la Communaut6 lui offre ses vceux par le
Tres Honor6 Pere Villette qui le fait avec delicatesse.
La f&te n'est pas purement spirituelle, et I voir le
menu du r6fectoire, on se croirait aux anciennes u SaintAntoine , des trente-six ann6es pr6cedentes. Un grand
nombre de Filles de la Charite viennent t6moigner
leur souvenir, leur reconnaissance, leur affection.
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27 juin. - En ce dernier dimanche du mois du
Sacr&-Cceur, I'apres-midi, - chose a peine croyable
et possible - (c'est la Semaine Religieuse qui parle
ainsi), 1'affluence a Montmartre d6passe celle du
1I juin.
Mentionnons, parmi les pelerinages, celui des jeunes
filles des patronages des Sceurs : elles sont prbs de
3500.
Dans le courant de ce meme mois, les Sceurs, dont
les &coles n'avaient pas 6et ferm6es a cause de la
guerre, amenerent un jour I I5o fillettes pour remercier le Sacr6-Coeur de sa protection. Le Tres Honor6
Pere Villette n'a pas manque d'aller c6•ibrer la sainte
messe a Montmartre : les Soeurs, qui savent tout, lui
firent la surprise de se trouver a sa messe en grand
nombre.
Terminons ce mois de juin en mentionnant qu'il y a
actuellement, incorporbs a 1'arm6e frangaise, 23ooo
pr&tres, religieux, missionnaires, 6leves des grands
seminaires.
4 juillet. - Tous les confr&res qui font le catechisme
auraient eu satisfaction a assister en ce jour i la distribution des prix des concours d'instruction religieuse
et a entendre la lecture du rapport sur les examens
d'instruction religieuse. La c6r6monie se passait a
Notre-Dame, sous la pr6sidence de Son Eminence. On
signale, d'une part, les her6sies materielles, les inexactitudes qu'on a remarquees dans les devoirs et cela
montre qu'il faut articuler avec soin quand on parle
aux enfants; on cite, d'autre part, des pages d6licieuses
sorties de la plume de ces enfants et cela prouve,
comme dit le rapporteur, que ( les coeurs aimants ont,
meme dans la jeunesse, de ces intuitions qui surprennent. ))
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I juillet. - C'est aujourd'hui l'inauguration de
l'Jglise maronite de Notre-Dame du Liban dans la chapelle qui fut autrefois celle des PNres Jesuites, ala rue
d'Ulm, pres du Panthebn. Plusieurs de nos confreres,
chass6s du Liban et des environs, MM. Bourzeix,
LabbW, etc., assistent k cette ceremonie. Mgr Baudrillart prend la parole : il rappelle l'histoire du
peuple maronite, , petit par le nombre, mais grand par
la noblesse , de ses sentiments.
On se serait cru au Liban et non en plein Paris,
lorsqu'on vit les honneurs liturgiques rendus au representant du gouvernement comme cela se pratique en
Orient pour les consuls et ambassadeurs de France.
A 1'examen particulier de ce jour, le Tres Honore
Pere nous annonce que d6sormais le seminaire interne
se fera a la Maison-Mere ainsi que la philosophie; nos
jeunes gens iront ensuite faire leurs trois annees de
thoologie a Dax, o ils recevront la prktrise; ils reviendront alors faire leur quatrieme ann6e detheologie
a la Maison-Mere et se preparer plus immediatement
aux fonctions de la Compagnie. Cette mesure, r6clamie
depuis longtemps, n'avait pu se r6aliser jusqu'ici; la
guerre, en eloignant toute la jeunesse de la MaisonMere, a facilit, et comme inaugur6 cette mesure dont
1'annonce faite par notre Tres Honore Pere a 6t6
accueillie avec une satisfaction visible et generale.
14 juillet. - On ne cesse de faire appel &la charit6
des citoyens; c'est aujourd'hui la quete appelee la
Journde de Paris; nous ne nous plaignons pas de ces
appels frequents, car nous comprenons que ceux qui
ne payent pas l'imp6t du sang doivent au moins payer
l'imp6t de l'argent.
19 juillet. -

Saint Vincent de Paul. Son tminence
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vient dire la messe i la chapelle des Filles de la Charite; nous ne sommes pas jaloux, car nous comprenons
que n'ayant plus le corps de saint Vincent, nous
n'avons pas de raison particuliere de reclamer dans
notre chapelle la presence de notre v6n6r6 cardinal.
En ce m&me jour, Mgr Amette annonce A son clerg6
que les retraites ecclssiastiques ne pourront avoir lieu
comme de coutume au grand seminaire d'Issy, occup6
par une ambulance, mais qu'elles se feront u a la
maison si hospitalibre de Manrize n dirig6e par les
Peres Jesuites.
26 juillet. - Voici ce que dit la Semaine religieuse
de Paris: t La Neuvaine de saint Vincent de Paul, ancien cure de Clichy de 1612 a 1625, a &t6c6lebre, cette
annie (A Clichy) avec un 6clat inaccoutume. Les circonstances le demandaient. Celui qui fut surnomm6
par le gouverneur de Saint-Quentin c le Pere de la
Patrie n a appelM dans son sanctuaire de Clichy tous
ceux qui ont gard6 le souvenir de ses bienfaits, tous
ceux qui savent ce qu'a fait saint Vincent de Paul pour
notre pays aux heures douloureuses des guerres et des
autres calamit6s publiques. Aussi, se pressaient-elles
nombreuses a nos offices les d6elgations des paroisses,
des orphelinats des Filles de Ia Charite, etc. , Les
c6remonies, surtout la procession, 6taient fort touchantes. Par trois fois, on faisait le tour de l'6glise, a
1'interieur et a l'exterieur, au moins en partie, et pendant ce temps la foule chantait, avec une ardeur qui
rappelait Lourdes, trois cantiques en l'honneur de saint
Vincent de Paul, sur des airs connus, tout le monde
ayant en main les paroles des cantiques. Voil qui est
intelligent, pratique et de nature ainteresser le peuple
beaucoup plus que d'autres ceremonies qui ne seraient
que des concerts.
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28 juillet. - Le pape Benoit XV accorde omnibus
sacerdotibusqui militibus cujusvis gentis, praesenti perdurantebello,assistunt, facultatem... ut numisma Beatae
Virginis Immaculatae et scapularePassionis, omissis formulis ordinariis, stmplici signo Crucis benedicere et militibus imponere valeant.
Aovt. - Beaucoup de confreres se multiplient en
plusieurs endroits pour donner des retraites de guerre
aux Filles de la Charit6. Nous commenqons a revoir
nos chers confreres et freres mobiliss qui viennent
en permission pour quelques jours; ils s'echelonneront
ainsi pendant plusieurs mois. Ils ont une belle attitude militaire, leur moral est excellent, beaucoup
portent la croix de guerre.
15 aoi2t. - Plusieurs Filles de la Charit6 prennent
aujourd'hui le train pour Marseille, devant s'y embarquer pour les Dardanellesoi elles soigneront nos blesses. Elles auront pour aum6nier M. Heudre, notre
confrere, qui s'est d6ja d6vou6 de la meme facon, lors
desdernieres guerres balkaniques.Que lasainte Vierge,
l'Ptoile de la mer, protege nos soeurs et les preserve
des tempetes et des sous-marins.
26 aoit. - Un t6l6gramme de M. Dillies nous
apprend la mort de M. Eugene Bodin, qui se trouvait
a Wernouth depuis le debut de la guerre. M. Bodin
naquit a Lille en x836; il a racont6 lui-meme dans une
petite autobiographie assez curieuse tout ce qu'il a
fait sur la terre; il a recueilli avec soin les noms de
tous ceux qui lui ont fait du bien; il note les souvenirs
qui ont charm6 son enfance : il rappelle qu'il a eti
enfant de choeur pour le jubil6 de Notre-Dame de la
Treille, trois fois sacristain au petit s6minaire de
Cambrai, reCu congr6ganiste de la sainte Vierge le
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jour de la proclamation du dogme de l'ImmaculeeConception, etc. Quand il entre au grand s6minaire,.
il condense ses sentiments dans ces trois mots: sum exDeo, sum Deo, sum pro Deo. II qualifie de jour mille
fois heureux le 25 septembre 1860, jour auquel il fut.
recu dans la Congregation.
M. Bodin fut successivement plac6e Loos en 1865,.
AAlger en 1869, a 'ile de Ia R6union o1 il fut d'abord
sup6rieur en 1870, puis inferieur en 1871 exercant lesfonctions de professeur de quatriBme; en octobre de1872 il est nomme professeur de rhitorique a Nice; iL.
est place au petit s6minaire de Marseille en 1873; on
voit par la liste de tous les livres qu'il a lus, qu'il a
pris soin de s'abreuvei aux sources elles-memes et aux
bonnes sources.
En 1877, commence une nouvelle vie; il est nomm6
cur6 de Loos et il le sera vingt-cinq ans; il serait tropj
long de d6tailler tous les 6v6nements auxquels M. Bodin a 6t& mele; rappelons seulement la part consid6rable qu'il a eue dans l'etablissement d'une &coleapostolique qui devait plus tard 6migrer en Belgique;
mentionnons le vade mecum qu'il a compos6 a l'usage
des apostoliques et qui contient un choix varie et judicieux de prieres.
En go19, M. Bodin est oblige, par suite des exigences gouvernementales, d'abandonner les fonctions
de cure; il est nomme procureur de la Maison-Mere.
11 employa ses loisirs a des 6tudes scripturaires; il se
mit, a soixante-cinq ans, a apprendre I'h6breu, il se
perfectionna dans le grec, il se tint au courant des
publications bibliques et il fit paraitre, a l'usage des
jeunes clercs, un Novum Testamentum, graece e codice
vaticano, latine e Vulgata, cum indice titulorum qui
D. N. Jesu Christo adscribuntur. Voici quelques appreciations de revues sur cet ouvrage.

-

584 -

La Revue Biblique (I" janvier 1911) apris avoir rappelt et critiqu le principe qui a servi de base A cette
edition, A savoir que l'on suivra pour le grec le Codex
Vaticanus toutes les fois qu'il ne diff6rera pas de la
Vulgate et que, dans les divergences ou omissions, on
le remplacera par un texte grec qui se rapproche de
la Vulgate, constate que, a tout prendre, ce que nous
critiquons ici, c'est moins la pratique de l'auteur que
la facon trop absolue dont il a enonc6 sa methode.
La correction du texte est soign6e. Nous n'avions rien
jusqu'a present, parmi les ouvrages catholiques, qui
ffit A la fois aussi bon et aussi bon march6.,

Dom Quentin, dans la Revue Binidictine (octobre
I91o), apres avoir lou le prix tres peu 6levi qui n'exclut pas la nettet6 de 1'impression, le soin avec lequel on
s'est conforme6 toutes les regles ecclesiastiques, vante
lasimplicite et la clart' dela m6thode suivant laquelle
le texte grec a &t6 6tabli. Voici ses paroles A ce sujet.
D'accord avec d'excellents critiques, I'auteur explique, dans
sa preface, qu'il reconnait a la Vulgate hieronymienne, non
seulement -es merites intrinseques comme traduction du texte
grec, mais aussi de remarquables qualitis comme tdmoin de

manuscrits grecs anciens et d'anciennes versions de ce m&me
texte. Ii la prend done pour guide de son edition, et il la
reproduit en regard du texte grec qu'il tire du Vaticanus. Ce
manuscrit, en effet, si voisin de la Vulgate etait tout designd
pour servir de base a un travail de ce genre. Le mirite de
I'auteur est d'en avoir reproduit in extenso le texte qu'il a soigneusement revu sur l'edition phototypique. Le Vaticanus
s'6carte-t-il de la traduction de saint Jer6me, sa legon est toujours donnie. mais elle est alors rejet6e au bas de la page.
et remplacce, dans le texte, par la legon de quelqu'un des
autres manuscrits onciaux, ou minuscules, legon dont l'origine est toujours indiqu6e.
L'auteur ne s:est pas borni 1- ; il a signald les endroitsint6ressants oi les manuscrits les plus anciens s'eloignent du
Vaticanus et de la Vulgate. C'est ainsi que l'on trouvera chez
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iui, avec les principales particularitis du texte occidental
dans le livre des Actes, la finale de saint Marc ricemment
trouvee; de meme Pindication des passages of I1'dition de la
Vulgate hidronymienne de Wordsworth et White s'6carte de
la Clmentine.
Encore une fois les etudiantsne peuvent qcue gagner "aetre
mis en presence d'un texte aussi clairement et aussi sobrement ktabli. II va sans dire que l'auteur, tout en suivant le
texte du Vaticanus, n'en a pas reproduit les particularitds
orthographiques: son edition veut, avant tout, etre pratique,
et nous croyons qu'il a rdussi a la rendre telle.

M. Bodin eut la consolation de recevoir du cardinal Merry del Val, alors secr6taire d'etat, une lettre
d'oi nous extrayons les lignes suivantes: " Votre
remaTquable ouvrage, fruit de longues ann6es si avantageusement consacrees A l'6tude de nos saints Livres
vient A son heure apporter une pr6cieuse contribution
aux travaux que les catholiques poursuivent avec toujours plus d'ardeur dans l'immense champ de l'Ecriture sainte. ) (Acta Apostolicae Sedis, 1912, p. 335.)
Voici le r6cit de ses derniers moments, que nous
empruntons A une lettre de M. Dillies.
II 6tait alli passer quelques jours A Panningen la
semaine derniere; il &tait rentr6 joyeux vendredi.
Mardi, il s'est senti indispose, n'a pas soupe. C'6tait
un commencement de ses crises d'entrailles. Le lendemain, hier 25 aofit, il n'a pas cel6br6 la sainte messe
parce qu'il avait bu la nuit. Mais il a assist6 a l'une
de celles qui se disaient. Puis il a repris A son habitude, apres le d6jeuner, la correction de ses 6preuves.
Vers dix heures, nouveau malaise. II souffre, il se
couche. Le soir, des sympt6mes moins rassurants se
Je
t
manifestent. Mais il est toujours tris surnaturel.
i
Bon
Dieu.
tout
au
j'offre
suis
I
heureux de souffrir,
On le veilla; ce matin, il n'allait pas mieux. Un mot
de Loos le ranima. Un frere de Froyennes venait d'ar-
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river, nous apprenant que M. Boulanger, quoique

fatigue, allait toujours ainsi que M. Noirot et M. Fanguin, que M. Fockenberghe 6tait a Loos avec des
sceurs, que M. Lebacq 6tait reste a Rongy avec
M. Delputte et les freres. ( Et le pere Michaux '?
demanda M. Bodin. Ce fut le dernier mot que j'entendis de lui. Soudain le rale se dlclara nettement. I1
fallut se presser, il avait perdu connaissance. Mais il
etait si bien pret ! On 1'administra et, aussit6t aprts,
un pen avant neuf heures du matin, il expira doucement.
" 11 est mort positivement en travaillant. II nous a
donn6 la a tous un rare exemple comme il I'a fait par
sa conduite si 6difiante et son attachement A la PLetite
Compagnie. ,

MORT ET FUNERAILLES
DC

'TRES HONORE PERE FIAT, ANCIEN SUPERIEUR GIENERAL

Depuis quelque temps, le Tres Honor6 Pere Fiat
s'affaiblissait sensiblement. Son cceur qui avait tant de
fois ressenti si fortement les peines et les douleurs de
ses enfants, ce coeur compatissant n'en pouvait plus,
depuis la guerre, depuis que bon nombre de ses fils
6taient exposes A tant de dangers.
Les derniers deces des freres Wurtz, Tauzia,
Lemur lui avaient 6et des coups bien douloureux; il
s'affligeait de voir la jeunesse enlev&e aux maisons de
formation, les missionnaires arrach6s A leurs oeuvres;

il craignait que le sejour a lIarm6e ne fit perdre la
rigulariti et 1'esprit de saint Vincent A plusieurs. Ses
forces diclinant progressivement, il fut oblig6 de
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renoncer a assister aux exercices communs, A descendre au r6fectoire, A c6C1brer la sainte messe ý
laquelle il assistait cependant tous les iours; il dut

~'
tX~r

y/i·L

...

LE TRtSi HONORE PR.RE FIAT

garder la chambre dont il ne, sortait que pour se rendre
A la tribune de la chapelle qui 6tait de plain-pied avec
ses appartements.
Le vendredi 27 aodt, l'apres-midi, il ktait assis pros
de l'autel du SacrC-Cceur, lorsqu'une faiblesse !ui survint; on le ramena dans sa chambre; on le mit dans
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son lit; bient6t il perdit connaissance; le mal s'aggravant rapidement, comme on craignit un d6nouement
fatal assez prompt, on lui donna l'extreme-onction en
toute hate.
Une am6lioration se produsit pendant la nuit, et la
matin6e fut meilleure; il reconnut le Trbs Honor6
Pere Villette, qui vint le voir a quatre heures du matin;
il demanda pardon de toutes ses fautes; il renouvela
ses saints vceux; il d6clara qu'il avait pleine confiance
en Jesus-Christ et qu'il avait aim6 la famille de saint
Vincent d'un amour de pr6dilection; il b6nit ensuite
les Missionnaires et les Filles de la Charit6.
On lui donna le saint viatique. Le d6lire le reprit
ensuite : il voulait aller en Auvergne; il reclamait la
la voiture de la Communaut6; il s'inqui6tait du conseil, e.tc.
Les 29 et 3o aozt, il y eut un mieux sensible du
v6n6rable malade. Tous les matins, on continuait a lui
porter la sainte communion; dans la journee, il se
levait, il allait a son bureau, il popvait causer avec les
quelques confreres qui allaient le voir, et qui pouvaient
remarquer quelques divagations dans ses recits.
Mais le 3 , dans la soiree, le mal reprit toute sa gravit6. Les mTdecins, appel6s en consultation, ne purent
que reconnaitre l'imminence du denouement.
Enfin, le mercredi i"septembre, des le matin, le rale
commenqa; la mort avancait rapidement; vers sept
heures et demie, l'ame du regrett6 P. Fiat s'en allait
recevoir la r6compense d'une vie charg6e de m6rites.
On exposa son corps dans la salle des reliques; ce fut
des lors une procession ininterrompue de pretres, de
religieux, de Filles de la Charit6 surtout; beaucoup
de personnesfaisaient toucher a ses mains des objets

de .piet6.
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Les temoignages de condol6ance abondbrent de
partout. Le cardinal Gasparri, ayant appris la maladie
du P. Fiat, avait tel6graphi6 :
Saint-Pere envoie de tout ceur gage de r&confort dans sa
maladie et abondance des faveurs celestes, benediction apostolique. -

Card. GASPARRI.

Le meme 6crivit quelques jours apres une lettre
dont nous citons le passage suivant :
Sa Sainteti me prie de vous dire la peine que lui a causee
la mort de ce digne fils et successeur de saint Vincent qui,
pendant de longues annees, gouverna, avec autant de sagesse
que de force et de saintet6 la double famille de la Congrdga,tion de la Mission et des Filles de la Charit6.
Un grand nombre de cardinaux manifesterent. la
part qu'ils prenaient I notre douleur par des lettres
fort 6logieuses. Mentionnons les cardinaux : Vico,
di Belmonte, Ledochowski, Gotti, von Rossum, Vanutelli, Merry del Val, Rinaldini, Bisleti, Lugon, Sevin:
'
qui fut chant6
Le cardinalde Cabrieres assista loffice
a Montpellier par Mgr Crouzet et il envoya une longue
lettre de condol6ance. Le cardinal Amette 6tait absent
de Paris lors du d6ces; il adres-a immn diatement la
lettre suivante au Tres Honor6 Prre Villette.
Etrdpagny, le 2 septembre 1915.

TRks HONORE ET CHER MONSIEUR LE SUPERIEUR GENERAL,
J'apprends ici que le vindre M. Fiat vient de couronner
par une douce et sainte mort sa longue vie si bien remplie.
Je m'unis de tout cceur a votre deuil et a celui de vos deux

families religieuses et je recommande a Notre-Seigneur l'ime
de- ce bon et fid'ele serviteur qui a si bien m6rit6 d'entrer sans
retard dans la joie de son royaume c6leste.

Je dois rentrer a Paris demain vendredi; je me ferai un

-

590 -

devoir et je me donnerai la consolation d'aller prdsider samedi
les obseques du vendr6 defunt.
Agriez, cher et viner1Monsieur le Superieur, i'expression
de ma respectueuse et religieuse sympathie.
-

LoN ADOLPHE, cardinal AMETTE,
Arceveque de Paris.

Un certain nombre de personnages eccl6siastiques
de Rome envoyerent leur timoignage de sympathie.
Citons sans ordre : Mgr Mariani, Mgr Giorgi, secretaire de la Congregation du Concile; Mgr Pacelli,
secretaire de la Congregation des Affaires ecclesiastiques extraordinaires; Mgr Pescini, chanoine de la
basilique hiberienne; Mgr Carinci, recteur du college
Capranica; Mgr Gasoni, chapelain secret de Sa Saintet6; Mgr Bressan, chanoine de l'archibasilique de
Latran; le R. P. Pasqualigo, commissaire g6n6ral du
Saint-Office; Mgr Sil, archeveque de C6sar6e, aum 6 nier secret de Sa Saintet6; Mgr Virili, archeveque de
Ptol6mais; Mgr di Fava, substitut de la Congregation
des Rites; Mgr Tiberghien, Mgr Glorieux, etc.
Tous les archev6ques et 6veques de France prirent
part a notre grand deuil; ils promirent leurs priires
et firent '61loge du v6ner6 d6funt :
J'ai eu le bonheur de le connaitre personnellement, dit l'un,
et j'ai toujours admire sa vertu, sa foi, sa parfaite et inibranlable confiance en Dieu. II a bien souffert surtout dans ces
dernieres aundes et 11 a certainement conquis la palme et la
couronne de justice que Notre-Seigneur promet et prepare B
ceux qui combattent le bon combat. Je souhaite A votre vin&rableCompagnie depossider beaucoupde pretresqui marchent
dans les memes sentiers et qui suivent d'aussi pres les traces
de votre saint Fondateur.
Ce digne fits de saint Vincent, dit un autre, n'a pas un

instant manqud auxvertusfondamentales, simplicit6,humilitY,
chariti, qui assurent le constant progres des oeuvres de votre
saint Fondateur.
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Je n'oublierai jamais, dit un troisieme, i'impression qu'il
produisit sur moi, lorsque je le vis pour la premiere fois. Sa
bont6, sa simplicit4,.son accueil si cordial m'6murent profondement. C'etait le continuateur de saint Vincent de Paul.

D'autres 6veques de l'&tranger, les vicaires gen6raux de Paris, Mgr Phares, repr6sentant du patriarche
maronite; des cures en grand nombre, Mgr Demimuid,
Mgr lauch, president de 1'oeuvre de Saint-Francois-deSales; Mgr Dien, directeur de l'oeuvre apostolique;

Mgr L6gasse, prefet apostolique de Saint-Pierre-etMiquelon; Mgr Morel, directeur des Missions catho-

liques; Mgr Legoux, le chanoine Collin, M. Lahargou,
president de 1'Alliance des maisons d'6ducation chr6-

tienne, tous expriment leurs regrets et leur admiration
pour les vertus du P. Fiat. M. le chanoine Delaage,
archipretre de Notre-Dame de Paris, rappelle une intervention miraculeuse de la vn6vrable Louise de Marillac en faveur du d6funt dont ce dernier fut oblig6 de

parler, lors de sa d6position devant le tribunal.
Les congregations religieuses n'ont pas manqu6 de
manifester leurs condoleances, citons : les Clercs r6guliers mineurs, les Barnabites, les Freres mineurs Capucins, les Jesuites, les Eudistes, les Dominicains, les
Peres du Saint-Esprit, les Chanoines r6guliers de
Latran, les Petits Freres de Marie, les Maristes, les
Peres de Sainte-Croix, les Pr6tres de la Misericorde,
les Pr&tres de Saint-Sulpice, les. Missions ktrangeres,
les Freres des Ecoles chr6tiennes, les Peres Blancs,
les Conventuels, les Assomptionnistes.
Un membre des plus 6minents d'une de ces congregations &critce qui suit :
Ilfaisait bon l'approcher; on sentait dans toute sa personne
dansle calme et la douce joie dont il 6tait impregn6 l'influence
continuelle du bon Dieu.
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Les congregations de femmes ont apport&elles aussi
leurs condoleances : les Seurs de Saint-Joseph deCluny, les petites soeurs de 1'Assomption, les religieusesdes Sacr6s-Coeurs et de l'Adoration perp6tuelle, les
religieuses de Marie Auxiliatrice, les Soeurs de la
Croix, les Soeurs Oblates, les Visitandines, les Sceurs
Franciscaines, les Sceurs de Saint-Andze, les Petites
Soeurs des Pauvres, les Auxiliatrices du Purgatoire,
les Soeurs de Saint-Maur, les Augustines de Meaux,
les Sceurs de Notre-Dame-du-Calvaire, les Soeurs de
la Sainte-Agonie rappellent son accueil patesnel, sa
physionomie patriarcale, parlent du reconfort que
procuraient ses conseils, ses avis, ses paroles.
La liste des laiques qui se sont associ6s a notre
deuil serait trop longue; combien cependant elle
serait 6loquente et comme elle prouverait que meme
en ayant fort peu de rapports avec eux le P. Fiat a
su cependant s'imposer a leur v6enration. Inutile de
dire que les Dames de la Charit6 tiennent la premiere
place dans ces t6moignages. Nous voyons dans cette
6numeration les conferences de Saint-Vincent-de-Paul,
le conseil de la Propagation de la foi, puis des gC6nraux et des capitaines qui s'excusent de leur brievet&
parce qu'ils sont au feu, des ambassadeurs, des d6putbs qui depuis sont devenus ministres et secretaires
g6n6raux de ministeres, des hommes de lettres parmi
lesquels i faut mentionner M. Francois Veuillot qui
rappelle avec reconnaissance tout ce que la Congr6gation a fait pour son oeuvre, M. Laudet, M. Geoffroy
de Grandmaison, des avocats, des m6decins, etc., et
si les pauvres qu'il a soulag6s avaient su on avaient

pu 6crire il est certain que Ia liste serait d;une longueur
d6mesuree.

II va sans dire que les Missionnaires et les Filles de
la Charit6, disperses dans leurs provinces, sont ceux.
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qui ont donn6 le plus de t6moignages de donleur en

ces circonstances; il serait int6ressant de rapporter
un certain nombre de ces lettres pour montrer en
quelle estime et affection le P. Fiat 6tait pour ses

enfants. Pour ne pas trop allonger cet article, nous
n'en citerons qu'une, celle de M. Lobry, visiteur de

Constantinople :
Le P. Fiat s'en est alle a Dieu apres une vie bien remplieet riche de mirites.
Son gin6ralat a &tC marque par de dures 6preuves, acceptees avec humilite et supportees avec une patience des plus
edifiantes; d'autre part, les consolations n'en ont pas &tabsentes et il y en a eu de grandes. Prenaat tout comme
venant de Dieu, ii s'est montri risigne dans les tribulations,
et, plus encore reconnaissant des faveurs et des graces dont
la Compagnie 6tait l'objet.
Nul plusque lui n'etaitjaloux de la gloire de saint Vincent,
soit dans I'Eglise, soit dans la Compagnie. II aurait voulu
que tous nous soyons des copies vivantes de notre bienheureux Pere; et c'est ce qu'il s'est efforce de rialiser en luimxme a notre grande edification.
Pendant trente-trois ans, les devoirs de ma charge m'ont
maintenu en correspondance suivie et fr6quente avec le Tres
HonorE Pere Fiat. Avec une constance inlassable, toujours
il a reclame la Rigle et l'esprit de saint Vincent. Faisons les
affaires de Dieu, aimait-il A redire apres notre saint Fondateur, et Dieu fera les n6tres. S
Ses lettres 6taient tout impr&gnees de simplicit6, de boute et aussi de fermetd quand ii le
fallait. Si parfois on itait en contradiction avec lui sur des
points qui permettent d'en appeler au Superieur g6enral
mieux informi, on ne pouvait qu'Etre touch6 et parfois humilid, de la fagon vertueuse avec laquelle il entrait dans de
nouvelles vues et envisageait d'autres solutions que lessiennes.
En tout, il s'est vraiment montrd homme de Dieu et de
saint Vincent. Dur a lui-meme, module vivant de la Regle, il
a fourni une somme de travail dont il me parait difficile de
se faire une idde. Toujours inlassable et vu sa surdith,

il em-

ployait jusqu'au temps des ricrdations a s'occuper active-
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meat de tout ce qui avait trait aux deux families de saint

Vincent. Ce sont 1l des exemples qui, pour ma part, m'invitent a m'oublier moi-m6me pour les ceuvres dont je suis
charge.
Nous prions pour le repos de son Ame; c'est un devoir
filial a remplir. Mais j'ai la confiance que diji l'ime du Tres
Honord Pere Fiat jouit de la vue de Dieu, au sein des bienheureux des deux families de saint Vincent au ciel.
Sa place m'y apparait bien belle a cBtd de notre bienheureux Pere.
F. X. LouBY.
Les funirailles avaient &t6 fixes au 4 septembre,
anniversaire qui nous 6tait bien cher tous les ans puisqu'il rappelait la date de son ilection. L'office eut
lieu a neuf heures. La lev6e du corps fut faite par le
Tres Honor6 Pere Villette; les cordons du poele
etaient tenus par ceux qui avaient fait partie de Fancienne administration : MM. Forestier, Meugniot,
M6out, Veneziani. On longe les parloirs, on passe
devant la loge du concierge, on traverse la cour d'honneur et on entre par la porte lat&rale qui se trouve
pres de i'autel saint Joseph. La chapelle est bondee.
S. ]m. le cardinal Amette preside et tout a r'heure
donnera 1'absoute. Mgr de Cormont, eveque d'Aire et
de Dax, et Mgr Le Roy, superieur general des PNres
du Saint-Esprit, sont au choeur; dans les stalles ont
pris place Mgr Riviire, 6veque nomm6 de Perigueux,
Mgr Fages, Mgr Odelin, Mgr Baudrillart, M. Garri-,
guet, superieur g6enral de Saint-Sulpice, D. Gabriel
Palmers, chapelain de S. M. le roi d'Espagne, un certain nombre de cur6s et d'eccl6siastiques du diocese
de Paris, les superieurs ou repr6sentants des diverses
communaut6s religieuses ainsi que plusieurs confreres
venus d'un pen partout. Devant I'autel de la sainte
Vierge nous remarquons les membrec des conferences
de Saint-Vincent-de-Paul avec leur pr6sident general,

-

595 -

les dl6egu6s des oeuvres de la Propagation de la foi,
de la Sainte-Enfance, des Ecoles d'Orient, un haut
fonctionnaire du minist&re des Affaires 6trangeres;
les Filles de la Charit6 occupent les nefs laterales et
les tribunes; devant la table de communion on a
reserve des places pour les personuages de marque et
pour les Dames de la Charite ainsi que pour les religieuses; les pauvres sont a l'autel de la Passion. Son
Eminence est assistie de MM. Thomas et Clement.
La chapelle n'a pas recu de decoration sp6ciale :
seule une grande croix blanche sur fond noir est placee devant la chisse de saint Vincent. Le Tres Honor6
Pere Villette chante la messe. Comme la jeunesse n'est
pas li, on ne chante ni Nocturne, ni Laudes. Quelques chantres de la maitrise Saint-Francois-Xavier
remplacent nos 6tudiants et s6minaristes absents.
A l'issue de la c6r6monie, lorsque le -ercueil est
plac6 sur le corbillard, la rue de Sevres est remplie de
monde. On peut enfin s'ebranler. Derriere le char
funebre marchent les pauvres - a tout Seigneur tout
honneur - puis les confreres soldats qui ont pu obtenir quelque permission; ils sont a la peine depuis de
longs mois, il est juste qu'ils soient a l'honneur en ce
jour; apres eux viennent les Pr&tres, Clercs et Freres
de la Mission encadr6s par une double haie de petits
garcons venus de l'orphelinat Saint-Louis, de la Providence Sainte-Marie, de Reuilly et de l'Hay. Alors
commence un cortege interminable de Filles de la
Charite et de petites soeurs du S6minaire entour6es
par les orphelines du petit ouvroir Saint-Vincent-dePaul, rue Cherche Midi, de la Providence, rue Oudinot, du Gros-Caillou, de sainte-Clotilde, de SaintGermain-des-Pr6s, de Saint-Sulpice, de Saint-Thomasd'Aquin, de Saint-Pierre-de-Montrouge, des jeunes
iconomes, de Saint-Louis-en-Ile et peut-8tre d'autres
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que nous oublions. La marche est ferm6e par les

autres religieuses et les personnes du quartier.
Un grand nombre de journaux ont annonc la mort
et rendu compte des funerailles. Une erreur s'est glissie dans le compte rendu de quelques-uns : c On sait,
disent plusieurs de ces journaux, que le Superieur
general des Lazaristes est a la fois le chef des seize
mille Lazaristes et des quarante mille Soeurs de la Charite r6pandus sur toute la surface du globe. ) C'est
beaucoup exageri au moins pour ce qui concerne les
Lazaristes et un peu pour les Filles de la Charite.
La Semaine religieuse de Paris a consacr6 un long
article a rappeler les joies et les tristesses du ge6nra-

lat du P. Fiat ainsi que les vertus principales du
regrett6 defunt. Voici cet article, dont nous supprimons le debut qui raconte la mort et les fun6railles :
11 6tait n6 en Auvergne, le 29 aout z832; apres des etudes
thoologiques s6rieuses faites an grand seminaire de SaintFlour, il frappa &la porte de la Congregation de la Mission
en fevrier 1857; son noviciat achevd, il fut nommi professeur
au grand seminaire de Montpellier et, d'apris le temoignage
de S. Em. Mgr de Cabrieres, on n'a pas oublie ses legons non
plus que son humilit6 et sa pidte fervente.
Le P. Etienne et le P. Bore, ses deux predicesseurs, Pappellirent successivement a des postes de confiance a la Maison-Mere, des l'annee 1867; c'est done pres de cinqiuante ans
qu'il a vecu.dans le diocese de Paris.
Sa rfgularite exemplaire, sa simplicite, son affabiliti lui
gagnirent les coeurs de ses confreres et, le 4 septembre 1878,
il fut 6lu Superieurgenaral des Lazaristes.
Cette dignit6 ne lui fit rieft perdre de sa'vie int6rieure et
cachie en Dieu; 6tranger a toute preoccupation humaine, it
chercha par-dessus tout N penetrer sa double famille spirituelle de l'esprit de saint Vincent de Paul; de 1l un tris
grand nombre de circulaires et de conferences qui soot des
commentaires tris edifiants de Ia Regle laissee par le Fondateur des Pretres de la Mission et des Filles de la Chariti et
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qui peuvent se resumer dans ces paroles: , Si nous faisons
les affaires de Dieu, il fera les n6tres. )
Dieu a fait les affaires du P. Fiat; pendant les trente-six
anneesde son g6ndralat, il a vu le nombre de sesenfantstant
Missionnaires que Filles de la Charite presque double; les
c<ruvres dontil avait la haute direction se sont ddveloppdes
dans les cinq parties du monde, en Chine particulierement, oih
la Congregation de la Mission posside actuellement dix vicariats apostoliques au lieu de quatre en 1378.
Durant ce long generalat, le P. Fiat eut de grandes joies:
saint Vincent de Paul fut proclam6 patron de toutes leq
ocuvres de Charit6, grace au v6ndrd cardinal Guibert qui avai
declare : a J'en fais mon affaire; , le troisibme centenaire de
l'ordination de saint Vincent de Paul fut cl66bre avec solennit6 par la coopdration du saint cardinal Richard qui fit un
mandement pour montrer dans saint Vincent le modele du
prntre ; la fete de la M6daille miraculeuse fut autorisee par
Rome; la statue de la chapelle des Filles de la Charite fut
couronnee par le m6me cardinal Richard qui profita de ces
deux circonstances pour glorifier les priviliges de Celle pour
laquelle le P. Fiat nourrissait une d6votion si tendre; c'est
egalement sous son gendralat que furent beatifies les deux
missionnaires martyrs Perboyre et Clet.
Les joies ne lui ont pas manquE; il a eu le centuple promis par Notre-Seigneur a ceux qui le suivent; mais, d'aprbs
saint Marc, ce centuple est accQmpagun de douleurs, cum
persecutioaibus. Le bon P. Fiat a. prouv6 ces douleurs; il a
pleure la mort violente de plusieurs de ses enfants tues en
Chine pendant l'insurrection des Boxeurs et plus recemment
en Portugal, lors de la Revolution de igso; il a vu, sur la
terre de France, berceau de sa Congregation, les grands sdminaires, les petits seminaires, les maisons de missions fermees pour les siens; . partir de ce moment chacune des
villes oi se trouvait autrefois une maison de Lazaristes etait
devenue pour lui une station du chemin de la croix lorsqu'il
devaity passer.
On sait que le P. Fiat donna sa demission de Superieur
g6neral en I9 14. Depuis cette 6poque, il ne songea plus, comme
il le disait. qu'k diminuer son purgatoire; il v6cut encore
plus, si c'4tait possible, dans le saint recueillement que sa
surdite favorisait; il priait sur la montagne pour ceux de ses
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enfants qui se battaient dans la plaine; il Ctait confus'des
marques d'estime et d'affection que tous, a I'exemple du nouveau Superieur, 4taient heureux de lui timoigner; sa grande
douleur pendant cette derniere ann6e fut la pens6e de ses
fils exposes aux perils de la guerre ; ces inqui6tudes ont hate
sa mort qui est survenue le I" septembre.
On peut lui appliquer l'iloge que Dieu a fait du saint
homme Job et que l'Eglise fait lire A ses pratres en cette
pdriode de I'annce liturgique: Erat vir simplex, rectus ac
timens Deum.
Parmi les autres Semaines religieuses, mentionnons
celle d'Oran qui d6clare que :
... les pretres du diocese se feront un pieux devoir de s'unir
au deuil qui frappe leurs anciens maitres et ils ne refuseront
pas au regrett6 et venerable d6funt le tribut d'une priere
reconnaissante.
La Semaine religieuse de Nice constate que :
...I'enterrement fut aussi modeste que possible et que cette
extreme simplicitl et cette absence de tout apparat semblaient
rehausser encore la vertu et les mirites du saint pritre.
La Semaine religieuse d'Evteux a fait suivre le recit
des fun6railles des consid6rations suivantes :
Durant plus d'un demi-siecle, le clergi de notre diocese a
&t6 instruit et formd par les fits de saint Vincent de Paul.
Les dicrets portes contre les congregations religieuses Pont
priv6 de ce bienfait; mais le souvenir de ces pieux et 6minents educateurs est toujours vivant au milieu de nous.
Quelques-uns de nos Orphelinats sont encore, grace a Dieu,
diriges par les Filles de la Charite. Ces liens du passe, comme
ceux du present, nous font ua devoir d'unir notre deuil et nos
prieres a ceux de ces deux grandes families religieuses; nous
le faisons de grand cceur.
Enfin, la Croix de Marseille annoncait, Ie 12 sep-
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tembre, qu'un service funibre avait eu lieu dans la
chapelle de la Bienfaisance sous la presidence de
Monseigneur l'Eveque.
Quand nous aurons dit que la Communaut6 des
Filles de la Charit6, rue du Bac, fit ceilbrer un.office
solennel, le 6 septembre, et quc plusieurs conf6rences
eurent lieu & notre Maison-Mere sur les vertus du
P. Fiat, nous aurons fini notre tIche d'annaliste. On
n'attend pas de nous, en effet, que nous racontions
dans le detail la vie du Tres Honor6 Pere Fiat; cela
demanderait du temps et aussi beaucoup de materiaux; les Missionnaires et les Filles de la Charit6
peuvent d6jA collaborer a cette, vie en envoyant .
M. Robert, 95, rue de Sevres, Paris, les faits, paroles,
lettres, etc., qui seraient de nature a faire bien connaitre toute la vie du bon Pere Fiat.
Cependant, nous ne pouvons resister au plaisir de
citer un autographe de notre regrette d6fur'; nous ne
voulons nous permettre aujourd'hui aucune appriciation sur cet 6crit; nous nous contentons de le reproduire tel quel; il fera connaitre mieux que toutes les
considerations possibles le veritable 6tat d'ime du
tres honor6 defunt.

Memento des bienfaits refus depuis mon election
i. Vifs sentiments de mon insuffisance et recours plein de
confiance en Dieu sans tirer vanit6 de mon election;
2. Confiance en mes assistants et disposition a ne marcher
qu'avec eux;
3. Exaucement de mes desirs et au deli pour les diverse
publications faites;
4. Auxiliaires divers que Dieu m'a m6nages dans sa bontp
soit chez nous, soit chez les sceurs, soit chez les externes pour
m'aider dans les difficultds ordinaires et extraordinaires et
dans les divers travaux accomplis;
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5. L'heureuse pens6e de convoquer ici les missionnaires
pour chaque splcialiti de nos cruvres;
6. Le nouvel 61an donnd aux missions - les icoles apostoliques - les 6tudes:
7. Le retablissement des deux ans de s6minaire, de deux
ans de philosophie, des cours de science et de predication;
8. Le s6minaire de Dax etabli, un cahier unique pour tous
nos s6minaires internes, retablissement de plusieurs pratiques pieuses;
9. Les deux pauvres
mes
r
c6tes;
io. La solution favorable de plusieurs graves questions 1
Rome;
i1. Les secours exceptionnels de la Providence;
12. Le recouvrement du presbytere de Saint-Vincent i
Chatillon et P'nauguration d'une maison de scours en ce
mEme presbytere;
13. La bienveillance de Rome et la conservation de la
IMaison-M-re;
14. La decision prise an sujet du brevet de nos Su-urs.
1883
65.
16.
17.
18.

La faciliti d'ouvrir une maison centrale en Belgique;
Le patronage de Saint-Vincent;
Secours pecuniaires;
Etablissement des 6coles dans le Liban.
1885

19. La maison centrale et PIrection d'une province a MillHill;

20. L'extension du patronage a 1'Eglise universelle;
21. Le commencement du procks de la vinerable Mere.
1889-1890
22. La b6atification
(Perboyre).

et les triomphes

du bienheureux

1893
L'audience du Pape. - La maison des ~tudes a Rome. La maison Patrizzi. - L'orage contre lequel j'ai et6 primuni. - Le vdlocipede. - Ce que je desire pour le bien de
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la Compagnie : itreduction et organisation complete des
provinces; 2z°
I'uvre des missions; 3° le retour a la pauvreti
primitive pour les honoraires de messes et pour le reste;
4* plus de vocations; 50 le seminaire de renovation; 6"les
grades pour les jeunes gens; 7"plus de messes et de prieres
pour la Compagnie.
1894. Province de Syrie pour les sceurs. - La fete du 27 novembre;
1895. La pieuse Mere d6claree venerable;
1896. Madagascar;
1897. Couronnement de la sainte Vierge; - Secours pour
la chapelle et la maison de Dax;
1898. Reprise de 1'Abyssinie; - Villepreux;
1899. Cours de meditations. - Les privileges de nos scrurs
et les n6tres. - Reprise de la cause du venerable Clet;
19oo. B6atification du bienheureux Clet;
190o. Reponse sur nos privileges;
1904. Seminaires italiens;
19o6. Conservation des deux Maisons-Meres.

Ici se termine le memento. Nous ne pouvions donner
de meilleure conclusion a cet article consacr6 a la

m6moire du tres aim6, tres v6n6r6 et tres regrett6 Pere
Fiat. Pater noster mortuus est. Omnibus omnia factus
est. In saeculum memzoria ejus in benedictione. Notre
pere est mort. 11 s'est fait tout t tous. Sa memoire sera
en ben6diction a jamais.

SUITE DU JOURNAL DE LA MAISON-MERE

3 septembre. - Pendant que nous 6tions en deuil par
la mort du Tres Honor6 Pere Fiat, notre archeveque
nous invitait a c~elbrer solennellement l'anniversaire
de la delivrance de Paris qui l'ann6e derniere a pareille
epoque avait 6t6 sur le point de tomber aux mains des
ennemis. La c6rimonie se deroule aujourd'hui aut
Sacr6-Caeur de Montmartre, oil l'abb6 Langlois rappelle

-

6o2 -

ce qui s'est passe I'ann6e dernitre; elle aura lieu les
jours suivants pres de la chisse de sainte Genevieve.
Vf notre deuil, nous ne pouvons que nous associer discritement a ces fetes; nous ne manquons pas cependant de remercier Dieu de nous avoir ramenis tous a
la Maison-Mere, alors que, I'an passe, beaucoup se dispersaient dans les diff&rentes villes de France.
ii septembre. - Le Tres Honori Pere annonce a
1'examen particulier que nous avons etC demandis pour
le s6minaire de Tunis, que M. de Vienne vient. d'etre
nommi coadjuteur de Mgr Coqset et que M. Kieffer
sera le directeur du seminaire interne qui va recommencer a Paris dans quelques jours. Bient6t I'on vit
arriver a Saint-Lazare des groupes de jeunes et voici
que tous les services reprennent par enchantement :
la chapelle, au rifectoire et ailleurs.
13 septembre. - L'infirmerie de la Maison-Mere
itant insuffisante pour le nombre des malades ou
infirmes, on commence quelques am6nagements (chapelle et salles) qui nous vaudront quelques chambres
de plus.
14 septembre. - On publie une lettre de Mgr Bartolomasi, le grand aum6nier des armies d'Italie, dans
laquelle nous lisons avec plaisir que saint Vincent de
Paul est un des protecteurs choisis par 1'6veque des
camps d'Italie pour le ministere des aum6niers.
27 septembre. -

Nous commencons notre retraite et

cette ann6e, c'est une retraite en rggle; les journaux
sont impitoyablement arr&t6s a la porte et pendant
huit jours nous nous sommes fait toute sorte de suppositions sur les grandes batailles qui avaient df se livrer.

-

6o3 -

Quand nous sortons de retraite, nous apprenons qu'il
ne s'est rien passe de grave et que la paix n'est pas
encore signee.
3 octobre. -

On a organis6 dans Paris la r6citation

ininterrompue du Rosaire pendant tout ce mois.
Chaque paroisse, chaque communaut6 a son jour ou sa
nuit; notre lot a nous, c'est la nuit du 3 aut 4 octobre;
plusieurs de nos confreres on freres veillent done
cette nuit aupres de la statue de Notre-Dame du Rosaire.
7 octobre. - Installation de M. 1'abbe Fontaine
comme cure de Saint-Antoine des Quinze-Vingts.
Rappelons que le nouveau pasteur dont on a fait ressortir les multiples ceuvres A Notre-Dame Auxiliatrice
a compos6, quand il 6tait vicaire a Clichy, un livre sur
saint Vincent, intitule Moisde Marie d'apres les 6 crits
et les actions de saint Vincent.
8 octobre. -

Service anniversaire en l'honneur du

comte de Mun. M. Cazot represente M. le Sup6rieur
gen6ral a la c6r6monie et t 6 moigne par l1 notre reconnaissance envers ce grand chr6tien qui a dote l'armee
francaise de ses aum6niers volontaires dont le ministere est si utile.

9 octobre et les jours suivants, on prie saint Denis
dans la vieille basilique oi nos rois 6taient enterres
apres avoir fait une station a l'ancien Saint-Lazare. II
ya la journ6e des combattants, la journ6e des blesses,
lajourn6e desmorts, la journee des prisonniers; signalonsla c6r6monie impressionnante oui la vieille banniere
que l'on venait chercher autrefois pour les grandes
expeditions, est port&e de nouveau par un jeune cheva.
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lierdu vingtieme siecle qui va faire la sainte coi:nuanion en la tenant fierement dans sa main droite.
20 octobre. - Un appel est fait en faveur de I'oeuvre
de la Sainte-Enfance par Mgr de Teil dans toutes les
paroisses et les communautes de Paris. A I'heure oi
.beaucoup de missionnaires ne sont plus a leur poste
pour activer le z.le de ceux qui se d6vouent pour cette
belle oeuvre et alors que nous serions tent6s de ne
penser qu'a la guerre, les Missionnaires et les Filles
de la Charit6 repondront a cet appel et encourageront
leurs enfants a donner pour le salut de milliers de
petits Chinois.
i" novembre. - Fete de la Toussaint. Le Tres
Honor6 Pere Villette officie solennellement en cette
fete si touchante dans les temps actuels. On glorifie
sur terre les h6ros qui d6fendent la patrie, cette gloire
n'est rien compar6e a celle que Dieu r6serve a ses elus.
2 novembre. - Le premier tour des messes commence a cinq heures puisque, par un privilege du pape,
chaque pretre peut desormais dire trois messes en ce
jour. Heureuse concession en ces temps oi le purgatoire ne d6semplit pas.
6 novembre. - Nous apprenons que Mgr de Teil est
a Rome pour preparer imm6diatement l'introduction
de la cause des deux cent seize 6veques, pr&tres et
laiques, mis a mort pour la foi, en septembre 1792, a
Paris, dans les prisons des Carmes, de Saint-Firmin,
de l'Abbaye et de la Force. Chacun sait que plusieurs
de nos confreres ont eu l'honneur de verser leur sang
pendant ces journ6es terribles. Puisse leur cause
aboutir bient6t!
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De 1'audience que Mgr de Teil a recu aujourd'hui
du Souverain Pontife, nous d6tachons ce d6tail : les
petits enfants qui, grace a la Sainte-Enfance, sont
morts avec le baptime, dans les pays infidles, atteignent pr6sentement le chiffre de vingt millions.
9 novembre. - Les nouvelles rubriques donnant la
pres6ance a l'office du dimanche, nous n'avons pas le
bonheur cette annie de dire la messe et I'office du
bienheureux Perboyre. Rappelons qu'il existe une
oeuvre dite des Missions du Bienheureux Perboyre qui
a 6t6 fond6e par M. Angeli et dont la direction est
actuellement confi6e i M. Baros.
13 novembre. - En ce mois d6die aux ames du purgatoire, le frere Mallard, qui avait tant de d6votion
pour elles, va sans doute partager leurs souffrances,
quilui seront bien -abrig6es, nous 1'esp6rons, par nos'
prie-es.
14 novembre. - On c61kbre a Notre-Dame la fete du
roi Albert de Belgique. Le P. Janvier prononce un
discours dont nous entendrons la lecture les jours
suivants au r6fectoire. Le c6lebre orateur nous rappelle
nos devoirs a l'egard de nos soldats: il faut les admirer,
il faut lesimiter dans leur discipline et leur fraternit6,
il faut prier pour eux.
17 novembre. - On fait un service solennel pour
tous les d6funts de la guerre, particulierement pour
nos confreres et freres. Rappelons leurs noms :
MM. Renault, Leflon, Belieres et Fayard, pretres; les
freres Chazal, Wurtz, Dauthenay et Tauzia, 6tudiants;
le frere Labadie, seminariste; les freres Prueret, Bonafous, Poix, Lemur, coadjuteurs; nous associons
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dans nos prieres ceux de nos confreres ou freres des
autres provinces qui sont tomb6s sur le champ de
bataille.
On a dressi dans le chceur le catafalque des grands
jours; le drapeau tricolore est 6tendu dessus et symbolise la patrie qui pleure et prie pour ses enfants; tout
autour, quatre grands chandeliers annoncent par la
multiplicit6 des lumiires que nos confreres qui ont
ferm6 les yeux a la lumiere de la terre jouissent de la
lumiire du ciel on vont en jouir bient6t, grace aux
m6rites de la victime qui s'immole sur les autels pour
ceux qui se sont immoles pour faire leur devoir.
22 novembre. Un incendie se declare vers onze
heures du matin, dans les sous-sols de l'annexe du
Bon Murch6 qui touche
la Maison-Mere des Filles
de la Charit6, a Paris. Bient6t une fum6e ipaisse
s'6chappant des sous-sols envahit les 6tages. Les pompiers, accourus au premier signal, multiplient leurs
efforts : on 6vacue les bless6s de l'ambulance qui etaient
log6s aux 6tages sup6rieurs; une quinzaine furent recus
dans l'ambulance des Filles de la Charit6; les autres
furent port6s a l'h6pital Laennec. Le feu prenait a
chaque instant, une extension plus grande. A une heure
de l'apris-midi, tout le bitiment 6tait environn6 par la
fumee qui s'6chappait de partout. C'6tait, a la Communaut6, le huitieme jour de la retraite : on renvoya immediatement les retraitantes; cependant, il devenait
6vident que 1'on ne parviendrait pas a maitriser le feu
et que le bUtiment de l'annexe allait briler tout entier.
Mais qu'allait devenir la maison des sceurs qui est contigue ?la porte et le batiment des Missions, le quartier
Saint-Antoine, toutes les infirmeries avec les bonnes
anciennes, les infirmes, les malades, la chapelle ellememb si pros du foyer? autant d'appr6hensions. Les
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sceurs gardaient leur confiance imperturbable, elies
jetaient des m6dailles miraculeuses, elles priaient, elles
rappelaient a la Vierge ses anciennes promesses, Tout
a coup vers trois heures et demie, les flammes apparurent dans tout le bitiment, ce fut un spectacle horrible, le feu s'ichappait des grandes fenetres, les
barres de fer rougies se tordaient, des flammeches
volaient an loin et la flamme projetait au-dessus de
1'6difice un jet d'une grande hauteur.
Moment terrible! L'architecte de la maison des
sceurs d6clare que c'en est fait de la Communaut6, le
pr6fet donne I'ordre d'6vacuer les bAtiments qui vont
incessamment etre la proie des flammes; on porte
comme on peut les v6n6rables anciennes soit au s6minaire, soit aux automobiles et voitures appelkes pour
les transporter dans les maisons de sceurs les plus rapproch6es. Toute Fannexe du Bon March6 n'est qu'un
brasier. On enleve le saint Sacrement de la chapelle
des soeurs qui s'y pretent a regret, tellement elles ont
confiance. Vers quatres heures, ce fut le moment le
plus angoissant.
Une partie de la charpente de fer de I'6difice
s'6croula provoquant un redoublement de flammes. Mais
la Providence veillait; un petit vent du nord poussait
les flammes dans la direction oppos6e aux sceurs et
puis Marie 6tait la avec ses anges qui constituait une
barrirre plus efficace que celle organis6e par nos braves
et vaillants pompiers.
Les debris enflamm6s qui tombaient du c6t6 de 'infirmerie et de la cuisine evitaient d'une faqon merveilleuse le toit bien vieux de la maison.
Le soir, tout danger paraissait disparu. II serait t6emraire de dire que toutes nos sceurs dormirent d'un profond sommeil, la nuit qui suivit; le coeur de la plupart
veillait et priait; a dix heures et demie, on put craindre
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une reprise; ce ne fut qu'une alerte; les pompiers et
surtout les invocations i Marie Immaculce triompherent
bien vite de cette nouvelle menace et, cette fois, ce fut
fini.
23 novembrc. - Le Tres Honore Pere Villette va
dire une messe d'actions de grices pour la protection
vrainentmerveilleise dont la Communaut6 a 6t. l'objet;
tous les Missionnaires s'associent a la joie et a la
reconnaissance de nos soeurs et une fois de plus se
v6rifie le mot de la sainte Vierge. c On croira tout
perdu, la je serai avec vous, ayez confiance, vous reconnaitrez la protection de Dieu et de saint Vincent sur
la Communaut6, ayez confiance, l1 je serai avec vous. *

LES MISSIONNAIRES ET LA GUERRE
LES AUMONIERS MILITAIRES
Le nombre de nos aum6niers militaires s'est accru. A ceux
dont nous avons parld dans les precedents numiros, it faut
ajouter :. Barbet; M. Sarloutte, M. Dusuel,M. Monteil, M. L6veque, M. Gallon, M. Az6mar; les uns sont divisionnaiies,
les autres regimentaires.
Voici trois lettres qui montreront le genre de vie de nos
vaillants aumoniers.

Lettre de M. Ernest SARLOUTTE, Pritre de la Mission,
aumonier militaire, a M. E. VILLETTE, Supirieur

general.
Le 9 aoint g195.
MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,

Votre benddiction, s'il vous plait!
Vous avez bien voulu vous int6resser a mon travail
d'aum6nier militaire sur le front et me demander
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quelques details sur notre vie de campagne. En voici,.
pele-mele, au hasard de la plume et des interruptions
que ma lettre subira n6cessairement.
Un mot d'abord sur l'organisation officielle de l'aum6nier militaire. Je prends comme type notre corps
d'arm6e et ce que j'y vois pratiquer, il se peut que
dans d'autres corps, cette organisation differe. Le
reglement militaire prevoit huit aum6niers par corpsd'arm6e, tous rattach6s au service de sant6 militaire,
dont les directeurs, midecins divisionnaires, et medecins-chefs de groupe sont nos chefs imm6diats. Nous
sommes ainsi r6partis: deux aum6niers a chacun des
groupes de brancardiers divisionnaires, quatre au
groupe des brancardiers du corps d'arun6e (groupe de
reserve en renfort des brancardiers divisionnaires). Le
reglement n'a pr6vu notre utilit6 et nos services qu'aupros des bless6s et des malades. Notre travail unique
serait done la visite des postes de secours le long de
la ligne de feu et des ambulances de premiere ligne,
oi les blesses recoivent les premiers soins provisoires,
en attendant leur transfert sur les ambulances ou lesh6pitaux de l'arriere. Pendant le combat, nous suffisons a peine a nous partager les postes de secours
avanc6s et les ambulances. Et les jours qui suivent
sont aussi fort p6nibles, il faut aller rechercher entre
les deux lignes de feu les bless6s et les morts. Nos
brancardiers ne peuvent faire ce service que de nuit
et toujours sous le feu crois6 des lignes de tranch6es
adverses. Et je ne les vois jamais partir a leur nocturne besogne, sans me rappeler le dessin de J. Simoret : Aux hiros obscurs. C'est l'espace libre entre les
r6seaux de fils barbel6s qui d6fendent les deux tranchees. L'obscurit6 est trouee par les fus6es color6es
que Francais et Allemands font jaillir pour surveiller
leurst mouvements r6ciproques; deux brancardiers,
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surpris dans leur besogne par l'embrasement subit de
la ligne, courbent le dos sous la mitraille allemande,
sans licher le brancard oiu git un bless6; deux autres
sur la crete, agonisent, atteints par les balles, aupres
du brancard oiu deja ils avaient couche un officier
blesse. La scene est douloureuse autant que vraie et
chaque nuit voit se reproduire cet heroisme obscur.

Les brancardiers s'en vont, sans armes, avec leur
brancard. Et quand, patiemment, nuit par nuit, ils ont
recueilli ainsi tous les blesses tomb6s entre les lignes,
ce sont les morts, les lambeaux de morts qu'il faut aller
rechercher, pour les ensevelir et aussi pour assainir
le champ de bataille. Mais en temps ordinaire, dans
l'intervalle de fatigue qui s6pare deux combats, notre
besogne est bien r6duite; les ambulances n'ont gard6
que les amputis et les blesses qui ne peuvent supporter
la fatigue du transport; dans les postes de secours, les
blesses sont peu nombreux, car les projectiles varies,
meme aux heures calmes, obus de tout calibre, bombes,
balles de mitrailleuses ou de fusils, ne cessent pas et
font toujours des victimes. Deux d'entre nous suffisent
a assurer le service. Les autres aum6niers, avec l'agr&ment de leur chef de service et des colonels toujours
bienveillants, se partagent le soin des divers regiments
du corps d'arm6e, qu'ils suivent dans les tranchbes,
dans leurs abris de repos. Ce service extra-r6glementaire est singulibrement fructueux et consolant; les
vivants ont autant besoin que les blesses du secours
de l'aum6nier; Dieu merci, ils en usent, et leurs chefs
apprecient

.

sa valeur l'appui moral que donne au

courage de leurs hommes le ministbre de l'aum6nier.
J'ai hate de dire que la courtoisie des commandants
de toutes les unites facilite notre tache et notre acces
aupres des hommes, quelles que soient les opinions
religieuses de ces chefs divers. Les aumnbiersq ont,
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d'ailleurs, une situation honorable : assimilis aux officiers, au grade de capitaine, ils ont les honneurs, le
rang, la solde due a leurs trois galons d'or; ils vivent
avec les officiers de leur groupe et je sais que la
courtoisie de mes collfgues m'a toujours r6serv6 la
premiere place a notre c, popote n), comme aussi le
meilleur c gourbi n dans nos differents cantonnements.
Voil& I'aum6nier militaire th6orique. Comment
ordonne-t-il pratiquement son travail et sa vie? Eh
bien! chacun se debrouille et s'ing6nie pour satisfaire
le mieux possible, au grand nombre de demandes.
C'est la conscience qui nous regle; nos chefs nous
prient de les aviser de Ia simple direction de nos d6placements, sans se permettre aucun contr6le de notre
travail et de nos raisons d'agir. Il est done difficile
d'avoir deux journ6es qui se ressemblent. Voici a peu
pres un horaire quotidien, modifi6 selon les besoins
et les circonstances. J'habite'avec mon groupe dans
un bois impenetrable aux rep6rages des avions ennemis,
si bien qu'on peut se risquer & 6tablir des abris en
planches et en verdure, plus confortables que le gourbi
souterrain primitif. Nous sommes a 4 kilometres de la
ligne de feu, c'est vous dire que les obus nous visitent
volontiers, et que nos journ6es et nos nuits sont agr6ment6es du fracas continu de la mitraille.
Dans ce gourbi qui m'est commun avec notre commandant, je dors, je prie, je lis, je fais ma correspondance, je recois, je dis la sainte messe en temps
ordinaire. Les rats et les t totos 1(poux) y cohabitent.
Vers sept heures du matin, je monte a cheval et vais
faire la tourn6e des quatre ambulances dont j'ai le
soin. Des bless6s que j'ai vus la nuit aux postes de
secours y sont pass6s, quelques-uns de suite evacu6s
sur 1'arriere, d'autres, les plus graves, y sont encore.
Je les vpis et mon premier soin est de mettre prBs de
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leur brancard une poign6e de bonbons acidul6s, pour
calmer leur soif. C'est une entree en matibre trbs heureuse qui permet de causer plus ou moins longuement,
selon l'6tat du bless6. Et la confession sommaire,
suivie de I'absolution, sert g6naralement de conclusion
a ce premier entretien; si le danger de mort est visible,
vite 1, Fonction des malades , : le blesse est pare, et
qu'il meure ou soit 6vacu6, le bon Dieu est avec lui.
Les communions sont plut6t rares parmi les blesses,
bien que je porte toujours suspendues a mon cou
quelques hosties consacr6es. Les aum6niers des h6pitaux de l'int6rieur compl6teront, d'ailleurs, le travail
spirituel. Les blesses vus, je fais les enterrements et
je reviens.a mon cantonnement par le chemin des
6coliers.
Cette perte de temps n'est pas vaine; ily a toujours
A glaner le long des chemins et dans les sentiers des
bois.
Un isole, un groupe sont rencontr6s. On se salue,
on s'arrete, on cause... j'offre une cigarette, jamais
refus6e. (Qui chantera le r6le de la cigarette dans
I'apostolat aux armies.) On lie tres vite connaissance,
je confesse en marchant; tres rapidement, l'exemple
est contagieux et pour deux soldats qui ont demand6,
vingt suivront facilement. L'apres-midi se passe ainsi
i r6der sous bois, dans les abris, le long des sentiers.
Vers cinq heures, je vais prendre un peu de repos, en
pr6vision de la nuit.
Parfois, un r6giment ou un bataillon qui monte du
repos aux tranchtes demande la confession et la communion. On dresse l'autel sous un arbre, dans un fosse,
j'entends les confessions, je dis la sainte messe, et je
donne la communion en viatique a ceux-l qui, peutetre, vont mourir. Apres le souper, quand la nuit est
tomb6e, les brancardiers s'attellent a leurs brouettes,
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je retrousse la soutane, et en avant pour lcs postes de
secours, relIve des blesses et des cadavres. Au petit
jour, il faut disparaitre; la nuit a 6t6 arros6e de balles
perdues, d'obus tombant au hasard; et cela ne va
jamais sans accidents; mais le jour serait fatal, les
Allemands occupent les cr&tes et tout ce qui bouge
dans la plaine et sur les routes est balay6 k la minute
par le jeu des mitrailleuses et les eclats d'obus. Nous
regagnons nos abris, pendant que les voitures ou les
autos 6vacuent les bless6s jusqu'a l'ambulance. C'est
1'heure de se reposer un peu, et on en profite, car rien
n'est penible comme le travail dans l'obscurit6, sur un
terrain ou les obus ont creus6 de vrais entonnoirs, o4
il faut a la fois deviner ses pas, se garer des chutes
d'obus en s'aplatissant, subir, pendant qu'on est a
genoux pres d'un bless6, cette obsession des sifflements de balles venues de tous c6tes, travail haletant,
precipit6, effar6, quand, en meme temps qu'un convoi
de blesses, passent sur la route les convois de ravitaillement en vivres on en munitions. On se tasse, on se
defile, on fait le moins de bruit possible, le feu des
projecteurs ou les fus6es lumineuses trouent la nuit,
signalent le rassemblement salu6 aussit6t d'une pluie
d'obus.
C'est ainsi chaque nuit, et la tension nerveuse est
telle que, rentre au gourbi, malgr6 la fatigue, malgr6
le calme relatif, les quelques heures de repos sont
presque des heures de souffrances, puisqu'elles ne sont
qu'un long cauchemar. Quiconque n'a pas vu le front
ne peut se faire une id6e approximative de cette vie;
les journaux, les illustrations ont fauss6 A plaisir la
pale notion qu'on pouvait en avoir a l'int6rieur. Dans
nos jours les plus calmes je parle de la partie du
front que nous occupons et qu'il nous est interdit de
preciser), la canonnade est continue sans une heure de
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silence. Que dire des jours et des nuits de combats!
Or, les journaux dans leurs r&cits, dans leurs illustrations, se sont attachis a ne reproduire quele c6te ipisodique. lvidemment, dans les heures d'accalmie, la
blague, la gaiet6 franqaise reprend ses droits (elle les
quitte si peu, &mme
aux heures les plus poignantes).
J'ai vu une auto de blesses, aux tktes sanglantes, aux
m'embres arrach6s, se pAmer aux fac6ties que d6bitait
un gavroche, les deux jambes coupbes par un obus.
Evidemment, on se blase, meme de la douleur et du
danger.
Il y a dans les tranchees des scenes grotesques,
comiques, des mots dr6les. Mais de lI a croire, comme
les journaux l'insinuent,qu'un sbjourdans les tranch6es
et sur le front constitue une d6licieuse cure d'air, une
saison de t camping , gr'.tuit, une f&te perp6tuelle, il
y a un mensenge formel; la v6rit6, c'est que dans un

rayon de 8 kilometres, tout le long de la ligne de feu,
tous ceux qui vivent, travaillent, se reposent et combattent, sont autant de heros, quand leur r6le ne se
bornerait qu'a subir passivement la menace du danger
perp6tuel qu'ils risquent, et contre lequel aucune prb-

caution humaine, si minutieuse qu'elle soit, ne peut
rien; 1'obus est aveugle, la balle perdue est aveugle et
frappe au hasard, et le seul fait de rester sans faiblir,
sans protester, dans le champ de ce hasard constitue

un h6roisme d'autant plus m6ritoire qu'il est calme et
raisonn6. Aussi le moral des hommes du front est
admirable, et le premier qui le constate et en jouit
c'est l'aum6nier.
La continuit6 du travail et du danger donne aux
imes une gravit6 exceptionnelle. On a parl6 de la peur
qui reveillerait chez les hommes le sentiment religieux.
Le termeest faux et injurieux. Ce n'est pas la peur qui
rappelle aux soldats leur .me,ses exigences religieuses.
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C'est la conscience du besoin d'etre prkt toujours a
faire leur devoir jusqu'au bout, par cons6quent jusqu'a
la mort. Et comme l'on fait son testament pour mettre
ordre a ses affaires, on met ordre aux affaires de son
ame, mesure raisonn6e, decisive, qui n'a rien des
expedients hatifs et pleurards qu'inspire la peur. On
vient trouver I'aum6nier pour lui confier son ame
comme on va remettre son portefeuille et ses papiers
intimes a l'officier de d6tail, parce qu'il se peut qu'on
ne revienne pas. Le ministere de l'aum6nier est done
le bienvenu, sa soutane est vue partout avec sympathie
et ses galons (des galons qui ne puniront pas) sont
salues avec une respectueuse familiarit6.
Lui-meme se sent a l'aise dans ce milieu sain; il est
l1 vraiment et uniquement, le pretre, le ministre,
j'allais dire, le colporteur du bon Dieu; ces confessions
entendues dans tous les lieux, sons toutes les postures,
ces communions distribu6es A des heures etranges, ces
messes dites en plein air, presque improvis6es, dans
un sous-bois, dans un gourbi, dans un coin de tranch6es, ces enterrements sous les obus, ces improvisations oir l'auditoire est gagn6 d'avance, rien de plus
impressionnant, rien de plus consolant. J'ai peine a
croire que quiconque a .et t6moin d'une scene religieuse sur le front 1'oublie et n'en garde pour toute sa,
vie une impression heureuse et decisive.
Vous le voyez, mon Pare, j'ai tout lieu d'6tre heureux
de mon r6le dans cett e guerre, puisque plus que jamais
je me sens pr6tre et missionnaire. Veuillez me b6nir.
et penser un peu a moi dans vos bonnes pribres pour
que ce ministere, provisoire autant que la guerre, soit
durable dans ses effets, dans 1'exp6rience qu'il me
donne et dans les consolations que Dieu veut bien m'y
r6server.
Daignez agr6er, Monsieur et Trbs Honor6 Pere, les
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assurances du profond respect avec lequel j'ai 1'honaeur d'etre,
Votre tres humble et reconnaissant enfant.
E. SARLOUTTE,
Aumdnier militaire,
Secteur postal 11S.

D'une lettre de M. Monteil, nous extrayons ies details suivants.

to

octobre

t9t5.

Apres quinze jours de combats les plus terribles
que l'imagination puisse r&ver, nous voici au repos.
Ce repos peut-etre interrompu d'un moment a 1'autre.
Je me hate donc, en toute simplicit6, de vous adresser
quelques notes, tout ce qu'il y a de plus aau pied lev6 ,.
Mobilis6 en Chine, oh je suis missionnaire depuis
neuf ans, j'ai 6t6 dirig6 sur la France, au d6but de f6vrier 1915. Sans un jour de permission pour aller revoir les n6tres, nous avons &6t envoy6s ,60 missionnaires de Chine) au fort de Bicktre, puis au d6pot de
Troyes, et enfin sur le front, au fur et a mesure des
besoins, comme infirmiers et brancardiers.
Pour ma part, j'ai servi dans une ambulance du corps
colonial. Au point de vue influence religieuse, le
pr6tre-infirmier d'ambulance n'a qu'une action tres
limit6e, je dirai m6me a peu pros nulle. Mais par son
dCvouement, son zele a soigner les malades, sa docilit6,
sa bonne humeur, il se fera estimer et par lh mnme fera
estimer le corps sacerdotal dont il est membre. Un
jour de grand arrivage de bless6s, il pourra, a la d6rob6e, donner quelques absolutions; s'il soigne des
malades non 6vacuables, il pourra, lorsque aprbs quelques jours il se sera fait connaitre comme prktre, leur
faire du bien par de bonnes conversations, peut-etre
mime leur faire faire une bonne confession, mais
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presque toujours, c'est a cela que n&cessairement se
bornera son r6le apostolique. L'aum6nier d'une division
ayant eu jusqu'I 3oooo hommes dans sa division, se
preoccupa de mutiplier les pr&tres pour assurer les
secours religieux a tous les soldats.
A mon arrivee dans cette division, je trouvai un
bataillon, un corps d'dlite qui, avec son effectif normal
de I 3oo ou i Soo hommes, en avait vu passer de 8 ooo a

roooo dans ses rangs depuis le debut de la campagne.
C'est dire ce que valaient ces hommes, au point de
vue militaire. Braves comme des lions, on les avait fait
donner dans toutes les circonstances graves, en Belgique, a la Marne, en Argonne surtout, ou on leur doit
d'avoir arrete le mouvement de l'arm6e du kronprinz
sur Sainte-Menehould en juin-juillet. Au point de vue
religieux, mes " diables bleus e6taient aussi un corps
d'dlite. Recrut6s surtout dans le Nord et le Pas-deCalais, ils 6taient de ces races flamandes et du Nord,
au pays aujourd'hui encore envahi, mais dont la foi
calme et profonde est bien connue.
Je pus vite les appr6cier a l'accueil qu'ils me firent.
Leur joie fut grande, lorsqu'ils surent que d6sormais,
ils auraient un aum6nier bien a eux.
SA mon arriv6e parmi eux, M. l'Aum6nier divisionnaire profitait du repos o6 ils 6taient dans un bon petit
village de la Marne, a l'arriere, pour leur precher une
retraite de huit jours. Chaque soir, 1'6glise 6tait
comble.
Des une demi-heure avant le salut, nos petits chasseurs arrivaient, se signaient, faisaient une petite
priere a genoux, puis s'asseyaient en 6grenant leur
chapelet. On voyait qu'apres une journ6e pass6e dans
le brouhaha de la vie commune, ils se sentaient chez
eux, dans cette eglise, calmes, recueillis, se mettant
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sous la protection divine, parlant i Dieu de tous ceux
qu'ils avaient laiss6s dans les pays envahis, itres tendrement aimes dont ils n'avaient plus de nouvelles
depuis douze longs mois. Le g6inral avait donn6 comme
mot d'ordre A M. 1'Aum6nier d'orienter la pensee de
tous ces hommes vers la mort et le sacrifice, car une
place d'honneur leur serait reserv6e dans les prochains
combats. Et chaque soir, on parlait . ces hommes de
la vanit6 des choses de ce monde, de la r6alite des
biens a venir, de la necessit6 de preparer son ame a
paraitre devant Dieu s'il le voulait ainsi, du devoir k
accomplir, meme du devoir h6roique, qui, exception
en temps de paix, est souvent de pr&cepte en temps de
guerre. Et la voix du pretre 6tait comprise, et il se
sentait en communion continue avec tous ces coeurs de
chr6tiens et de Francais appel6s par Dieu a d6fendre
la patrie, !eur mere. Chaque matin. a sa communion
quotidienne, le bon g6neral se voyait accompagn6 de
quinze ou vingt chasseurs, et le jour de la cl6ture, nous
offrimes au bon Dieu un bouquet de cent cinquante
communions, parmi lesquelles une premiere communion et une vingtaine de retours.
Le bataillon avait a sa tote un chef bien digne de
commander a de tels soldats. Homme d'une bravoure
calme et froide, un peu rigide pour le service, profond6ment bon et tres distingue de manieres, le commandant 6tait aussi un vaillant chr6tien. A mon arriv6e,
il me manifesta la grande satisfaction qu'il 6prouvait.
II m'assura que j'aurai libert6 pleine et entier.e pour
exercer aupres de ses hommes les fonctions de mon
ministere.
La veille de l'offensive, sachant que je ne pourrais
cilebrer la sainte messe dans la tranchee, j'avais garde
la sainte reserve pour me communier et communier quelques hommes avant I'attaque; j'allai voir le comman-
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dant, le priant au cas oi quelque malheur m'arriverait
en route de faire pr6venir vite l'aum6nier divisionnaire
que j'avais le saint Sacrement sur moi. Aussit6t, mon
brave commandant de se confesser et de me prier de
le communier, lui aussi, avant I'attaque. Et de fait, a
trois heures de la nuit, dans un gourbi enfoui sous
terre, a la lueur d'une lampe de poche, a quelque200 metres des lignes allemandes, pendant que pardessus nos tetes passait le plus terrible ouragan de mitraille que le monde ait jamais vu, genoux en terre,
je communiai mon cher commandant, ainsi qu'un vieux
capitaine de cinquante-huit ans, engag6 volontaire
pour venger la mort d'un fils glorieusement tomb6
face a I'ennemi, et quelques heures plus tard, l'un et
l'autre partaient a la tete de nos braves chasseurs,
franchissant le parapet en chantant, alignes comme a
la parade, calmes, sans precipitation, tirant des larmes
de tous les yeux de ceux qui les voyaient ainsi partir.
H6las! ils n'en sont revenus ni l'un ni l'autre, morts?
prisonniers? Dieu le sait! Mais de tels spectacles nous
donnent I'espoir invincible qu'une nation servie pa" f.tels coeurs ne saurait p6rir.
Deux jours avant l'attaque, un bon petit Vend6en
m'amena un grand jeune Parisien que la grace travaillait. Son pere mourant avait donn6 A son 6ponse Ia
consigne de ne point baptiser l'enfant. mais plus tard
de laisser celui-ci libre de se faire baptiser s'il le jugeait a propos. La mere, dont la foi 6tait d6bile et peu
6clair6e, avait obbi au mourant. L'enfant avait entendu
dire qu'une tante ou peut-6tre sa nourrice l'avait fait
baptiser en cachette; mais les deux 6taient mortes et
il n'6tait point stir du fait.
Admirant les desseins de la divine Providence et
voyant ce jeune homme bien dispose, je ne perdis pas un
instant et l'instruisis des v6rites n6cessaires au salut;
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il en avait, du reste; une certaine connaissance, mais
fort rudimentaire. Puis, je le conduisis a notre r6union
du soir. Un baraquement ayant eu sa toiture crevee par
des obus, troisjours auparavant, ses occupants l'avaient
abandonn6; nous nous en 6tions aussit6t emparbs et
cette immense salle remplie de paille et de debris de
toutes sortes etait devenue notre 6glise.
A la lueur de quelques bougies, nous avions installe
une porte sur deux bancs; nous I'avions recouverte
d'une toile de tente, et 1a, devant un crucifix et une
statuette de la sainte Vierge, deux jours avant l'attaque, nous r6unimes nos chasseurs pour les preparer
au combat. On chantait, on priait, on prechait, on
confessait debout un peu dans tous les coins, on distribua m6me une centaine de communions a la seule
messe qu'on eut le temps d'y c6lbrer. Mon jeune
homme fut fort touch6 de ce qu'il vit et entendit.
Comme le cas 6tait urgent et que l'enquete 6tait impossible, faute de rituel, j'ondoyai mon neophyte sous
condition apres lui avoir administr6 le sacrement de
penitence sous condition. J'avais fr6quemment accompli ce rite sur la tkte de bien des Chinois, mais
jamais je n'aurais cru baptiser un soldat de France a
la guerre. Aussi je ne sais lequel 6tait le plus heureux
lorsque, apres la c&irmonie, baptiseur et n6ophyte se
jethrent dans les bras 1'un de l'autre. Deux jours aprts,
je voyais mon cher F1lix-Pierre-Paul passer bless6 au
poste de secours, et me serrer la main avec une ardeur
indicible. Ses blessures sont le6gres et j'ai la conviction
que le bon Dieu lui accordera d'achever par une bonne
communion 1'oeuvre si bien commenc6e ý la veille de
combats terribles.
Durant 1'offensive, je me suis tenu en permanence
au poste de secours. Certains ont dit que l'aum6iier
devait etre avec les hommes au moment oi ils doivent
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sortir de la tranch6e pour les encourager, j'estime que
ceci ne peut-etre que I'exception. C'est le r6le du chef,
de l'officier, d'entrainer ses hommes au combat; que
si, voyant son monde hesiter devant une mort qui
parait certaine, un chef jugeait a propos d'appeler a
son secours l'ascendant moral que l'aum6nier peut
avoir sur les hommes, il est evident que l'aum6nier ne
saurait se derober A cet appel; il est dans son role de
ministre de Dieu en excitant des chretiens a remplir
ce qui est leur devoir non seulement devant les hommes,
mais aussi devant Dieu. Ce cas s'est pr6sent6 plusieurs
fois, et plusieurs aum6niers ont reussi A entrainer des
hommes que leurs officiers n'avaient pu 6branler, etj'en
connais au moins un, qui, le faisant, requt plusieurs
blessures lesquelles, durant de longues semaines, firent
perdre 'espoir de le sauver. Mais, sauf ces cas absolument exceptionnels, la place de I'aum6nier est au poste
de secours.

C'est IA que sont apport6s tous les blesses. II peut
donner A tous les soins corporels que necessite leur
6tat, et s'il les voit en danger, les soins spirituels que
ce meme 6tat r6clame. J'ai vu passer environ deux
cents blesses au poste de secours; parmi eux, une trentaine ont ete absous et une vingtaine ont requ l'extreme-onction. Je ne saurais vous exprimer avec quel
sourire ces pauvres enfants m'accueillaient, et avec

quelle joie tous ont accept6 le secours des sacrements
lorsque je les leur ai proposes.
En terminant, je dois dire que le bon Dieu peut me
prendre s'il le juge A propos. Je ne regretterai jamais
Ie s6jour de l'ambulance pour les quelques semaines
de p6rils extremes que j'ai pu courir, mais od.il m'a
&t6 donn6 de gofiter des consolations inoubliables.
Paul MONTEIL.
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lettre de M. GALLON i M. LOUWYCK, assistant

de la Congrigation.
i6

tou(t 9gr5.

MONSIEUR L'ASSISTANT,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
J'ai voulu laisser passer Ie 15 aotit pour pouvoir vous
raconter la facon dont nous avons c1e6br6 la belle fete
de l'Assomption.
J'avais promis de faire plaisir ce jour-la a la sainte
Vierge. De toutes parts en France, on se pr6parait
par la priere a toucher Ie coeur de Marie; je ne voulais
pas que notregroupe de brancardiers restat en arriere.
Le dimanche precedent, j'annoncai done un triduum
qui commencerait le 12 dans l'4glise de la paroisse
voisine et auquel j'invitai les soldats a se rendre nombreux. Nombreux? en moi-m&me, je pensais... ce sera
beau, s'il y en a douze...
N'importe! saint Francois de Sales pr&chait bie'a
devant quatre ou cinq personnes et dernierement j'ai
vu un bon cure qui faisait de meme. Pour un seul,
j'aurais march6. Nous voila done au jeudi; je compte
vingt et un soldats! Allons! ca va bien! et la cerimonie commence : cantiques de circonstance, petite
instruction, une dizaine de chapelet, salut du saint
Sacrement. Le lendemain, le groupe avait grossi. Le
samedi, M. le Cure et les cinq pr6tres brancardiers,
nous recevions les confessions. Enfin, hier matin, a
cinq heures et demie dans une pauvre chambre, en toute
humilite et au milieu de plus profond recueillement,
vingt-sept soldats recevaient la sainte communion.
.Alors, profitant de ces bonnes dispositions, je leur ai
fait promettre de ne jamais se meler aux mauvaises
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,conversations et de ne jamais chanter de mauvaises
chansons; ils tiendront!
N'est-ce pas que la sainte Vierge a dL &trecontente?
Ce n'est pas tout : voila la fete intime, la vraie, mais
il fallait aussi la fete ext6rieure, la fete a laquelle
tous prendraient part.
Toute la semaine, j'avais battu fermes et villages
(voire meme la paroisse de M. Verschoore), pour d6nicher des instruments de musique; il en est arriv6
plus qu'il n'y avait de musiciens. M. le MXdecin-chef
lui-meme a bien voulu s'asseoir a l'harmonium; puis
un violoniste, un joueur de clarinette, un premier prix
du Conservatoire pour le piston, et voilT notre musique
parfaite. Les r6p6titions des chants ont eu lieu dans
une tranch6e sous la direction d'un caporal-s6minariste.
M. le Maire de R... avait mis les leurs de son parc a
notre disposition.
Rien ne manquait, pas meme les immenses drapeaux
qui flottaient gracieusement, fixes au bout de chaque
aile du vieux moulin, dont je vous ai d6ej parle dans
une autre lettre.
I1 etait bien joli, notre autel, sous son baldaquin
vert, avec sa parure blanche et bleue, et ses deux
avenues de fleurs et de feuillages qui descendaient
jusqu'au bas du tertre. On 6tait venu de loin pour
voir notre fete (le facteur s'6tait charge de l'annoncer
partout).
N.ombreux les officiers des diverses formations, tres
nombreux les soldats, tres nombreux les civils. Alors,
je leur ai pr6sent6 Marie comme Mere des Francais et
je leur ai dit la confiance, l'obbissance et l'amour que
nous lui devons.
La messe a 6tC c6lbrbe au milieu du plus pieux
recueillement et au son de la musique; chantres et
imusiciens se sont surpasses. Tout le monde 6tait ravi,
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mais sans aucun doute, le plus content de tous, c'6tait
votre serviteur.
Dieu soit lou6 d'avoir bn6i notre petite fete en
1'honneur de sa Mere.

Veuillez, Monsieur l'Assistant, lui demander que je
puisse faire un peu de bien a nos chers soldats (ils ne
sont pas mauvais, mais ils sont si timides ! quelquesuns ont peur de leur ombre).
Veuillez pr6senter mes respects a notre Tres Honor6
Pere et a tous les confreres.
Je demeure en l'amour de Notre-Seigneur et de sa
tres sainte Mere, votre tout devouL.
Louis GALLON.

LES BRANCARDIERS
Ce ne sont pas les moins exposes; la relive des blesses les
oblige a s'avancer entre les lignes des deux adversaires; leur
ministere est pirilleux. u Nous sommes e4 pleine fournaise,
ecrit M. Angelloz; je vous fais mes derniers adieux dans le
cas oai le bon Dieu me demanderait le sacrifice de ma vie. )
( Voici le sixieme jour de bataille, ecrit M. Pruvot, les marmites et leurs 6clats m'ont ras6 pendant tout ce temps; je ne
suis ni bless6, ni malade; Dieu m'a protg6 a PFaller et au
retour dans le transport des bless6s. ,
Il n'en a pas kt6 de mime de tous et nous avons a d6plorer
la mort de plusieurs de nos frires.
Donnons d'abord quelques details sur le frere Poix, coadjuteur, dont nous avons annonc6 la mort dans le dernier numero.
FRaRE POIX, COADJUTEUR

On a fait une conf6rence a la Maison-Mere sur les

vertus de cet excellent frere coadjuteur. II naquit &
Audigny, dans l'Aisne, le 21 juillet i885, entra au s6minaire interne le 27 se -eembre 1909, fit les saints Vceux,
le 28 avril 1912. II fut successivement plac6e 1'infirmerie de la Maison-Mere, puis a l1'cole apostolique
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d'Ingelmunster; il 6tait r6fectorier a Saint-Lazare,

lorsque lamobilisation le jeta dans lasanglante melee.
Ceux qui ont R6t interrogis a la conference ont fait ressortir sa bonne humeur, sa serviabilit6, son d6vouement, qualit6s bien pr6cieuses pour les fonctions qu'il
a remplies.
Nous avons sous les yeux le programme d'une f&te
de saint Nicolas, organis6e par les soldats, sur la ligne
de feu; chacun des poilus est d6sign6 par un surnom

qui peint I'homme : nous lisons des 6pithetes comme
celles-ci: Le Lion de la Marne, l'Intransigeant, le Chiqueur, l'Homme 6lectrique, le Clown, le Ronfleur, etc.
Or, le surnom que l'affiche officielle decerne a notre
regrett6 disparu est bien elogieux pour lui : on l'appelle Poix le Debonnaire. II a bien servi sur la terre,
a l'infirmerie, au refectoire, a l'ecole apostolique, a
l'arm6e; il est allk au ciel, constater la r6alisation de
la touchante parole du Maitre : Praecingetse et faciet
illos discumbere et transiens ministrabitillis.
Jesus-Christ s'est revetu comme un serviteur, il a fait
asseoir notre cher frere Poix a la table dblicieuse du
banquet c6leste et il lui sert la nourriture ineffable de
la vision b6atifique.
Depuis les dernieres Annales, nous avons perdu les freres
Chazal, Dauthenay et Lemur. Voici quelques d6tails sur le
frere Chazal qui ont 6t6 r6unis par un jeune pretre qui 'a bien

connu au Berceau et &Dax (M. Jourdan).

FRkRE CHAZAL, ETUDIANT
j
1"

juillet 1915, trois mois exactement avant qu'il
Le
ne tombat, victime du devoir et de son d6vouement
envers les bless6s, notre cher frere Chazal 6crivait a un
de ses frtres : ( Que de souvenirs votre derniere lettre
entrechoque douloureusement dans ma t&te. Voill a
peine le frere Tauzia et le frere Wurtz morts, qu'on nous
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annonce toute une liste de connaissances, d'amis, de
freres que le bon Dieu a rappel6s a lui. Nous ne pouvons dire qu'une chose : le bon Dieu a ses desseins;
ses desseins ne sont que misericorde, que son saint
nom soit beni! Vraiaent, il faat beaucoup de sang pour
racheter la France! Et tant d'autres de nos freres qui
sont exposes! Quand done finira cette guerre que vous
ne connaissez que par les douleurs cruelles qu'elle
impose. a vos affections, A des intervalles assez eloign6s, grice a Dieu? Oh! oui, vivement que le fliau
cesse et que Notre-Seigneur prenne un peu plus t6t
notre vie, si cela peut l'abr6ger ! u
NI le 6 octobre 1889, a Argental, diocese de Tulle,
Marcel Chazal entra au Berceau-de-Saint-Vincent-dePaul, a la suite d'une mission prech6e dans sa paroisse
natale par un de nos confreres, M. Bourzeix. I1 passa
une ann6e sous l'6 nergique direction de soeur Marguerite qui, a cette 6poque, faisait la classe et s'entendait
merveilleusement pour former et tremper les caracteres.
A l'6cole apostolique, Marcel Chazal trancha des le
premier instant sur tous ses camarades, autant par les
qualites de l'esprit que par celles du cceur. Vif, alerte,
boute-en-train, 6veill, il 6tait le premier au jeu comme
au travail. D'une intelligence pIndtrante, ii s'assimila
les connaissances et poursuivit le cours de ses etudes
i la satisfaction g6nerale de ses maitres, cependant
que sa spontan6it6, sa franchise, sa bont6, la g6n&rosit6 de son coeur, la force et la solidit6 de sa pi 6 t 6
lui conqueraient d'embl6e l'estime et la profonde
affection de ses freres. Marcel Chazal 4tait surtout un
caractere original et personnel jusqu'au bout des
ongles; il s'6tait forg6 petit a petit, et comme A coups
de marteau, une ame de chevalier et de chevalier
ap6tre; les souffrances et 6preuves morales qu'il eut a
supporter contribuerent puissamment a le fortifer.
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Son ame droite et sensible, an contact d'autres jeunes
ames 'prises de l'id-al divin, se sentit attir6e a se
d6penser tout entiere, tout d'une piece.
Au premier jour de la mobilisation, le frere Chazal,
avant de quitter Dax, mit ordre a ses affaires et prit
ses derniires dispositions. I1 avait done envisag6 nettement la situation. II se rendit a Limoges et rev6tit
son uniforme de dragon. Les officiers lui t6moignerent
de la sympathie et meme, se souvenant de la scrupuleuse exactitude qu'il avait apportie dans son emploi
de trbsorier durant son service militaire en 1910-1912,

lui proposerent et meme le prierent fortement de
reprendre cette place. Il se contenta de repondre au
commandant-major:

"

Mon commandant, je suis

a

votre disposition; cependant, ma preference est de
partir avec les camarades ,; et de fait, il partit, non
toutefois comme cavalier, mais comme cycliste, parce
que le capitaine le voulut comme secr6taire; ce fut le
16 aoft.
La Providence lui m6nageait une d 4ception. Avant
le d6part, il s'6tait confessi, avait communie et avait
peu pres tous ses camarades a faire leur
amende
devoir. Restait, pensait-ii, a filer sur le front : il n'en
fut rien; son escadron fut affect6 i la remonte des
chevaux : et le frere Chazal dut s'appliquer en arriere
a relever les chevaux morts, ; panser les malades, a
faire le v6terinaire... aussi ecrivait-il plaisamment :
a Je ne sais pas si le travail que nous faisons ici ajoutera une page aux Annales de la medecine viterinaire.Je
me console en songeant a ce qu'a dit M. X. (oh ! le
terrible!) que j'6crivais en ce moment une glorieuse
page d'histoire de France. Et voilt, il ne me reste
done plus qu'g m'endormir delicieusement sur les
lauriers conquis par les autrbs. ,
Notre cher frere ne faisait rien moins que cela. II
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sut trouver des occupations pour son zele d'ap6tre.
Tout le temps qu'il demeura dans ces fonctions, c'esta-dire du mois d'aoit 1914 au mois de mars 1915, il
s'appliqua a faire exactement son devoir, a distraire
et 6vangeliser ses camarades, a rendre service aux
cures des diverses localit6s qu'il traversait, a edifier
et porter au bien les habitants des memes villages. A
Poix, dans la Somme, il organisa une chorale parmi
les soldats. « J'eusse voulu vous voir tous ici pour les
f&tes de Noel, 6crivait-il aux 6tudiants de Notre-Dame
du Pouy, le temps 6taitsuperbe, le froid tres vif; nous
avions prepare une messe de minuit, et elle fut extra.
Nous etions une quinzaine de militaires a faire orpheon et j'etais certainement le plus fort en musique
de la bande. On avait fait plusieurs repetitions et ca
ne marchait pas fort. Dans la petite troupe, il y avait
toujours quelqu'un qui boitait. Enfin, la messe arrive
et, apres avoir bien touss6, on entonne leKyrie; ca alla.
Puis le Gloria; ca filait tout seul, et, chose inouie,
c'6tait a moi qu'on avait confi6 de battre la mesure.
C'6tait de la rude besogne. Car avec les voix et les
capacit6s vari6es et les nombreuses variantes que dans
dans chacune des paroisses de nos chanteurs on ajoute
aux airs, il fallait conduire a bon port la messe royale
de Dumont. Certainement que chacun des Kyrie que
nous chantions valait un poeme, car a la grand'messe
du jour nous avons recommenc6 et toute la ville de
Poix est remplie de notre gloire! Ce fut un bon
exemple que 1'armbe donna, et le calme et le recueillement des c6ermonies et de l'assistance nouslaisserent
bon souvenir. M. le cure est aux anges de l'ampleur
que les soldats ont ainsi donn6e a des fetes qui, sans
cela, se seraient pass6es assez tristement. )
Une surprise lattendait encore. Croyant partir
comme brancardier et aller retrouver au 8o', son con-
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disciple, le brave frere Magdalou, qui se d6pensait
depuis le debut de la campagne et n'6tait plus connu
que sous le nom de l'hroique Magdalou, il dut partir
comme combattant, le fusil sur P•paule et des fioles
de pharmacie dans ses cartouchieres. Pendant un mois,
il fit le coup de feu, garda aux crineaux, se chargea
meme de remplacer ses camarades dans certains
emplois dangereux; bref, 1U aussi il s'attira la sympathie des chefs et des soldats qui ne le virent pas
sans regret, devenir brancardier.
Les freres Chazal et Magdalou reprirent a deux la
vie de communaut6 avec seulement quelques exercices
imprivus que ne mentionnaient pas nos saintes regles,
et pour cause. Ils priaient ensemble, ricitaient le
chapelet, communiaient, s'ing6niaient pour se pro-curer le bonheur de la sainte messe, le plus souvent
possible. Ils avaient organis6 une petite chapelle et
6taient mýme arriv6s a r6citer le br6viaire durant les
instants de loisir que leur laissait leur infatigable
d6vouement; le frere Chazal n'etait pas dans les
ordres sacres.
Au mois d'aout, nos deux poilus, profitant des
cong6s accordbs aux soldats du front, vinrent , NotreDame du Pouy retremper leur courage et se remettre
des fortes imotions de la guerre, pour en iprouver de
plus douces. Leurs condisciples venaient de recevoir
la pr&trise, tous deux se firent un bonheur de servir
les messes des jeunes pretres. Le frere Chazal nous
quitta le I3 aot pour ne plus nous revenir. Dans la
vigoureuse offensive que nos troupes entreprirent le
25 septembre, de nombreux soldats ensanglantrent
les champs de bataille. Le frere Chazal, jugeant,
d'apres les preparatifs, ce que serait la gravite du
combat, 6crivait, le 24 septembre : ( Avant d'entrer
dans la fournaise, nous vous saluons de tout cceur.
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Nous comptons fort sur la sainte Vierge, notre bonne

Mere. L'instant n'est plus aux bricoles, ni aux airs de
plaisance. Nous filons sur le feu et un feu comme de
memoire de soldats, on n'en aura pas encore connu.
Que Dieu nous garde! Nous allons ecrire on fzire
ecrire une petite page de l'histoire de la grande guerre.
Souvenez-vous de nous au saint autel, car il y aura

beaucoup, beaucoup de morts; peut-6tre en serai-je?
J'offre volontiers mon sang pour le salut de la France
et le relkvement religieux du pays. , Dieu accepta la
victimel.
Lettre de M. Iabbi LAURAs, aumdnier militaire, au
Tris Honor. Pere VILLETTE, Superieur giznral.
Samedi, 2 octobre.

MON TRiS REERE.ND PERE,
J'ai la douloureuse mission de vous annoncer la
mort d'un de vos jeunes religieux, Chazal, brancardier
au So' bataillon d'infanterie. Depuis plusieurs mois,
je connaissais ce saint enfant, j'avais pu appricier son
d6vouement, son esprit surnaturel. Hier matin, un
obus a 6clat6 tout pros de lui; dix minutes apres, il
6tait devant Dieu qu'il avait tant aim6. Entre sa blessure et sa mort, I'abb6 Estebe, caporal brancardier, :
pu lui donner ule derniere absolution et I'extremeonction.
Ce matin, j'ai procide a l'inhumation, aide par celui
que nous appelons I'hlroique Magdalou. Plus tard, je
vous ferai savoir oi reposent les restes du frere Chazal.
II est mort le premier vendredi du mois, lui le grand
d6vot du Sacr6-Cceur.
Daignez agreer, etc.
P. LAURAS,
Aumonier militaire.
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FR•RE DAUTHENAY,

ETUDIANT

La seconde victime, parmi les brancardiers, est unclerc 6tudiant, frere Henri Dauthenay, n6 A.Paris, le
to octobre 1895. I1 fit ses 6tudes primaires a l'orphelinat Saint-Louis et ses 6tudes secondaires au Berceau;
ce qui le caract6risait, c'6tait une intelligence tresd6velopp6e unie i une certaine r6serve qui convient si
bien k la jeunesse. II 6tait entr6 au s6minaire interne,
i Paris, le i3 septembre 1912; il avait achev6 r6guliUrement son temps de probation et il 6tait aux 6tudes
lorsqu'il fut pris pour le service militaire. V.oici quelques extraits de ses lettres qui nous feront connaitre
sa belle Ame.
I1 6crit,le I5 septembre 1914 : " Ce n'est pas moi qui
d6shonorerai la chire maison de Saint-Louis. J'espere
que nous n'aurons pas besoin d'aller a la rescousse:
mais, s'il le faut, je ferai volontiers tous les sacrifices,
tous, pour notre France. ) II fut d'abord soldat a
Saint-Brieuc. II demanda bient6t a partir comme brancardier. Le motif qui le poussait, c'est " qu'un seminariste est tout a fait h sa place comme brancardier,
puisqu'il ne fait pas le coup de feu et qu'il peut se
devouer sans compter pour nos chers bless6s. Certes,
dit-il, j'ai sacrifi6 une situation bien avantageuse a
Saint-Brieuc et oh j'6tais privil6gi6 de toutes manieres,
mais qui ne saurait pas faire de sacrifices en ce moment ne serait ni chr6tien, ni Frangais. n
En mars 1915, il est au camp de Coetquidam; il fait
un exercice de brancardiers l'apres-midi de deux
heures a quatre heures. Le reste du temps, y compris
la matinee, il est libre : ( J'en profite pour prier, lire
et 6crire. Malheureusement, le gros sacrifice, c'est la
privation de Notre-Seigneur tous les matins. -
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En avril 1915, il part pour le camp de Mailly. II
raconte que le matin du Jeudi saint, le colonel, qui est
un excellent chritien, accorda quartier libre a son
regiment pour permettre aux hommes de faire leurs
paques. De fait, il fut bien 6difiant de voir I'affluence
considerable au confessionnal, a l'office de huit heures
et a la table sainte et deja le nombre des communions
avait td6 grand les deux dimanches pr6ecdents. Pour
l'office, le frcre Dauthenay fut au lutrin. , II se confirme que nous sommes destin6s a la Turquie. A la
grace de Dieu! II me plait assez d'etre de la neuvieme
croisade qui, esp6rons-le, sera la derniere.
IBient6t
il quitta le camp de Mailly, non pour la Turquie, mais
pour le nord de la France. L'6motion d'etre bient6t
sous la mitraille n'est pas petite. I1 se rappelle I'anniversaire de sa premiere communion et remercie le
bon Dieu de lui avoir donn6 la lumiere et fait comprendre la vie. c Si je meurs, tant mieux, car ce sera
pour la gloire de Dieu, en faisant mon devoir. ,
Le 3o avril, il a eu le bapteme de feu, il ecrit du
(cRoyaume des taupes n; dans son gourbi, il recite le
chapelet, il fait la priere du soir avec un s6minariste;
11 dort sur la paille, a 3 metres sous terre, comme un
bienheureux. c Je n'ai pas entendu la cloche de quatre
heures ce matin; j'espere avoir le bonheur de communier, bien qu'il soit dejt deux heures de l'apres-midi;
mais vous savez que les soldats sur le front peuvent
communier en viatique; c'est une insigne faveur du
Souverain Pontife, et bien pr6cieuse, car il n'est pas
toujours facile de communier le matin. Le bapteme du
feu, ajoute-t-il, n'a pas 6t6 bien terrible, quoique
impressionnant. "
Le 14 mai, il ecrit qu'apres six jours de tranch6es,
il est reparti en arriere, oi il a &et tres occup6 par le
lavage, le brossage, la couture, les corv6es. Apres six
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jours de ce repos relatif, il retourne aux tranch6es
pour cinq jours. ((A nous, brancardiers, dit-il, il revient
de faire aux bless6s le premier pansement et de les
conduire ou transporter au premier poste de secours,
celui du bataillon, et de l1 au poste central, celui du
regiment, d'oh ils sont evacues. Et puis, quand tous
les bless6s sont partis, il faut s'occuper des morts,
leur faire la toilette funebre et les transporter, eux
aussi, pour pouvoir a l'arriere les enterrer convenablement; c'est l. une tache qui est parfois bien rude pour
la pauvre nature humaine; mais il est bien consolant
pour un futur prktre de n'avoir a remplir que des
fonctions misericordieuses et de porter, au lieu d'armes
meurtrieres, le simple brassard de la Croix-Rouge. »
Le 25 juin, il donne le nom de son gourbi: ( Villa des
Ind6sirables -; le 18 juillet, il raconte la mort d'un de
ses amis, diacre capucin. ( Puiss6-je l'imiter un peu
ici-bas et faire, si telle est la volont6 divine, une mort
pareille a la sienne. , Le bon Dieu allait I'exaucer.
Le 18 ao•tt: J'ai eu la joie, le 15 aoit, de me donner
a Dieu pour toujours par les vceux perp6tuels priv6s
en attendant les voeux officiels. n
La victime 6tait prkte, voici maintenant le sacrifice.
Letire de M. Ferdinand COCHIN, des Fr~res de SaintVincent-de-Paul, aeM. E. VILLETTE, Sup&rieur general de la Congrigationde la Mission.
JESUS MARIA
29 septembre 1915.

BIEN CHER PkRE,

J'ai la douleur de vous faire part de la mort glorieuse
d'un de vos scolastiques, Dauthenay, brancardier au
4Io' d'infanterie. II a &t tu6 pendant qu'il 6tait a son
poste, dans la m&lee, pour donner ses soins aux bless6s,
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lors de l'attaque du 25. I1 a toujours &t6tres 6difiant
et courageux; tout le monde le regrette.
Avant de partir, il avait voulu recevoir une derniere
absolution. Vous savez qu'il ne manquait la communion que fort rarement, et quand elle 6tait tout a fait
impossible.
Je n'ai pas d'autres d6tails pour le moment, ne me
trouvant pas immediatement sur les lieux.
Veuillez, etc.
Ferdinand COCHIN.
Nous complitons ces details par une lettre de M. Moulis,
Missionnaire mobilise.
Poste de secours D..., x3, le 25 octobre

giz5.

Dans le secteur voisin du n6tre, la lutte a 6t6 6galement fort rude : c'est l, tout pros de nous, aux environs de Ville-sur-Tourbe, que le cher frire Dauthenay
a 6t6 tue. Il est mort en brave, le 25 septembre, vers
les dix heures, en montant a l'assaut. C'est une victime
volontaire.
Tous les brancardiers r6gimentaires, en effet, ne
devant pas participer a 1'attaque, un tirage au sort eut
lieu avant I'assaut. Frbre Dauthenay fut d6sign6 pour
rester avec le medecin, a l'abri, dans le poste de secours. Mais, apercevant un de ses camarades, triste,
soucieux, inquiet pour sa famille, ii s'offrit a prendre
sa place et i monter a 1'assaut avec le r6giment. II est
tomb6, accomplissant cet acte d'heroique devouement...
Son corps reste entre les lignes; il ne pourra ktre enseveli que si l'on avance... Le brancardier du 41o" qui me
contait tout cela, ces jours derniers, concluait en disant,
tout 6mu, presque pleurant : ( C'est admirable! Pauvre
Dauthenay, c'6tait un si bon camarade! ,
Je l'avais vu le 3 septembre et j'avais dejeun6 avec
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lui le 12. II m'apparut alors tel queje I'avais connu au
Berceau-de-Saint-Vincent, tres reserv6, calme ext6rieurement, un peu froid et timide.
Nous causames de Dax, de Paris, de vous, Monsieur
et Tres Honor6 Pere, que ce bon frere entourait d'une
particulibre ven&ration. II y avait un peu de tristesse
dans son regard pourtant si vif...
Par trois fois, il me parla d'un Pere capucin, brancardier avec lui, et qui venait d'etre tu6 sur le champ
de bataille, en pansant un blesse : on sentait que cette
fin glorieuse l'attirait et on aurait dit que le ils de saint
Vincent enviait le sort du ils de saint Francois :
H6las! Dieu n'a peut-etre fait qu'exaucer le vceu secret
d'une ame.
MOULIS.
Le troisiime mort parmi les brancardiers est un bon frere
coadjuteur, le frere Lemur.
Ii naquit le 24 janvier 1884, . Lanhelin (Ille-et-Vilaine); entr6

au postulat le 3 fevrier go90,il fut successivement envoys a
Angers, puis k Beyrouth, oi il fit les saints voeux en 1904, puis
a Dax, a Paris et enfin k Ingeimunster oil il se trouvait lors
de la mobilisation.
Nous citons sa derniere lettre, qui est du 20 juin 1915.

MON TRtS HONORE PERF,

Votre biendiction, s'il vous plait !
Vous ne savez pas quelle joie m'a faite votre lettre
du 3 juillet, oiu vous nous communiquez les vertus, les
actes de notre regrett6 frere Wurtz; j'en ai &t6 tris
touch6, et elle m'a aussi r&confort6 spirituellement et
corporellement; nous aussi nous venons de sortir d'un
combat que le r6giment a soutenu, qui a et6 bien rude;
nous efimes malheureusement beaucoup de pertes; je
n'en avais pas encore vu de si terrible, car les Allemands
nous envoyaient un bombardement h n'y plus tenir;
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eh bien! on est reste li present, malgr6 les 3o5 et 205
qui nous tombaient comme de la pluie. Et graces a Dieu,
j'en suis sorti encore sain et sauf.
Ce matin, j'ai fait la sainte communion pour remercier le bon Dieu de m'avoir prot4g6 ainsi qu'un grand
nombre de mes camarades; la foi se ranime parmi nos
soldats, apres un si grand danger; a onze heures et
demie, nos d6voues aum6niers ont organise dans tln
pare un grand service pour les malheureuses victimes
-de notre attaque pricedente : officiers et soldats, tous
y assistaient, et notre colonel nous a donn6 quelques
bonnes paroles de reconfort et tres touchantes. Maintenant, nous sommes a attendre ce que l'on fera de
nous. Pendant ces jours de repos, je travaille a ranimer en moi le soldat de Jesus-Christ. Nous avons, to:s
les jours, le salut du saint Sacrement et plusieurs
messes le matin : alors quand on re t ourne aupres cde
1'ennemi, on est de nouveau fort.
Voila, mon Tres Honore Pere. Je me recommanic
bien aux prieres de la chere Maison-Mere, je n'ai co:fiance qu'en cela. Daignez agr6er mon profond respect
et me croire votre enfant reconnaissant.
H. LEMUR.
Ce bon frEre est mort le 12 aout 1915.
Nous n'avons pas de details sur ses derniers moments. Voici
ce qu'tcrit a son sujet un frere coadjuteur, le frere B6the
(Marcel), actuellement mobilise.

Une lettre de Paris m'apprend la mort de notre bon
frere Lemur, tu6 au champ d'honneur d'un eclat d'obus.
Je vous presente, mon Pere, mes plus sincires condolIances a l'occasion de la douleur qui vous frappe, en
qualit6 de Pere de tous les Lazaristes. C'est une vraie
perte que la Congregation fait en la personne du bon
frere Lemur. Depuis plusieurs ann6es, je le connaissais
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particulierement, et surtout depuis deux ans que je
vivais avec lui dans notre maison d'Ingelmunster.
Tous ceux qui 'ont connu rendront de lui ce t6moignage que ce fut un vrai frere de la Mission, dans toute
l'acception du mot.
A Ingelmunster, le bon M. Agnius et tous ces Messieurs, ainsi que tous les 6leves et nos Soeurs I'avaient
en haute estime.
C'6tait le frere pieux, travailleur, econome et de
caractere d6licieux; jamais je ne 1'ai vu se fAcher, toujours je 1'ai vu pret a rendre service.
Souvent, il m'&crivait et je lui r6pondais, mais j'ai
remarqu6 sa devotion a la sainte Vierge, qui, disait-il,
l'avait prot6eg dans de tres dangereux passages. En
un mot, c'6tait un frere qui * vaut de 'or ».
J'ai bon espoir que la sainte Vierge, en qui il avait
mis toute confiance, a 'a le bien recevoir dans le ciel,
qui, depuis une annie doit 6tre plus beau que jamais,
par les belles et jeunes ames que le bon Dieu a rappelees.
Oh! ce beau sang francais, qu'il doit avoir du poids
dans la justice de Dieu!
Je n'ai pu m'emp&cher de pleurer quand j'ai appris
la mort de ce cher camarade, qui, tout dernierement
encore, me donnait rendez-vous en Belgique.
Demain matin, je ferai la sainte communion pour lui,
et, chaque jour, je prierai pour lui, ne doutant pas qu'il
me le rendra.
Depuis quelque temps, le deuil frappe la Congr6gation; esp6rons que le bon Dieu nous gardera encore;
cependant, que sa sainte volont6 soit faite; du reste,
j'ai fait le sacrifice de ma vie et plus la guerre se prolonge, moins j'ai d'espoir d'en revenir, mais c'est pour
la justice et la r6g6n6ration de la France.
Plus que jamais en ce moment, je me recommande a
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vos prieres, mon Tres Honor6 Pere. Si je reviens, que
le bon Dieu me garde ma chere vocation, dont je n'ai
jamais tant compris la valeur.
Marcel BtTHE.
8' dragons, Secteur 55.
Apres les morts, il faut parler des blesss ; deux brancardiers
I'ont iet
assez grihvement; ce sont MM. Dondeyne et Magne,
tous deux pretres
M. Dondeyne a eu la main gauche 6crasee, la clavicule
gauche et plusieurs c6tes brisees. II ecrivait i la date du
8 juillet :
MONSIEUR ET TRES HONORE PtRE,

Votre binediction, s'il vous plait !
La main se gu6rit rapidement, du moins la plaie; car
le choc m'a cass6 l'index et meme enlcv6 quelques
petits fragments d'os; de ce fait, une assez forte
enflure persiste, et, sous la pression, je sens une souf-

france assez vive.
La poitrine se calme de plus en plus; il n'y a vraiment que le dos qui ne suive pas ce mouvement vers
l'am6lioration. M6me assis, je sens la fatigue se glisser,
et une douleur violente se manifeste entre les deux

omoplates. Mon unique remtde est la position couch6e.
Apres quelques minutes de ce repos, je suis remis. On
me dit que la faiblesse g6n6rale en est cause; mais,
avec le d6vouement de nos sceurs, j'ai chang6 du tout
au tout. Elles m'ont git6 et j'ai senti mes forces revenir
journellement.
J'ai le bonheur d'avoir chaque jour la sainte messe
et la sainte communion; une chapelle se trouve dans
les bitiments de notre h6pital. Soyez assurd, Monsieur
et Tres Honor6 Pere, que j'y porte particulibrement
votre souvenir.
R. DONDEYNE.
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Depuis, notre cher bless4 a it4 transf&er k Paris, puis envoy4
en convalescence k Champrosay et enfin au Berceau-de-SaintVincent-de-Paul, oi il 4tait professeur avant la guerre. Que
saint Vincent le retablisse compltement!
M. Magne, missionnaire de Chine, a 6t6 bless6 le 25 septembre a Massiges : blessures a 1'6paule et A la cuisse.
Onze eclats d'obus dans le corps.
Voici quelques details sur son 4tat a la date du 18 octobre 1915 :
MONSIEUR ET TRES HONORt PERE,

Votre binediction, s'il vous plait!
Voila d6jA trois semaines que j'ai 46t6 vacu6 sur
Nontron. Mes blessures vont de mieux en mieux et,
sauf deux, toutes sont cicatris6es.
Les huit premiers jours, j'ai assez souffert; des abces
se formaient partout qui me donnaient une forte fievre;
maintenant, je me ltve, je fais m6me une petite promenade avec ma canne.
Malheureusement, les eclats d'obus sont toujours 1a
et il faudra les extraire, car ils me genent, meme la
blessure gu6rie, en particulier celui du bras droit.
Comme la voiture de radiographie n'est pas encore
venue, il se pourrait que je sois 6vacu6 sur Limoges
pour cette op6ration chirurgicale.
Hier dimanche, j'ai pu c61lbrer la sainte messe pour
la premiere fois et je continuerai tous les jours. Ici
M. le Doyen est tres bon pour moi, il vient me voir
souvent et m'a meme offert une chambre au presbytere
non pour coucher, cela n'est pas permis, mais pour
passer la journ6e une fois les pansements faits.
Maintenant que je puis c61lbrer la messe, je pourrai
lui rendre quelques services, car il est tout seul ici,
ses deux vicaires 6tant mobilis6s.
Merci, Tres Honor6 PNre, des bonnes prieres faites
pour moi; je leur attribue ma prompte guerison. Beau-
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coup de mes voisins de lit moins blesses que moi
guerissent bien plus lentement.
Je vous prie de me continuer ces bons offices et de
me croire pour la vie votre fils tout d6vouL.
Charles MAGNE.
Apres avoir payt notre tribut a ceux qui sont tombes morts
ou blesses, icoutons ceux qui sont debout.

Lettre de M. J. KREMER, Pretre de la Mission
a M. VILLETTE, Supirieurgineral.
Theos xai Patris.
Sur le front, le 23 mai 1915.
MONSIEUR ET TRkS HONORE PERE,

Votre binediction, s'il vous plait !
Je recois, ce matin m&me, votre lettre-circulaire du
27 avril, a vos ils sous les drapeaux. Que cette lettre
est bien faite pour me servir de sujet de miditation,
des l'aube de ce jour de la Pentec6te! ( J'ai kt6 heureux, y dites-vous, lorsqu'une lettre est venue m'apporter de vos nouvelles et me dire que vous 6tiez sains
et saufs! » Ceci m'engage a ne plus craindre de vous
importuner, parmi tant d'occupations, nIes pour vous
de cette grande guerre. Je suis done sain et sauf, et,
grace a Dieu, je n'ai meme jamais kt6 plus solide,
tant est souple le corps humain, lorsqu'il s'arc-boute
entre une volont6 de fer en haut et des jarrets d'acier
en bas, le tout command6 par un cceur oih bat l'amour
sacre de la patrie!
Par respect pour la v6rit6, ma place n'est point aupros des h6ros nos freres, morts ou bless6s pour la noble
cause, non. Je n'ai m6me 6t6 que trois fois en danger
prochain de mort; la premiere, en passant, le 7 aoat,
sous les canons du Goeben et du Breslau, qui nous mena-
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cerent au d6tour du cap Matapan; la deuxieme, en
Lorraine, au bombardement de Nancy, au d6but de septembre; la troisieme, ici meme, du 12 au 19 mai, et
l'avenir est a Dieu! Voila donc mes 6tats de service :
campagne de Lorraine, deux mois et demi; campagne
du Nord, sept mois et plus, du I octobre au 22 avril;
S1'h6pital d'6vacuation de la gare de Saint-Pol-surTernoise (Pas-de-Calais). La p6riode active alla d'octobre a d6cembre. Des lors ch6mage, inaction, ou peu
s'en faut, deux mots qui ne vont pas mieux que la
chose, aussi, vous me pardonnerez, je le sais d'avance,
Monsieur et Tres Honor6 Pere, d'avoir fait l'impossible pour me liberer du pire de nos ennemis, le farniente. Les 22 et 29 d6cembre, je me pr6sente aux
epreuves 6crites et orales des examens d'interprete
en allemand a l'6tat-major de H1selin. Recu, mais
d'apres la circulaire, je n'aurai mon titre et mon role
qu'. I'entrie de nos troupes en Allemagne! Aussi, pour
tromper ma faim d'activit6, je profite de deux heures
de sortie journaliere pour donner des classes de latin,
de litterature, d'allemand a huit coll6giens, jaloux de
ne point perdre leur annie d'humanites, le tout, gratis,
bien entendu. Mais comme, en fin de compte, ces travaux ne repondaient pas au pourquoi du port d'un
brassard de la Croix-Rouge, je demandai a partir sur
le front comme brancardier r6gimentaire, a la pensee
que si je remplacais, lI-bas, un bon pere de famille, je
n'aurais pas perdu macampagne, plus rien ne me tenant
A coeur : Constantinople? un grand X; mon village
natal, frontiere est? des ruines; les chers miens? dispers6s aux quatre vents!
C'est le 22 avril que m'arrive le fat tant esp6r6 !Je
pars comme brancardier, mais divisionnaire seulement,
une mutation tout de meme avec un brave p.re de
famille, heureux tous deux : lui, de regagner un peu
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l'arriere, et le nouveau brancardier, d'aller son chemin
de l'avant. Ce qui explique pourquoi le 12 mai, d&s
quatre heures et demie du soir, c'est-a-dire une heure
avant la capitulation de ce que la presse appela ( le
fer de lance allemand n, j'6tais a ramasser sons les
4 hirondelles n (les balles et les marmites), blesses
francais et prussiens (Badois et Bavarois). Inoubliables pour la vie, les visions d'horreur qui se succ6edrent
jour et nuit, du 12 au g1mai! La ( marmite la plus
proche tombe A io metres : Couchez-vous! la consigne
au sol, que la
alors est de se tapir et d'attendre, coll0
pluie des 6clats de fer, de pierre et de d6bris ait
passe; car rien n'y r6siste, les toits s'effcndrent, les
bouquets d'arbres sont fauchis! Frappes aussi,trop de
braves enfants qui veulent bien affronter balles et
baionnettes, disent-ils, mais non tomber l1, sous un
projectile stupide, anonyme! Des brancardiers, deux
sur trente ont 6it touch6s. Dieu voulut bien m'epargner cette fois encore; je lui en rendais grices, ce matin m6me, d&s quatre heures, a la sainte messe, dont
j'6tais priv6 depuis le 12!
Que de souvenirs aussi va me laisser cette messe au
grand air! L'autel est dress6 l, plut6t rustique : deux
cuveaux superpos6s, deux planches recouvertes d'une
toile de tente; pour abri, l'embrasure d'une haute haie
vive. Mais, c'est une messe militaire, s'il en fut!
puisqu'elle se dit, la, face au village en ruines, face a
l'ennemi, sous les coups de fouet rageurs de la fusillade, sous le gong sinistre des canons: la ronde
infernale bat encore son plein. Agnus Dei! Heure
d'6motion s'il en fut! car je ne puis me d6fendre des
pensees angoissantes qui attendent ces heures-li,
dirait-on, pour remonter du coeur a la surface. La
sainte messe, la rediras-tu demain? Sera-ce pres d'une
haie? Au fond d'une tranch6e-abri? Que deviennent-ils,
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les chers tiens, dont neuf sont au feu? Les revois-tu
ces charretees de cadavres, de blesses ? -coute! que
de deuils pour les families de tant de morts, de tant
de mutils ! Pourquoi, lorsque la nature halkte a la vie,
pourquoi toutes ces voix clament-elles la mort ? Et je me
surprends alors a pleurer comme un enfant qui serait
incapable de rien faire pour conjurer cette calamit6.
Pourtant, chaque jour depuis mon embarquement &
Constantinople sur la Pkrygie, le 5 aoit, je ne manque
pas de renouveler l'offrande de mes sueurs, de mes
larmes, de mes peines de cceur, de mon sang meme,
si Dieu le veut, pour ma part de rancon dans la balance
de son adorable justice. Cette guerre, il faut bien le
dire, est le scandale de ceux-l&toujours en qukte d'un
nouvel argument contre la Providence. Votre bon Dieu,
jusques a quand s'abreuvera-t-il done de sang humain?
I1 n'est qu'une r6ponse, je le sais, plus en actes
encore qu'en paroles, c'est que ( toute souffrance sur
terre a son but, puisque, dit le poete, tout etre vers
son but incessamment retombe, mais ce but vous
6chappe, et c'est 1a ce qui vous choque ! Nous autres,
nous savons qu'il est un prix & la souffrance, qu'il est
une bonne souffrance, croyez-nous! L'on attend de
nous, pr6tres, cet exemple de resignation forte, silencieuse le plus souvent, que nous prechent nos puin6s,
tomb4s au champ d'honneur! Nous le donnerons! Je
m'y' exerce de mon mieux, et ne d6sespere pas d'y
faire quelque progres, si vous recommandez, Monsieur
et Tres Honor6 Pere, au memento de ceux que j'aime
encore plus, depuis une s6paration brutale, le brancardier divisionnaire a vos genoux, pour vous supplier
de le b6nir.
Joseph KREMER,
Groupe des brancardiers divisionnaires,
S. P. 50o.
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Lettre de M. Antoine LAMPE, Pritrede la Mission,
a M. E. VILLETTE, Supirieur gendral
22 septembre

g195.

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,
Votre binýdiction, s'il vous plait !

Je r6ponds imm6diatement a votre lettre. Nous
sommes au repos apres avoir &t

dans les tranch6es

pendant trois mois cons6cutifs; nous avons fait nos
cent jours! Je suis infirmier a la 22' compagnie du
372' regiment d'infanterie. Le secteur actuel est le
secteur 42. Nous avons voyage beaucoup durant ces
trois mois, toujours a travers les bois et dans les

montagnes, Je ne puis vous dire oii, puisque on ne le
permet pas. Ce que je puis vous dire, c'est que j'ai eu
1'occasion de voir de pros des choses terribles. J'ai
passe des moments d'angoisse dont je garderai
longtemps 1, souvenir. J'ai souffert beaucoup physiquement : privations de nourriture, de sommeil; privations de la vie avec les &trescivilis6s : dans les. bois
comme un sauvage, dans ma cagna avec mes poilus,
enfonc6 dans la terre, couvert de boue, de pierres et
de rondins, avec la musique des balles de bombardements et de torpillages. C'est vrai, mais comme le
cceur de saint Paul, mon coeur a surabond6 de joie,
parce que j'ai souffert pour ma patrie, parce que j'ai
pu travailler pour Jesus-Christ et son regne, et Dieu
s'est servi de la faiblesse pour faire un peu de bien!
Que d'heures pass6es a confesser dans mon trou, assis
a c6t6 d'un soldat m'exposant sa peine, son d6couragement, son espoir ! Que de t6moignages de sympathie, d'amiti6 vraie, mon cccur s6par6 de vous tous a
connus en ces heures difficiles ! Quelle riche compen-

sation! Mon ame de prEtre et de ils de saint Vincent
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de Paul s'est dilat6e jusqu'a l'enthousiasme. J'en ai
souvent pleur6 sur ma paille humide. Qu'ai-je done
fait, mon Pere, pour meriter tant de joie spirituelle ?
Chaque dimanche, j'ai dit deux messes; une dans la
tranch6e, tant6t pour un peloton, tant6t pour I'autre,
l'autre pour la r6serve, pas loin des tranch6es. Je prechais aux deux. J'ai vu bien souvent des larmes couler
des yeux de mes camarades, et ma parole s'est souvent
6trangl6e dans ma gorge d'6motion. Je les aime tant,
mes (poilus ,, et ils m'aiment tant! Partout oi je passe,
je suis recu; je mange a toutes les escouades; je suis de
tous les groupes. Je mange de tous les colis, ils savent
que je n'en recois jamais; je suis heureux, comme
jamais je ne l'ai ete. Le sacrifice que j'ai fait en quittant la section des infirmiers pour entrer dans un regiment a &t6 bien pay6, je ne le regrette pas. Ici au
repos, le bataillon avec qui je suis vient tous les jours
au chapelet. Plus de deux cents soldats viennent faire
leur priere du soir et r6citer leur chapelet. Pour finir,
on chante un cantique a la Vierge. Le cure du petit
village oh nous sommes est si 6difi6 par la piet6 de
mes a poilus ', qu'il veut nous donner le salut tous les
soirs. J'ai une chorale, la musique du r6giment participe aux grandes c6r6monies, clairon, tambour. J'espere, si nous avons le temps, faire un grand service
funebre pour les morts du 372e tomb6s duranit la derniere etape; que ce sera beau et que cela fera du bien!
Les camarades attendent le jour avec impatience. Mon
Tres HonorPPere, priez pour moi, pour que, quelle que
soit la volonti de Dieu sur ma vie, elle me trouve
toujours prt !
Un souvenir a tous les confreres, a M. Louwyck en
particulier.
Votre enfant obbissant et d6vou6 en Notre-Seigneur
A. LAMPE.
et en saint Vincent.
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Tous nos brancardiers n'ont pas les mimes consolations;
car tout n'est pas parfait chez nos soldats, dont quelques-uns
ont et6 recrutes dans des milieux hostiles A la religion. Citons
ce passage d'une lettre de M. Pruvot, missionnaire de Chine;
cela nous engagera A redoubler de prieres pour nos chers brancardiers.

Sur deux cents a peu pros que nous sommes, je ne

sais s'il y en a dix qui font leurs devoirs de chritiens;
je n'en vois ordinairement que deux qui assistent r6gulibrement a la messe le dimanche. Nous sommes dans
un milieu tout i fait impie et plut6t sectaire. Les
quatre pr&tres des Missions 6trangeres et votre serviteur se bornent a donner le bon exemple et a tout

supporter avec patience. En quittant la Chine, nous
avons change de pays, mais non de milieu; ce sont de
vrais paiens qui nous entourent et plusieurs seraient
plut6t haineux.
Nous avons cite ce passage pour qu'on ne nous accuse pas
d'embellir les 6vinements; constatons cependant que, de
1'aveu de tous, cet etat d'esprit est plut6t une exception.
Terminons ce chapitre des brancardiers par ce timoignage
de M. Bertrand, missionnaire de Madagascar.

II y en a beaucoup qui acceptent tres facilement
l'absolution; d'autres demandent eux-memes a se
mettre en rggle avec le bon Dieu et certes ils accomplissent leurs devoirs religieux avec la mime franchise
et la m-me bonne volont6 qu'ils ont pay6 leur dette a
la patrie; je les ai vus dfdiler le matin du 25 septembre; impossible de dire quel 6tait 1'l1an et I'enthousiasme de ces braves gens; pas de cranerie pourtant;
de simples mots, lanc6s d'une voix male : u Faut pas
s'en faire, on les aura. »
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LES AMBULANCIERS
Il ne faudrait pas croire que nos confreres qui sont aux
ambulances n'ont presque rien N faire on N souffrir. D'abord
il est des ambulances tres pros du front oiI le danger est assez
grand; ensuite nos confreres ambulanciers ont souvent des
corv4es p4nibles en elles-m6mes et par leur continuite.

Lettre de M. THOOR
au Trks Honore Phre VILLETTE, Supirieurgindral
Bergues, le 17 mai 19g5.

MoN TRkS HONORE PERE,
Votre benxdiction, s'il vous plait !

Je suis heureux de pouvoir vous communiquer que
le bombardement n'a occasionne i I'h6pital aucun
d6gat, alors que la ville a vraiment souffert. Nois
avons 6vacu6 nos blesses et malades militaires vers
1'intirieur. Les malades civils, les vieillards et les
vieilles ont eti dirig6s sur Bollezeele, les orphelins
A Socx.
Tout cela s'est fait le jour m6me du bombardement
pour les militaires, et dans la nuit pour les civils.
Nous avons v6cu des heures angoissantes... Prisentement nous prenons encore nos repas dans la cave et
nous y dormons. La prudence est mire de suret6, dit
le proverbe, et nous avons toujours A craindre un
nouveau bombardement... et la visite des zeppelins.
C'est pour ce motif que nous avons etabli notre residence dans la cave. M. le Doyen et son vicaire sont

venus se r6fugier A P'h6pital, leur maison 6tant &
moiti6 delabree.
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Nos Sceurs se sont montrees tres courageuses pendant ces heures p6nibles. Maintenant,la plupart d'entre
elles sont parties avec leurs malades ou les enfants. I1
y en a encore quatre actuellement A l'h6pital pour la
direction de la maison.
J'ai eu la consolation de donner les derniers sacrements a tous les bless6s du bombardement; tous sunt
morts des suites de leurs blessures, k l'exception d'une
jeune femme qui est en voie de gu6rison.
Nous ne savons ce que l'avenir nous r6serve, nous
mettons en Dieu toute notre confiance.
Albert THOOR,
SHpital mixte, Bergues ;Nord).

Lettre de M. Tobie DEQUIDT, au Iris Honori
Pkre VILLETTE, Superieur general.
Nueux-les-Miaes, le

to juin

9gr5,

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,

Votre benediction, s'il vous plait!
Ici, on travaille beaucoup; apres la tache du jour,
trois veilles de nuit sur cinq, mais on le fait,volontiers,
tant on le voit n6cessaire. Jusqu'i pr6sent, j'avais si
peu fait qu'il me semblait que ce n'etait pas la peine
d'etre revenu d'Amerique; maintenant ce n'est plus
cela, on fait beaucoup de travail; tous les jours nous
avons de dix a quinze morts, et rarement quelqu'un
s'en va sans les sacrements. Les bonnes sueurs sont
dans les salles depuis six heures du matin, apres une
premiere visite a quatle heures un quart, jusqu'a dix
heures dans la nuit; c'est beau; plusieurs souffrent
des pieds, tellement elles ont i trotter du matin au
soir.
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Je suis dans une salle privil6gi6e,

attach6 aux

officiers et sous-officiers; des lieutenants, des capitaines, meme des colonels y passent et parfois y
meurent; tous ceux que j'ai vus 6taient catholiques et
bien disposes.
Il y a quelques jours, entrait un capitaine blesse au
con par une balle; voyant que la chose etait grave, je
lui demandai aussit6t, apres avoir vu des m6dailles
pendues a son cou, s'il avait rencontr6 un pretre depuis
sa blessure, il me r6pondit oui et qu'il s'6tait confess6
et avait communi6 le i" mai; plus rien ne l'inquietait.
II mourut le lendemain; il 6tait du Io* chasseurs, capitaine de Villkle. On ne voit guere de soldats sans
medailles pieuses; hier, l'un d'eux, dans une salle de
blesses, me demandait de lui apprendre une priere; il
n'en savait aucune. Aussit6t, je lIi fais faire le signe
de la croix, un mot sur 1'Incarnation, sur la R6demption, puis la confession et I'absolution.
C'est touchant et pas de respect humain : u A ces
heures-li, me disait un sergent bless6 qui voulait se
.confesser et se trouvait en retard, on ne doute plus sur
les questions de foi. ,

Vous voyez, Monsieur et Tres Honor6 Pere, que
nous avons des consolations; cela nous soutient. B6nissez-nous.
Votre enfant tout d6voue.
Tobie DEQUIDT.
Comme on le voit par cette lettre et par dautres, c'est l'ignorance religieuse qui 6tait une des causes de l'indiff6rence
de beaucoup avant la guerre; nos Missionnaires, suivant la
parole de la sainte Vierge, raniment la foi; il restera cependant encore bien du travail pour nos missions futures en
France et il faudra revenir, comme au temps de saint Vincent, au petit _catichisme le matin, au grand cat6chisme le
soir.
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Lettre de M. Michel BOUILLET, au Tris Honor£
Pre VLLETTE, Supirieuw gindral.
2.aoit Ig95.

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,
Votre binediction, s'il vous plait !
Permettez-moi de vous dire quelques mots de la vieque je mene ici. L'ambulance i. laquelle j'appartiens
fonctionne 1'arriere, oit les blesses arrivent pour le
triage. Les petits blesses, apres un renouvellement du
pansement, sont evacues; ceux, au contraire, dont les
blessures plus graves n6cessitent une intervention
chirurgicale, sont soign6s plus ou moins longtemps,
selon 1'6tat de leurs plaies.
II y a bien des d6ces; presque tous sont pr&ts et
beaucoup ont manifeste de bien consolantes dispositions. Malheureusement pour moi, en un sens, je ne
pouvais guere aider ces chers blesses qu'indirectement.
Employ6 au bureau, je travaillais pour tous et. j 'en
voyais tres peu.
Par contre, j'ai pu essayer de faire un peu de bien
a plusieurs qui se trouvaient en meme temps que moi
dans nos divers cantonnements. Le spirituel est confi6
a M. l'aum6nier, le R. P. Decoster, S. J., de Lille, qui
est d'un d6vouement et d'un zele inalterables. Me souvenant de la parole de notre saint Fondateur, que
nous ne sommes que les a porte-sac de ces grands
ouvriers , que sont les J6suites, je me suis mis a sa
disposition pour tout ce qui serait en mon pouvoir. Je
suis ainsi sacristain, officiant, chantre, confesseur et
parfois pr6dicateur. C'est un cumul un peu curieux de
fonctions. Ma vie de missionnaire en Chine m'a prepare, en quelque sorte, a tous ces changements.
M. BOUILLET.

-

('

M. Levecque est maintenant aumonier militaire de l'exp6<lition d'Orient; ita eit quelque temps au dipt ; il constate,
comme beaucoup de nos confreres, que cette vie n'est pas de
nature favoriser les bons sentiments des soldats, I'oisivet6
etant la maratre des vertus; les Missionnaires, cependant,
t.ichent de reagir par mille industries et ils arrivent a faire du
bien. Ecoutons ce que nous dit, a ce sujet, M. Levecque :

Ce n'est pas comme dans un h6pital, sans doute;
mais neanmoins, on y fait quelque chose. Ne serait-ce
que le bon exemple k donner en acceptant tous les
travaux et tous les petits inconv6nients de la vie militaire. Mais outre cela, nos relations avec ceux qui nous
entourent nous offrent continuellement I'occasion de
dire un bon mot, de rectifier prudemment une inexactitude, d'exposer un point de la doctrine catholique, de
r6futer une erreur.
Un pharmacien de Lille avait pris l'habitude de
s'entretenir avec moi, chaque jour apres le diner, sur
les questions philosophiques et religieuses. Son 6ducation a 6t6 neutre, presque hostile; il a verse dans
presque-tous les vices de son temps, puis il eut des
relations avec des individus adonn6s au spiritisme et
cela l'a amene6 une 6volution vers le bien moral. Hier,
avant de me quitter, it m'a avou6 qu'il reconnaissait
l'erreur do spiritisme, quoique personnellement il y
ait trouve le point de depart de sa r6surrection spirituelle.
Ilm'a 6te trbs agr6able d'entendre, de la bouche de
certains sous-officiers, non suspects de clericalisme,
1'eloge de plusieurs de nos confrbres. M. Duriez, pendant son sejour , une ambulance, afait une excellente
impression sur son entourage : t Je n'aimais pas l'aum6nier et ne voul4is pas le voir, me disait un sousofficier, mais volontiers, je causais avec M. Duriez et
le faisais appeler pres des malades en danger de mort.
Vous autres, Missionnaires, vous n'ktes pas comme

-

652

-

les autres pr&tres ,; ces paroles nous sont continuellement repetees.
Jules LEVECQUE.
Donnons maintenant la physionomie de deux ambulances
dirigees par les confreres : nous en prenons une tout a fait ~
l'arriere, loin du front, au Berceau-de-Saint-Vincent-de-Paul,
et l'autre sur le front meme, puisqu'elle a vu successivement
les Franjais, les Allemands et ensuite les Fran;ais.
Les details que nous donnons sur 1'ambulance du Berceaude-Saint-Vincent-de-Paul sont extraits du discours prononc6
par M. Verges, i la distribution des prix :
AMBULANCE DU BERCEAU

Tout au d6but de la guerre, d'accord avec le service

de sante de la 18' r6gion et la municipalit6 de SaintVincent-de-Paul, le Berceau organisa une ambulance.
N'6tait-elle pas a sa place, dans la maison du grand
saint et du grand patriote qui opera tant de prodiges
i une 6poque troubl6e comme la n6tre, pour guerir les
maux de la guerre et secourir les pays envahis qui,
remarque frappante, alors comme aujourd'hui, itaient
la Lorraine, la Champagne, la Picardie et les Flandres?
Le Berceau ne marchait-il pas dans sa tradition, lui
qui, en 187o, avait eu son ambulance a la place m6me
qu'elle occupe actuellement ?
Elle avait son cachet, cette ambulance des d6buts
qui fonctionna depuis le mois de septembre jusqu'au
20 d6cembre 1914. Installie ici meme dans la vaste

salle d'6tude
table air de
avec ses lits
clair de ses

de l'ecole apostolique, elle avait un v6ricoquetterie qui attirait tous les regards
sym 6 triquement alignes, la teinte rosecouvertures, la profusion de ses fleurs

naturelles et de ses drapeaux tricolores! Quel contraste
que cette bonbonniere, pour les soldats qui arrivaient
du front apres Charleroi et la bataille de la Marne? Le

-

653 -

vestiaire de Victorine servait de salle de pansements,
la classe de quatrieme 6tait le r6fectoire des blesses et
la classe de seconde, la chambre des sous-officiers.
Avez-vous song6, mes enfants, que, a toutes les places
oiu s'ecoule maintenant votre vie heureuse et studieuse,
des balles, des 6clats d'obus ont kt6 extraits, des plaies
ont 6t& pans6es, des malades ont ete soign6s? La souffrance a passe par li, y laissant une sorte de consecration. Vous saurez vous en souvenir I'an prochain pour
y garder toujours l'attitude de silence et de respect
que l'on doit g un sanctuaire.
On n'avait rien epargn6 pour les soldats blesss :
n'6taient-ils pas l'ime et le coeur m&me de la France
ensanglant6e? Par contre, 1'6cole apostolique 6tait
aussi mal install6e que possible. II faut revivre, mes
enfants, ces trois mois d'un passe encore si pres de
nous et d6ej si lointain. Vous appr6cierez mieuxvotre
bien-6tre actuel.
Le dortoir des grands (Saint-Vincent-de-Paul)
n'avait pas de lits, et pour cause; les lits, de beaux
lits tout neufs, avaient &et c6eds a l'ambulance. On
couchait a meme le sol, sur un simple matelas pos6 a
terre... qui garantissait des chutes nocturnes.
Le dortoir des petits (Saint-Louis-de-Gonzague)
avait 6t6 am6nag6 en salle d'etude, et l'on grimpait
alllgrement, quoique non sans fatigue, sept ou huit
fois le jour, les quarante-cinq marches de l'escalier
d'houneur. Les classes se faisaient oil l'on pouvait, dans
deslocaux de fortune, dans des chambres de professeur
et personne ne songeait a se plaindre, car c'6tait pour
la France, et l'on 6tait heureux de pouvoir la servir a
sa maniere. Ce fut ainsi jusqu'au 20 d6cembre, jour
oi I'ambulance fut transport6e au local qu'elle occupe
actuelleriient, pour permettre de vous recevoir, vous,
mes chers enfants de Wernhout et d'Ingelmunster.
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Vous dirai-je la vie intime de 1'ambulance pendant
ces dix mois? Ce fut, il me semble, une vraie vie de
famille, pleine de cordialit6 et de prevenances r6ciproques. Aux Filles de la Charit6 revint la mission, oih
elles excellent, de soigner nos chers blesses: les seurs
Beraud, Marcelle, Agnes, Th6rese, meme an debut
les sceurs directrices du s6minaire, leur ont prodigu6 ce devouement respectueux et maternel qu'elles
ont appris de Jesus-Christ et de saint Vincent de Paul.
Aux confreres, pretres de la Mission, revint le soin
d'amuser et de distraire les blesses ou malades. A
l'arriv6e et au d6part, chaque convoi est recu au son
du clairon et d'un clairon volontaire qui porte barbe
et soutane. Durant les longues soirees d'hiver, des
artistes dont les noms sont sur toutes les levres, toujours prets a se devouer pour les soldats, ont cherch6
a les interesser par des chants et des amusements
vari6s. De temps en temps, le plus souvent possible,
a I'occasion d'une fete ou d'une visite, il y a la surprise
d'un petit, extra au r6fectoire, un bon cigare, un
paquet de tabac, une bonne bouteille qui richauffe.
De leur c6te, les soldats ont admirablement su
reconnaitre le d6vouement que nous nous efforgons de
leur t6moigner; quand arrive la fete de quelqu'un qui
touche a 1'ambulance, ils ont la dilicate attention
d'organiser une charmante s6ance avec compliments
finement tourn6s, chants de circonstance, voire mime
cadeaux de prix. Et j'ai 6t6 profond6ment touch6 de
ce qu'ils ont fait A l'occasion de la Saint-Pierre et SaintPaul. Ils aiment leur ambulance du Berceau, ils l'exaltent en des termes souvent charmants; 1'un d'eux
disait : u Quand on m'a envoy6 au Berceau, j'ai tir6
un bon numero! ) Un autre, 6vacu6 sur le d6p6t de
Mont-de-Marsan, rencontre dans la rue une cornette
blanehe; il va droit a elle : ( Ma Sceur, vous Ates du
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Berceau? - Non, mon ami, pourquoi? - Ah! on
est bien au Berceau! Je n'oublierai jamais le Berceau ! )
Tous tiennent le meme langage, temoin la correspondance d6ej volumineuse que j'ai revue et qui
exprime les m6mes sentiments sous des formes
diverses.
A la date du 23 juillet 1915, il est pass6 a l'ambulance du Berceau exactement 256 soldats, malades ou
bless6s, ce qui fait un total de 9 I1o journees de pr6sence. Si l'on veut se faire une id6e de ce que coite
leur entretien, il suffit de dire que nous avons d6pens6
pour eux, jusqn'a ce jour, la somme de i3 665 francs,
non compris les frais g6n6raux de buanderie, de
chauffage et d'6clairage, et les frais sp6ciaux de
pharmacie et de chirurgie.
11 me reste a vous dire un mot de la distribution des
prix. Un noble sentiment de g6n6rosit6 toute frangaise
a sugg&r6 l'id6e d'abandonner, cette ann6e, 1'argent
destin6 a l'achat des livres de prix, en faveur des
ceuvres de secours aux blesses et malades militaires.
Comme vos camarades de la France entiere, mes
enfants, vous avez fait joyeusement le sacrifice de
vos livres de prix, de ces beaux livres que vous 6tiez
si fiers de porter comme un troph6e a votre pere, a
vorre mere, a vos bienfaiteurs. Mais ce sacrifice n'est-il
pas largement paye par la joie de servir ainsi la France
et de faire plaisir aux soldats?
Parlons maintenant d'une ambulance du front, celle de
Vertus.

M. Larigaldie, Pretre de la Mission, auteur de plusieurs
ouvrages dont nous donnons la liste plus loin, est reste a
Vertus au moment le plus perilleux, lors de la bataille de la

Marne; nous lui avons demandi de nous dire ce qu'il a vu;
i! nous a envoyS un rapport tres interessant que nous regrettons de ne pouvoir citer en entier.
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11 fait d'abord I'historique de Vertus depuis les temps les
plus reculds; il nous montre ensuite les Filles de la Chariti
s'instaliant a 1'H6tel-Dieu en i856, y etablissant un ouvroir
interne, une association d'enfants de Marie, une confrerie de
la Sainte-Agonie, toutes oeuvres tres florissantes.
Avant d'aborder le recit des dvinements de 1914, M. Larigaldie rappelle que Vertus et les villages environnants ont
toujours det predestines pour les batailles.
Vient ensuite la narration de ce qui s'est passe depuis le
25 aoit jusqu'au 12 septembre 1914. Nous citons cette partie:
Quelle page d'histoire locale a enregistrer dans nos
annales! On croit a un r&ve! C'est d'abord le tableau
navrant'de 1'6migration.
Des le 25 aouit, les routes de Champagne sont
envahies par une nube de malheureux qui fuient devant
1'ennemi, ma plume est impuissante a retracer les
scenes lamentables qui se d6roulent sous nos yeux
attristes et fendent le coeur des plus insensibles. C'est
un flot humain de vieillards, de femmes et d'enfants
qui va bient6t expirer sur !a ligne de feu pour
d6border dans les campagnes voisines avec des transports de fortune.
Voitures a chiens, voitures d'enfants, carrioles remplies d'ustensiles de cuisine et de literie, chars a banc,
tapissieres, tout est mis a contribution. Un temps
superbe facilite heureusement cet exode loin du sol
natal, ou plut6t cette course ý la mort: que de cadavres,
en effet, ne laissent-ils pas, comme pour marquer ces
terribles 6tapes! Ici, c'est un vieillard qui agonise,
soutenu par ses parents en larmes; li, une mere creuse
au pied d'un arbre solitaire un petit trou pour y deposer
l'enfant de sa tendresse qu'elle ne peut plus allaiter.
On la voit tristement s'6loigner, jetant un dernier
regard qui semble dire : Mon Dieu, soutenez-moi.
Acceptez mon douloureux sacrifice pour le triomphe
de nos armies et le salut de la France.
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Depuis plus de huit jours, nous assistions impuissants a ce poignant d6filn de Belges et de Francais du
Nord qti allaient, sans le savoir, se jeter dans la fournaise, lorsque Vertus fut t6moin du passage de nos
troupes. Le vendredi 4 septembre, le 9' corps d'armee
cantonnait ici avec le g6neral Dubois et son 6tat-major qui devait le lendemain samedi rejoindre d&s I'aurore la 9' armbe de Foch.
Tout autour de nous 6tait mystere. Derriere l'armee
francaise arrivaient precipitamment les Saxons avec
von Hausen A leur tete. C'est le samedi 5 septembre
a neuf heures un quart, que la patrouille se m6ntra
devant l'h6tel de ville. A midi, la garde royale avait
pris son cantonnement; I'occupation ennemie 6tait consomm6e, la troisieme au cours d'un siecle.
Vers quatre heures du soir, ce m6me jour, une vive
alerte les surprend au bivouac et force une partie de
nos h6tes a se porter plus prbs du th6etre choisi pour
la grande bataille. On devine, plus qu'il n'est facile de
I'exprimer, combien angoissantes furent ces journ6es
de l'occupation, troubl6es encore par le son effroyable
du canon. L'Enervement 6tait g6n6ral; mais il fallait
se taire et faire bonne contenance; il faut reconnaitre
chez nos h6tes un certain souci de correction dont
nous leur avons su gr6. Ces cinq jours nous parurent
d'autant plus longs que nous 6tions isol6s du monde
civilis6, priv6s de toutes communications postales,
tel6graphiques et surtout t61lphoniques. L'6tat major
francais avait en effet ditruit tous les r6seaux. On
bataillait dur autour du c Marais de Saint-Gond ). Mais
qu'6tait done cette bataille?
Quatre jours d'un combat acharn6 nous avaient
apport6 l'incessant echo du canon, le bruit ininterrompu des camions allemands charges du ravitaillement, et surtout des automobiles sanitaires remplies
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de blesses ou de prisonniers que le service d'6vacuation cherchait a mettre i l'abri de toutes surprises des
n6tres. Nous sentions que pres de nous la lutte 6tait
chaude; des hauteurs de la Madeleine nous apercevions ie sillage lumineux des obus, sans rien pouvoir
penetrer des resultats acquis par cette offensive genirale, quand le mercredi 9, dans l'apres-midi, s'esquisse
un mouvement accentu6 de recul de la part des troupes
ennemies.
La canonnade semble se rapprocher; les camions
allemands de 1'arriere, align6s de Bergeres au Mesnil,
attendent vraisemblablement le signal du d6part. Et,
sans 6tre tacticien, ni dans les secrets de I'6tat-major,
on saisit aussit6t que, pour prot6ger une retraite probable, l'artillerie vient de prendre position en vue de
faucher la route de Bergeres et la c6te du Mesnil.
Un aviateur francais survole alors ce camp avec une
audace inouie; un moment de panique pour les Vertusiens. Nos enfants visiblement prot6g6s pendant l'invasion se precipitent aux caves pour 6chapper a ce
petit bombardement. Nous pfimes craindre un moment
que Vertus ne devienne bient6t une ligne de bataille.
Graces a Dieu et a Notre-Dame de Vertus, il n'en fut
rien.
Vers huit heures, un convoi de prisonniers francais
est intern6 dans notre belle 6glise pour y passer la
nuit. M. le Doyen et des ames charitables eurent la
joie de les consoler et de letr distribuer quelques
douceurs. Au cours de cette nuit m6morable, I'artillerie defile dans la rue de l'H6tel-Dieu. Quelle scene
lugubre! Vertus manquait de lumiere, plus de courant
6lectrique, plus de petrole. C'est i la lueur des torches
que les Allemands nous laissent leurs grands blesses,
ces malheureux restes de la garde saxonne dont le
-convoi serait une gene. Qu'on juge de nos emotions!
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Entre chaque caisson, uoe voiture d'ambulance contient
quatre brancards; et, comme les am6nagements du
service sanitaire n'ont pas suffi, ils ont attache sur des
canons, sur des prolonges d'artillerle, ces pauvres soldats, v6ritables loques humaines qu'ils confient a notre
charit6; a d6faut de lits suffisants, on les 6tend dans
le r6fectoire sur de la paille pour y attendre les soins
des majors, tandis que leurs camarades vont recevoir
l'hospitalit6 dans la grande salle de la justice de paix.
Nous 6tions arrives ainsi au chiffre de cent dix blesses,
et ii 6tait impossible d'en heberger d'autres, malgr6
les charitables industries de nos soeurs. Tous nos
locaux disponibles sont transform6s en ambulance,
tandis que dans les 6glises et 6coles voisines, Bergeres,
Trecon, des centaines d'autres bless6s, frangais et
allemands, sont forc6ment abandonn6s sans qu'il nous
soit possible encore de leur apporter ni soulagement,
ni consolation.
Le jeudi Io septembre, le d6file des ennemis continue; dans .1'apres-midi, le silence devient general. Le
cauchemar de 1'invasion est termin6 pour nous; et,
malgre tout, le mystere terrorise longtemps jusqu'au
jour oit la v6rit6 se fait jour dans nos esprits. Les
uhlans avaient suivi de pres nos troupes, il y a six
jours; aujour-d'hui revenaient nos hussards. Joie
immense, joie qui grandit encore, quand sur les huit
heures du soir, le jeudi, un d6tachement du 47" vient
etablir, a Vertus, les avant-postes. Le retour de nos
soldats 6tait done proche.
Et, en effet, le lendemain vendredi, tandis qu'a
1'aile gauche, sur Sommesous et Vitry, le combat faifait rage, ils arrivent h la grande joie de tous.
LARIGALDIE.
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LES CHEMINOTS
M. Genouville adresse au Tres Honor6 Pere d'int6ressants
details sur sa vie decheminot; ils forpieraient presque un livre.
si nous pouvions les donner en entier, mais pour ne pas giossir
dcmesur6ment le volume, nous sommes oblig6s a notre grand
regret de n'en citer que des extraits.
Villeneuve-Triage, x3 septembre 1915.

Mon bureau de fortune, sur lequel j'6cris, est constitue par deux paniers avaisselle; sur ce bureau un grand

crucifix.
I1 est lI, devant moi, me rappelant mes saints voeux
et mes chbres oeuvres, le seminaire interne, SaintLazare et Wernhout; mais un tas de choses me rap-

pelle a la raaliti. C'est bien la guerre, je suis bel et
bien mobilis6, militaris6, infirmier ambulant. Pres de
moi, une petite fenetre; sur la voie de droite, un train

de voyageurs; sur celle de gauche, un train sanitaire
permanent, un des freres du n6tre. C'est mon horizon
depuis treize mois. II fait chaud dans cette prison; un
soleil de plomb darde ses rayons sur ma toiture de
zinc : 33 degres! et le thermometre monte toujours,
mais je suis un peu habitu6, et puis, dans leurs pays
d'adoption, mes freres les missionnaires en endurent
bien d'autres! Tout autour de moi, des lits de blesses.
C'est toujours avec une nouvelle ardeur et une nouvelle
pitie que je les fais ou que je les defais. Ces lits hospitaliers et secourables, ils ont &t6comme moi, t6moins
des spectacles les plus navrants. En aoilt, ils ont vu
membres meurtris, trou6s, fractures, fracasses, d6chiquetes, r6duits en bouillie! En aout, ils ont entendu
jour et nuit, de ces plaintes sourdes, de ces g6missements contenus, r6sign6s, arrach6s par la douleur a
nos pauvres poilus! Combien de fois ne me suis-je pas
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pench6 sur ces miseres sanglantes, pour les soulager
un tant soit peu! Combien de fois, impuissant et
disol, n'ai-je pas di relever un bras ou une jambe
d6placte par la trepidation, d6salt&rer une fievre brfilante, ou distribuer, comme une maman, les friandises
que j'avais recueillies au passage! Car s'il en est qui
sont stoiques, durs au mal, il est des jeunesses tres
tendres, et ravagdes p1ar la mitraille, auxquelles on
dirait volontiers, au nom de leurs meres inquietes ou
d6sesp&ries : c Tiens, mon enfant, ne pleure pas, voila
un giteau! , 11 y a, parmi nos oblig6s, des hommes
sans education, sans religion ou sans cceur, des aveugles
qui ne voient, ni la sueur qui nous inonde, ni la fatigue
qui nous brise parfois, mais c'est le petit nombre, ce
me semble; la plupart manifestent leur joie, t6moignent
leur satisfaction, leur admiration meme, et chacun, a
sa faqon, dit sa reconnaissance. Tant6t, c'est le choeur
des seize blesses qui vous salue cordialement, lorsque
apris une absence l1gitime et r6gulire de quelques
heures, vous reparaissez dans le wagon pour reprendre
votre garde; ou bien, c'est le meme choeur qui vous
acclame, 1l'unisson, lorsque apres une courte exp6dition ou exploration, vous remontez dans votre h6pital
roulant, les mains pleines de bonnes choses : biscuits,
cigarettes, ceufs frais, chocolat, etc., etc.
Parfois, c'est l'un d'eux qui m'appelle discretement;
je m'approche et me penche sur ses plaies : ( Pardon,
Monsieur 1'Infirmier, vous &es pretre, sans doute? Oui, mon cher ami. - Cela se voit bien! » Un autre que
je viens de monter, de d6shabiller, de mettre au lit,
de caler et de cajoler, me dit, en me regardant dans le
blanc des yeux: (cMerci, Monsieurle Cure et il me serre
la main, faiblement, mais cordialement: ( Et pourquoi
done, lui demand6-je, m'appellez-vous M. le Cure?
vous vous trompez! - Non, je neme trompe pas, car,
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a voir Ia douceuravec laquelle voussoignez vos blesses,
vous etes certainement Monsieur le Cure. , Et encore
dans mon dernier voyage, un malade me fit la mime
remarque et le meme compliment, mais dans un style
plus laconique, la langue des turcos; c'6tait, en effet,
un artilleur d'Afrique; !'aimable sourire et la poliesse
charmante de cet enfant du desert avaient, sans doute,
encourag6 ma prevenance et ma sollicitude. Je venais
de faire ma vaisselle, puis de donner quelques soins
intimes a mes typhiques, mes dysenteriques et mon
galeux. Le turco m'appelle, puis me fait cette confidence : " Moi, marabout ,, puis, designant un autre
tirailleur : u Lui aussi, marabout n, et, fiaant ses
yeux noirs et brillants dans les miens : ( Toi aussi,
marabout. - Moi, marabout? - Oui. - Eh bien!
mais, c'est vrai! qui vous l'a dit? - Je le devine ,,,
me repond le musulman, en portant I'index a son
front.
Le 19 septembre 1915.

M1nage de mon wagon de blesses, 6pluchage des
pommes de terre, course aux sacs... de pain, car la provision est 6puis6e : le point de concentration des pains
est 6loign6 : pas loin de 2 kilombtres; mais il faut s'y
rendre, 6quilibrer la charge sur son dos, et revenir au
plus vite. La soir6e nous m6nage encore, quelque
autre exercice oi le corps prendra plus de part que
l'esprit : dernier m6nage, derniers pr6paratifs, corv6e
d'eau : 16oo litres, au minimum; dans une certaine
quantit6, on noiera du sucre, du vin, du the ou du lait
concentr ; le reste disparaitra plus ou moins myst6rieusement : eau de lessive, eau de vaisselle, eau d'ablutions, d'aspersion ou d'immersion, eau dentifrice, etc.
Quand il n'y en aura plus... il y en aura encore : nous
serons Il... et les fontaines aussi! mas oii serons-nous
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Marseille? a
et oi seront-elles? mystere toujours;
Dunkerque ?
L'avenir nous le dira : en tout cas; nous partons cesolr pour Ch&lons, oiu nous arriverons demain matin
vers sept heures; peut-ttre nos mecaniciens nous.
reservent-ils encore quelque surprise: il y a des voyages.
fertiles en incidents on accidents, et des wagons d6sign6s par le sort qui sont toujours victimes. Tel le wagon XII, qui est le mien. Aupres des infirmiers qui
aiment a rire, le wagon XII passe pour ensorcel6, et
je r6ponds a mon tour en riant : <t Que voulez-vous ? Le
bon Dieu 6tant dedans, il n'est pas 6tonnant que le
diable soit dehors : il s'installe oh il peut : dans la
vigie, sur les essieux, sur les tenders, sur les chaines,.
sur les ponts. »
Les transports d'6vacuation ont lieu au moyen :
l" des trains sanitaires permanents; 2" des trains sanitaires improvises, pour les malades ou bless6s couches;
30 des voitures a voyageurs comprises dans les trains
ordinaires ou constituant des trains complets, pour les
malades ou bless6s assis. A chaque train sanitaire sont
affectis un ou plusieurs medecins, un pharmacien, un
officier d'administration et un certain nombre d'infirmiers (en thborie, le nombre d'infirmiers n6cessaires).
Les trains sanitaires improvis6s, destines au transport des militaires bless6s ou gravement malades qui
6
doivent 8tre transport s couch6s, se composent de wagons -marchandises qui ont requ un am6nagement
special.
Les voitures a voyageurs sont reservees aux militaires
atteints de blessures 16geres et pouvant &tretransporc6s
assis. Les voitures de premiere et deuxieme classes sont
affectees aux officiers ainsi qu'aux malades qui ont le
plus besoin de m6nagements, cellesde troisieme classe
servent pour les moins grievement atteints.
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Les trains sanitaires permanents sont composis de
voitures specialement construites ou aminagees pour
le transport des malades ou blesses les plus grievement
atteints qui ne pourraient supporter le transport par
les voitures ordinaires et qu'il importe, cependant
d'evacuer du th6atre des operations. Ils sont organises
des le temps de paix, avec des wagons speciaux servant au transport des marchandises.
Ces trains constituent de v6ritables h6pitaix roulants et sont administr6s comme tels; I'alimentation
est pr6parde dans le train meme.
22septembre 1915.

Partis pour Chalons dimanche soir, nous y avons
pris, lundi A midi, cent quatre-vingt-douze blesses
que nous avons dkchargs le soir meme a La
Chapelle-Saint-Denis; puis nous sommes rentr6s aux
ateliers de Villeneuve, pour la d6sinfection et la lessive : ici les barboteuses, lessiveuses et autres machines du meme genre sont tres puissantes, tres actives;
en i'espace de dix oi douze heures, tout le linge sale
du train peut etre lav6, s6ch6, repass6. Nous avons,
comme on dit dans le m6tier, touch6 cent quatre-vingtdouze paires de draps propres, que nous avions en
reserve.
Nous voila prets, et il parait que Troyes vient de
nous redemander. C'est Troyes qui, pour le moment,
est notre gare d'attache; c'est d'elle que nous d6pendons pour I'habillement, le tabac, la solde: un sou par
jour, mon Tres Honore Pere!... nous gagnons un petit
sou par jour!
Je disais done, mon Pere, que nous avons Troyes
pour gare d'attache; pratiquement, cependant, nous
sommes demeur6s a Villeneuve pendant la plupart de
nos stationnements; notre
Cheval de Troyes n est
C
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done revenu a son 6curie, apres avoir depos6 les cent
quatre-vingt-douze guerriers qu'il cachait dans ses
flancs.
II me semble que, dans ma derniere lettre, j'ai mentionn6, parmi les voitures qui composent notre train,
le wagon des infirmiers; nous y sommes rarement,
c'est, en quelque sorte, notre dortoir; pendant nos
nuits libres, nous essayons d'y dormir; il nous arrive
de r6ussir, en d6pit du bruit que font autour de nous
les trains en manoeuvre ou les wagons tri6s qui d6gringolent sur leurs confreres dans les differentes voies
de triage. Ajoutez a cela les sifflets stridents des
locomotives qui conspirent, eux aussi, contre notre
repos. II est une autre voiture que nous ne fr6quentons qu'aux heures des repas : c'est I'allege de cuisine,
qui nous sert de refectoire; le menu est tres capricieux; il a ses jours bons et mauvais; je vous confesse
humblement que je prefere celui de Wernhout ou de
Saint-Lazare, mais c'est la un point plut6t accessoire;
ne suffit-il pas que mon ame soit rassasi6e, que le
divin banquet soit dress6 pour elle chaque matin! Or
mon ame satisfait sa faim, elle etanche sa soif; elle
mange le pain des forts, elle boit a la source de la
vie.
Nous voici dans mon wagon de bless6s; ce wagon
dans lequel je vis depuis le 15 aofit 1914 est, avant
tout, par-dessus tout, ma chapelle, mon 6glise de
u campagne n, c'est bien Ie cas de le dire. Notre train
est, je l'accorde, un train d'exposition; il y a pour nos
chers blesses le necessaire, 'utile, le confortable,
j'oserais dire 4 le luxe n, mais, en verit6, pour le bon
Dieu, c'est une chapelle bien pauvre, il n'y a ni architecture, ni sculpture, ni peinture, ni tentures, ni ornementations, ni or, ni argent.
Mais qu'importe au Sauveur. Sa condescendance
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n'est-elle pas infinie? N'est-il pas le Dieu de Bethliem,
le Dieu cache. Vere tu es absconditus, Deus Israel Salvator ! Et puis, mon Pere, c'est la guerre! pour le bon
Dieu comme pour nous!
Chaque matin, ou plut6t chaque fois que j'en ai la
possibilit6, j'installe une planche pauvrement tapiss6e,
puis je dresse mon petit autel portatif; tout est si
minuscule qu'on croirait que je vais jouer ala messe
comme un petit garcon joue aux soldats. Oui, tout y
est petit : les chandeliers, les cierges, la croix, le
porte-missel, le calice. Dieu seul est grand, infiniment grand dans cet adorable et ineffable aneantissement!
Mon Pere, inutile de vous dire que nous n'avons ni
grand'messe, ni vepres, ni salut dans notre catacombe
roulante, mais nous avons la messe, tresor inappreciable! Apres cela, comment oserais-je me plaindre?
Oh! qu'elle est douce a mon oreille et a mon cccur
cette priere d'adoration que je chantai et accompagnai
tant de fois. Adoro te devote, latens Deitas.
Longueville, le 25 septembre 1915.

Dans une chapelle, mon Pere, outre qu'on c6lbre,
on prie, on m6dite, on fait des lectures pieuses, on
chante des cantiques; j'ai, moi aussi, mes heures de
priere et de m6ditation, de lectures 6vang6liques et
de chants liturgiques; 1a, dans un, filet, qui me sert a
la fois de sacristie et de bibliotheque, a c6te a de la
valise eucharistique n, j'ai mon Missel et mon Novum,
mon petit Cantuale et mon Recueil de cantiques de
Boyer. Selon les heures, selon les circonstances,
j'6grene mon chapelet ou me nourris d'tvangile; ou
bien j'entonne une hymne, une prose, une m6lodie gr&gorienne, un cantique de Bordes, de De la Tombelle,
de Gastou6 au du P. L'Houmeau; a d6faut d'harmo-
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merci, une ame qui vibre un tant soit peu. Grace a ces
diff&rents exercices pieux, je me sens plus qu'un cheminot et un infirmier, plus qu'un vagabond et un
boh6mien, je me sens pritre et lazariste.
Villeneuve.Triage, le 29 septembrt 1915.-

11 nous a fallu, avant le depart, faire le plein d'eau;
notre wagon-cuisine, qui comporte un fourneau avec
deux grandes marmites de ioo litres chacune, deux
fours, ua r6servoir d'eau chaude de So litres et un
foyer, comporte une grande bassine pour le nettoyage de la vaisselle, une caisse A houille, une
batterie de cuisine, les ustensiles servant aux distributions; enfin, quatre r6servoirs a eau de 400 litres
chacun. Pour la premiere fois depuis le commencement de la guerre, le plein d'eau, i 600 litres, a pu se
faire r6gulierement. Pour remplir les reservoirs, on
a, en effet, dispose sur deux d'entre eux plac6s de
chaque c6t6 du wagon, une prise d'eau qui peut recevoir Ie boyau en cuir des grues qui alimentent les
locomotives dans les gares; or, c'est la premiere fois
que la disposition des grues et leur proximit6 nous
a permis d'employer ce mode de remplissage direct;
jamais, jusqu'ici, nous n'avons pu nous en servir!
et je pourrais vous citer telle ou telle corv6e d'eau
qui nous demanda des heures entieres, et que nous
fimes au prix de navettes interminables, sous la pluie,
dans une boun infecte, parmi les inextricables r6seaux
des voies.
Le i"

octobre 1915.

Hier, j'ai travaille comme un mercenaire, on, si
vous prifinez, comme un infirmier consciencieux, de
neuf heures du matin,
une heure du matin, sans
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arr&ter; puis je me suis levi a trois heures et demie
(du matin toujours) pour d6charger nos bless6s a La
Chapelle; comme je m'etais couchA tout habille, le
le lever a &te prompt et modeste, conform6ment aux
exigences de la Rggle.
Nous sopmmes entres aux ateliers de Villeneuve ce
matin vers dix beures; apres une journ6e lourde de
corvses et de fatigues, nous repartons a l'instant (six
heures) pour Fere-Champenoise, le pays en ruines, le
pays des tertres et des morts!
Sommesous (Marne), 12 octobre x915.

Depuis quelque temps, nous fr6quentons des
regions qui furent bien 6prouvtes au debut des hostilitis. Ily a quelques jours, nous avons passe plusieurs
heures dans le garage de Fere-Champenoise. En
d6pit de nos fatigues, nous avons voulu parcourir ce
pays arros6 du sang de nos soldats au cours des combats de septembre 1914. Un certain nombre de maisons subirent les effets du bombardement ou perirent
dans les flammes. L'eglise, restaur&e depuis, conserve
les cicatrices des plaies affreuses que lui firent les
obus; tout un mur interieur demeure labour6 par les
&clats; la plupart des vitraux furent atteints, mais,
chose curieuse, tous les personnages sont demeures
intacts; tous conservent leur expression d'extase ou
de beatitude; leurs chaussures sont trouees, leurs
manteaux dechir6s, c'est tout.
Le saint temple a retrouv6 depuis longtemps son
pasteur, son troupeau, ses offices, la paix. OC monta
la fumwe de la poudre monte aujourd'hui la fumbe
de l'encens; la voix du canon s'est tue, les chants
sacres remplissent la nef : le bon Dieu a eu le dernier
mot. Aux environs du pays, regne un silence solennel,
le silence de la mort qui plane au-dessus des champs
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et des bois de sapins, devenus son domaine. Partout
des tertres, des croix taill6es dans la ramie, des couronnes tress6es dans les rameaux, des drapeaux claquant au vent, des bouquets de sapin plant6s dans la
terre nue et qui se balancent tristement, rappelant nos
saules pleureurs ou les cypres de nos cimetieres. Sur
des planches peintes aux troiscouleurs, des inscriptions
portent le num6ro du secteur, le num6ro de la tombe,
parfois des renseignements plus pricis qui seront
d'un pr6cieux secours aux parents du d6funt, lors de
l'exhumation. Une modeste cl6ture taill6e, elle aussi,
dans les boqueteaux et religieusement travaillee,
mesure les cadavres ensevelis, arrkte le soc de la
charrue, les pas du laboureur et les n6tres. Il y a 1
un melange saisissant de simplicit6 et de grandeur.
Quelques tombes plus privil6gi6es ont 6t6 dessin6es
avec un gout exquis; c'est l'ceuvre, on pourrait dire,
le chef-d'oeuvre d'un garde-voie, d'un soldat de genie,
d'un artiste quelconqqe, qui a 6puis6 avec les humbles
matiriaux que lui offrait la nature environnante toutes
les ressources de son art, pour 6riger un monument a
la m6moire des vaillants qui sont tombes la.
Je me suis promen6 gravement A travers ces champs
comme A travers les allies d'un cimetiere; mes levres,
A chaque pas, murmuraient des prieres funebres; tout
6voquait A mes yeux l'image de la guerre et le spectre
de la mort. A mes pieds, des douilles de balles ou
des douilles d'obus; de vastes entonnoirs crevant le
sol; ýi et la, des ceintures qui furent garnies de chargeurs; des bandes de pansements, des 6clats de mitraille, des ossements de chevaux; sur cette tombe, A
la lisiEre du bois, une douille convertie en un vase et
dans laquelle une main pieuse d6posa une gerbe de
fleurs. A Sommesous, oi nous sommes gar6s depuis
deux ou trois jours, meme spectacle, memes ravages;
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que dis-je? le deuil est encore plus profond. Un
ouragan d'obus s'est abattu sur le village, amoncelant
pierres sur pietres, ruines sur ruines. L'incendie a
fait rage, le feu a consume le bois, il a tordu le fer :
celui des grilles d'entree, des barreaux de fenktre,
des petits lits oi dormaient les enfants, le fer des
instruments aratoires; il a rong4 les coffres-forts, qui
gisent 6ventr6s au milieu de ce sinistre chaos. Ruine
aussi, la petite 4glise romane, ornement et tresor du
pays! J'ai compt6, dans la nef, au moins dix trous
d'obus, les fondements eux-m&mes ont 6t6 dbranlts,
le mal est irreparable; la maison du Maitre n'existe
plus, ni sa sacristie, ni son clocher; la cloche est hors
d'usage. Le sanctuaire cependant fut un peu 6pargn4,
des branches de sapins dissimulent un peu I'ceuvre
de destruction et attestent que les fid&les se r4unirent
a ciel ouvert, aux pieds du Christ (car le tabernacle
est d6truit) pour implorer son pardon. Aujourd'hui,
c'est dans une grange que le pasteur convoque les
paroissiens aux offices du dimanche.
Quand je pense que tout cela n'est rien, rien, aupres
de ce que d'autres ont vu ou de ce que nous verrons!
Crions sans cesse misdricorde vers le Seigneur irriti
et attendons, patients et r6signis, I'heure de la d6livrance.
Louis GENOUVILLE.

LES COMBATTANTS
Ce sont eux qui ont le plus souffert jusqu'ici avec les brancardiers. Leur livre d'or compte, indipendamment de ceux
dont nous arons parl6 dans le dernier numdro, quatre nouveaux morts, les freres Prueret, Wurtz et Tauzia, M. Fayard;
deux disparus, les freres Boursier et Saucet; un certain nombre de bless6s, malades ou prisonniers.
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FRERE PRUERET, COADJUTEUR

Nous avons dit, dans notre dernier num6ro, que le
frere Prueret 6tait disparu; nous avons appris depuis
qu'il est mort au debut de la guerre.
Ce jeune frere coadjuteur 6tait n6 a Tartas, le
9 janvier 1889; il avait fait une partie de ses 6tudes
secondaires au Berceau-de-Saint-Vincent-de-Paul et
6tait entri t Dax le 25 juillet 1906. II avait beaucoup
de savoir-faire, des manihres Aimables, un caractere
tres heureux; il remplissait l'office de sacristain
lorsque la guerre 6clata; Dien l'a rappelk bien vite a
lui et ii I'a place sans doute dans la grande sacristie
du ciel aupris de laquelle toutes celles de la terre ne
sont rien.
FRIRE WURTZ, ETUDIANT

Le frere Louis-Alfred Wurtz naquit le 6 d6cembre
1892, a Bievres, dans le diocese de Versailles; il fit
ses etudes secondaires A Wernhout, entra dans la Congr6gation, a Paris, le 6 septembre 90Io; nous avons
donn6, dans le dernier num6ro des Annales, deux lettres
de ce regrett6 jeune homme; nous en donnons une
autre qui nous manifeste ses excellents sentiments; il
faut dire que Dieu lui avait fait la grace de lui donner
une excellente mere; A l'annonce de la mort de son
fils, ce qui la console, c'est que ( son bien-aime a &td
assiste par les bonnes soeurs de charit6, A qui elle doit
le bonheur d'une 6ducation chritienne et qui lui ont
servi de mere; le bon Dieu, ajoute-t-elle, me donnera
le courage et la r6signation chr6tienne, je sais que je
peux compter un saint de plus dans ma famille qui,
de g6n6ration en g6enration, a toujours donn6 des
ap6tres au Christ n. Quand on a une telle mere on a de
nobles sentiments.
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Lettre du cher Frere Louis WLRTZ, clerc de la Mission,
a M. LOLWYCK, Assistant de la Congrigation de la
Mission.
I*

mars 1915.

MONSIEUR L'ASSISTANT,

La grdce de N'ote-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Permettez-moi de vous envoyer ces quelques lignes
au crayon, pour vous dire que, malgrb trois mois de
tranch6es, sous les obus et les balles,-je vais toujours
tresbien. Je m'etonne meme d'etre si dur a la fatigue,
car c'est reellement penible et deprimant, aussi bien
au point de vue physique qu'au point de vue moral,
que ces jours et ces nuits passees dans la boue entre
ciel et terre. 11 y a deux mois, on n'avait i craindre
que les obus et les balles; maintenant, la bombe est
devenue d'un effet journalier et terrible. On se lance
des bombes a main ou a mortier; que de morts, que
de bless6s a c6t6 de moi, si pres, si pres! c'est un
miracle que je n'aie pas &t touch6. C'est sans doute
grace aux prieres des Missionnaires et des Filles de la
Charit6.
J'espere que le bon Dieu et la Vierge puissante me
continueront toujours leur protection et leursoutien...
Au reste, on se sent si pres de Dieu qu'il est impossible de ne pas l'aimer et de ne pas lui offrir sa vie. Je
la lui offre tous les jours pour la France, pour le bien
des ames, pour que mes compagnons de saint Lazare
deviennent plus tard de saints pr&tres.
Je voudrais tant revoir la Maison-MWre, ne serait-ce
qu'une minute, pour revivre l'ancienne vie, la vie pres
de Dieu dans le calme et la paix.
Veuillez, Monsieur l'Assistant, me continuer le
secoursde vos bonnes prieres, afin que je vous revienne
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corps et ame, plus a Dieu que jamais et mir pour la
vie de souffrance du Missionnaire, qui est je crois plus
douce que celle que nous menons actuellement.
Veuillez agr6er, Monsieur 1'Assistant, mes sentitiments de respect et de profonde reconnaissance.
Louis WURTZ,
r' bataillon de chasseurs a pied.

P.-S. - Commenc6e le i" mars, je termine cette
lettre le o1.Pendant ce laps de temps, le "' bataillon
a donn6 bien du sang pour la r6demption de la France.
II fallait attaquer quatre et cinq fois par jour a la
baionnette. Que de morts et de blesses! Les Allemands
ont recule malgr6 leur courage, leurs mitrailleuses et
leurs bombes. Pendant trois jours, nous sommes restes
sans boire ni manger, on buvait 1'eau sale qui d6goatait
des capotes tremp6s de pluie. C'est terrible, lorsqu'on
y pense. J'ai 6t6 enterr6 moi-meme par un obus; j'en
suis quitte pour un c6t6 fatigu6 et un peu contusionn6.
Mais ce n'est rien, le major en donne pour huit a dix
jours.

Voila la derni&re heure, de ce petit journal. Dieu
qui m'a prot6g6 jusqu'a maintenant, me protege
encore.
Louis WURTZ.
Voici maintenant les ddtails qui nous ont td6 fournis sur sa
mort :
Lettre de la sawu HOUILLON, Fille de la CharitS,
au Trks Honord PNre VILLETTE, Superieur gindral.
Bully-les-Mines, 28 mai ig95.

MON TRES HONOR9 PERE,

Votre binediction, s'il vous plait!
Je viens remplir aupres de vous une douloureuse
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mission: un de vos chers itudiants, M. Alfred Wirtz,
vient d'6tre victime de la guerre. On nous I'amena
cette nuit, ii 6tait gravement bless6 la cuisse et dans
les reins. II a souffert horriblement, mais il a conserve sa
connaissance jusqu'au bout. Une de nos soeurs de
veille ayant lu sur le livret militaire qu'il 6tait 6tudiant
eccl6siastique, profita d'un moment de calme pour lui
demander a quel s6minaire il appartenait. Des qu'il
eut parle de Saint-Lazare, elle voulut Le soigner non
seulement comme un bless6, mais comme un frere;
alors elle ne craignit pas de lui faire donner tout de
suite les derniers sacrements afin qu'il profit;t entierement de ses souffrances; ii a offert g6n6reusement 1h
sacrifice de sa vie pour la France et pour nos deux
families, il a bien recommand6 de vous pr6venir, ainsi
que M. le Sup6rieur des 6tudiants et sa mbre. Sa
dernibre priere a &6t une invocation a notre bonne
Vierge puissante. Un infirmier qui est aussi un religieux n'a pas quitt6 notre cher bless6 et nous a aid6es
a l'ensevelir.
Soeur HOUILLON.

Lettre du R. P. G. GUITTON, S. J., au Tris Honori
PERE VILLETTE.
29 mai 1915.

MON RtEVREND PERE,
J'ai une bien triste nouvelle a vous apprendre :
notre cher enfant Louis Wurtz est mort hier matin
vers dix heures et demie a I'h6pital de Bully-Grenay
desservi par vos admirables sceurs. La fatigue- et nos
deuils innombrables de ces jours-ci m'empechent de
vous donner de longs d6tails. Je r6sume brievement
ce que je sais.
Hier matin, vers trois heures, je p6netrais dans le
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poste-abri, situ6 en premiere ligne. A mon bonjour,
un des blesses qu'on soignait repondit : < Ah! c'est
vous, Monsieurl'Aum6nier: oh! que je suis content! ,
Je reconnus mon cher Louis : I souffraitterriblement;
une balle de fusil ou de shrapnel avait pinCtr6 a la
partie inferieure de lacolonne vertebrale; un autre trou
au sommet exterieur de la cuisse. Etait-ce le meme projectile? Ses souffrances redoublerent quand il fallut
&tendre sa pauvre jambe sur le brancard pour lui permettre de passer par la petite porte de l'abri! Pour le
panser on avait df couper son pantalon : on d6tacha
ses poches: ( Oh! laissez, laissez, g6mit-il, jetez
tout cela. - Mais votre porte-monnaie ? - I1 n'y a
rien dedans, rien! 1 De fait, c'6tait bien le portemonnaie d'un pauvre de lJsus-Ckrist; six sous! J'en ai
pleurg quand je l'ai ouvert.
Puis je dus le quitter pour aller a d'autres. II 6tait
environ trois heures et demie du matin. Le soir, je
suisall a l'h6pital des Brebis (Bully-Grenay), esp6rant
le voir vivant. I1 6tait mort vers dix heures et demie.
Des son arriv6e, il avait 6t6 heureux de voir les cornettes blanches. < Vous ftes s6minariste? lui dit une
sceur. - Oui, oui, et meme votre frere en religion. ,
Vous devinez de quel coeur il fut assist6. Mais la
blessure faisait son oeuvre.
Ce matin, un sergent de la I•compagnie m'aborde :
<<Vous connaissez le petit Wurtz? - Je crois bien! Ah! je vous assure qu'il s'est conduit en brave!
Quand il a vu les Allemands s'amener en renfort, il a
tenu tete, puis comme on se renforqait, il est mont6
tout debout sur la tranch6e pour encourager les camarades en criant : (( En avant, mes amis, vive la
ýFrance! , Il est tomb6 presque de suite. En voulant
reprendre son corps pour I'enlever aux balles, un
nomm6 Reynaud s'est hiss6 a son tour sur la tranch6e,
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un homme marie ptre de trois enfants... et il est
tombe mort, 1 sur le coup. Enfin nous avons pu le
ravoir quand meme et le rapporter : car on l'aimait
bien, le petit Wurtz, allez, c'etait un brave! ,
Mon R6verend Pere, vous m'excuserez de ne rien
broder sur un pareil canevas. Tout s'y trouve, sauf sa
piete que Dieu seul connaissait. Quelques medailles,
teintes de son sang, vous temoigneront qu'il s'essayait
a 1'apostolat parmi ses camarades : au reste je le sais
par ailleurs. Je pleure sur la perte que vous faites,
mais je vous demande de nous aider a supporter celles
de notre cher bataillon. i" bataillon de chasseuai a
pied, c'est synonyme d'h6roisme, oui; mais savez-vous
ce qu'il nous en co6te? depuis le 8 mai, sur I Soo
hommes, plus d'un millier hors de combat, partis pour
les h6pitaux ou 1'autre monde, en moins de trois semaines! et encore, sur ces trois semaines, nous avons
eu neuf jours de repos... sine sanguinis effusione non
fit remissio.
Mais comme il en coule, de ce sang. Les regiments
qui nous entourent ont a peu pros autant de pertes;
que Dieu nous aide!
G. GUTrroN, S. J.
A umdnier militaire,
I" bataillon de chasseurs &pied.
Parmi les papiers qu'on a .rouv6s teints de son sang, nous
citons ce sonnet qu'il avait compose la suite d'une seance
donnee par Th. Botrel aux chasseurs a pied.
Cedat armis toga
Pobte des grands flots et des petits sabots,
Tu ne veux plus charmer nos yeux par la dentelle
De tes clochers a jour, et de tes vers si beaux :
Tu trempes pour la France une 6pee immortelle
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Hier, Ys et Paimpol nous faisaient leur accueil.
Tu nous bergais, le soir, de cruelles berceuses,
Tu nous faisais pleurer avec la mere en deuil :
Car son fils itait mort, englouti par la ( Gueuse n.
Le flot noir, qu'a prdsent tu voudrais endiguer,
C'est 1'6tranger qui monte : et le puissant navire
Que tu r&ves de voir librement naviguer,
C'est ta France, 6 Botrel; va, chante son martyre
Dans les traits 6macids des stoiques chasseurs
Auxquels tu vas donner les victoires pour soeurs.
Alfred WCRTz.
FnRRE TAUZIA, ETvDIANT
Le frire Tauzia est un compatriote de saint Vincent de Paul, un Landais; il fit ses etudes secondaires
an petit siminaire d'Aire-sur-l'Adour; il se sentit
attir6 vers la famille de saint Vincent de Paul et
malgri des obstacles et des difficult6s dont il triompha par son 6nergie, il entra dans la chetive Compagnie, le 21 septembre 1912.
Sa vocation est une de celles a la base desquelles
il y a de la riflexion, de la volont6 et qui, par consequent, sont bUties sur la pierre ferme. Ce qui caractirise ce bon jeune homme, c'est l'innocence, la vertu
solide et aimable, les qualites de 1'esprit et dtt coeur.
II fut oblig. de partir pour la caserne en septembre
1914. Nous voudrions reproduire les nombreuses
lettres qu'il 6crivit a partir de cette 6poque jusqu'I sa

mort. II s'en degage un parfum de purete, de pite6,
de d6licatesse qui touche; on y voit une Ame pleine
d'amour pour I'Eucharistie, ayant une soif intense
d'apostolat; dans chacune, il fait le sacrifice de sa
6
vie; il raconte avec simplicit et modestie les combats
6
auxquels il a particip ; il fait partie d'un de ces regiments volants qui marchent lorsqu'il y a le plus de
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danger, aux Iýparges, i Calonne, a Craonne,

a Notre-

Dame-de-Lorette; son regiment tout entier a &t cite a
1'ordre du jour, son drapeau a 6t, d6core; Joffre les
a felicitis en personne; mais il y a la rancon de la
gloire et cette rancon se paye avec du sang.
Le frere Tauzia est tomb6 b Notre-Dame-de-Lorette

sous les.regards maternels de la M.re de Dieu et des
hommes, pendant le mois qui lui est consacr6, le
21 mai, i quatre heures du soir.
Plusieurs fois dans ses lettres il se consolait de sa
mort probable par cette pens6e : a Si je meurs, n'estce pas le ciel que Dieu m'offrira a 1'instant. Quelle
occasion plus facile de remporter l'6ternelle r6compense et comment ai-je pu meriter une telle faveur!"
Trois jours avant sa mort, il disait a un de ses compagnons, religieux Mariste : , I1 me semble que c-est
a nous de donner 1'exemple de la generosite et de
demontrer par nos actes que nous ne tenons • cette
vie qu'autant qu'elle nous prepare un plus bean
ciel.
II jouit actuellement de ce ciel; tous ceux qui l'ont
connu ont 6prouv6 sans doute une grande tristesse en
apprenant sa mort, mais aussit6t une pens6e les a
consoles : u Bienheureux les cceurs purs, car ils
verront Dieu. "
M. FAYARD, PRETRE

Tous ceux dont nous venons de parler sont de
jeunes fleurs que Dieu a prises pour son paradis alors
qu'elles ne faisaient qu'eclore; voici maintenan: qu'il
coupe un arbre en pleine maturit6, un Missionnaire
qui travaillait a Madagascar depuis 1gio. M. Fayard
naquit, en 1884, dans le diocese de Lyon, oix les vocations sont nombreuses et oi les temperaments sont ardents.
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11 fit ses etudes classiques a notre 6cole apostolique
de Lyon et s'y fit remarquer par son intelligence. II
entra dans la Congr6gation le 12 septembre 19o3, fut
ordonni prktre en 191o et partit aussitbt pour
Madagascar.
La premiere impression pour ceux qui ne le connaissaient pas aurait pu lui &tred6favorable; il paraissait defiant, reveur, brusque de caractere, sa tenue
6tait negligoe; 1'6corce 6tait un peu fruste, mais un
bon fruit s'y cachait. II etait au fond, s6rieux, tenace
au travail, loyal et droitt c'6tait un brave enfant qui
avait besoin d'&tre averti et qui prenait bien les avertissements et qui en tenait compte; il etait surtout
d6vou6, rendant volontiers service, ne reculant jamais
devant la fatigue, c'6tait une belle ame sons un ext6rieur qui ne la riv6lait pas.
Mais Dieu regarde surtout I'int&rieur, et puis c'est
Sses fruits qu'on reconnait l'arbre.
Madagascar 6tait le terrain qui convenait a sa nature ardente et prime-sautiere : a J'ai toujours desir6
aller dans la brousse, 6crivait-il de lU-bas; cette foisci, la Providence m'a exauc6. , A Madagascar, le missionnaire doit etre charpentier, menuisier, maitre
d'6cole, catechiste, grand voyageur, etc. M. Fayard
avait goit pour toutcela.
Place a B6troka pour y organiser un nouveau poste
de mission, centre de plusieurs autres, il 6crivait en
juillet 1913 :
( Je dois organiser (c'est-a-dire construire gglise et
case de passage), et visiter de temps en temps les chretiens de cinq pastes au moins; sans compter les visites
des villages intermediaires,car, le poste le plus rapproch6 est a deux jours de marche de B6troka... L'organisation d'un poste, et 1 plus forte raison.de plusieurs,
est assez penible. Priez un peu pour moi afin que je
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ne trompe pas la confance de mes superieurs et que
je ne fasse pas trop de b&tises. Je me suis deji mis
a l'ceuvre ici, g B6troka. Que de choses a faire! Ces
pauvres chr6tiens ont &tC si longtemps abandonns;: je
conCois qu'ils aient oublie un peu leur bapteme, ou
qu'ils vivent sans se gener dans des situations absolument diplorables. J'ai visit6 chaque case, encourage
chacun en particulier, pris les renseignements pour les
remettre dans la bonne voie et fait faire les pAques a
%ceux(fort peu nombreux, hilas!) qui sont en rigle.
Je compte surtout sur la grace de Dieu. , Ils'applaudit
d'ailleurs d'avoir regu pour travailler avec lui , une
vieille connaissance avec qui j'ai toujours fait bon
menage; nous n'aurons qu'i continuer. "
La guerre vint arr&ter ses travaux. II fut appelM en
France, au printemps, et envoye au dep6t, a Perpignan, aux derniers jours de mai. 11 ne comptait y
passer que peu de temps et &tre envoye au front. Le
14 juillet, il 6crivait : a Le detachement de renfort est
parti avant-hier. J'avais le sac sur le dos, pr&t a partir,
et... je reste provisoirement ici pour faire I'instruction
des jeunes creoles qui viennent d'arriver, continuez a
beaucoup prier pour moi. n
Enfin, le dimanche 3 octobre, il ecrivait : Du
front... Parti de Perpignan mercredi soir, je quittais
le train deux jours apris, et hier au soir, samedi, a
cinq heures, je partais a pied pour les tranchees oih je
suis depuis ce matin a six heures. I1 y a eu ici une
forte attaque de notre part la semaine dernimre; aussi
nous sommes soumis a un marmitage tres violent. De

grosses et de petites marmites, ga fait une belie musique. Ce soir, ma compagnie va en premiereligne: on

dit meme que ýa chauffera, car les Allemands sont furieux de leur &chec. En tout cas, je serai bien place pour

voir et agir. Priez pour moi, car j'en ai grand besoin. »
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Et le jour meme oi ce petit mot arrivait a Paris,
M. Fayard tombait!
« Le lieutenant Simon, commandant la 8" compagnie
du 34' colonial, a l'honneur (le 21 novembre) de faire
connaitre au soldat brancardier Clovis Delafosse (qui
avait 6te pri6 de s'informer) que le caporal Fayard
(Joseph), a ete tu6 glorieusement le 6 octobre dernier,
i la t&te de son escouade. I1 est mort tres rapidement
d'une balle a la tete, et doit ktre a pr6sent enterr6e
proximit6 de la tranch6e de d6part.
( II etait arrive tout r&cemment a la compagnie et
avait laiss6 bonne impression parmi ses camarades. )
Pour le lieutenant SIMON,
Sign6 : Le sergent-major.
(Illisible).
Voici ce qu'ecrit a M. Meout, M. Bertrand, missionnaire
de Madagascar.

La mort de notrecher M.Fayard est une grandeperte
pour la petite Compagnie et surtout pour notre pauvre
mission de Madagascar. Mais je suis certain qu'elle a
4te pour vous, comme pour moi, un vrai deuil et une
grande douleur. Pauvre ami! j'avais appr6ci6, dcs son
arriv6e a Fort-Dauphin, sa belle ame si pure, si genereuse et si franche. J'ai eu le bonheur de passer avec
lui plusieurs mois a Farafangana et a Tulear : il voulait
bien avoir confiance en moi et nous nous aidions
mutuellement pour faire le bien a nos pauvres Malgaches. Sa grande douleur, lorsque la mobilisation
I'appela en France, 6tait d'abandonner sa mission de
B6troka. II avait tant travaill pour fonder cette mission! Et son zele intelligent avait su si bien s'imposer
a la population que tous ses chretiens s'opposirent a
son d6part lorsque Mgr Lasne, pour des raisons d'ecoiomie, voulait l'en retirer. Ils voulurent lui offrir, a
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lui et a son confrere, tout ce qui 6tait necessaire a leur
entretien. Et pourtant, - fait unique dans notre vicariat, - ces braves gens avaient deji pay6 plus des
trois quarts de la somme nicessaire a la construction de
leur 6glise en briques. Oui, notre mission perd un de
ses meilleurs ouvriers et, pour ma part, je perds un
ami qui m'etait bien cher. Que la sainte volont6 de
Dieu soit faite ! II est tombe en brave, pres de Massiges
oit je me trouvais. J'ai appris que I'aum6nier lui avait
fait donner une tombe a part.
BERTRAND.
Mgr Crouzet a rendu de M. Fayard le ttmoignage suivant:
Nous perdons un bon confrere et un excellent missionnaire. II avait fait ses preuves; connaissant parfaitement la langue, il jouissait d'une grande influence
aupres des Malgaches qui 1'aimaient beaucoup; il sera
vivement regrette par tous et particulierement par moi
qui le tenais en veritable affection.
Puisse saint Vincent qui aimait tant cette mission, susciter
des jeunes gens ardents et gendreux qui continuent 'oceuvre

du regrette M. Fayard.
Beaucoup de nos chers combattants ont ite blesses ou
malades. Le frere Tiberghien est en traitement dans un h6pi-

tal de Paris.
Le frere Gendrot, coadjuteur, a td blessi par une fl6chette;
on a malheureusement etd oblige de lui couper le pied; notre
bon frare supporte patiemment cette 6preave; voici ce qu'il

icrit

a la date du 12 avril 1915 :

MON TRiS HONORt PERE,
Votre binediction, s'il vous plait!
Gr&ce a toutes les bonnes prieres faites pour moi, je
progresse chaque jour dans la voie de gu6rison. La
fievre suit sa marche et baisse chaque jour.
Je remercie beaucoup la divine Providence de m'avoir
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conserve la vie et lui demande un prompt r6tablissement, afin que je me mette de nouveatu, selon mes
capacitis, a son service.
En attendant, je supporte le plus courageusement
possible, cette petite 6preuve. Je n'ai plus qu'un pied;
I'autre, Dieu me l'avait donn6, il me l'a repris, j'en fais
de bon coeur le sacrifice.
Croyez-moi, mon Tres Honor6 Pere, en l'amour de
Notre-Seigneur et de son Immacul6e Mere, un des fils
de saint Vincent, toujours devou6 et reconnaissant.
Votre trbs humble serviteur.
Alphonse GENDROT.
Prions pour tous les chers combattants qui sont si exposes,
leurs lettres r6clament toujours des prieres; le frere Plassard
traduit bien les sentiments de tous lorsqu'il 6crit :

Il est doux, sur le front, de r6peter la priere du
soir. Nous vous faisons de bon coeur le sacrifice de
notre vie, nous voulons mourir pour vous posseder et
vous aimer eternellement. O Divin J6sus, qui 6tes
mort pour nous, souvenez-vous de votre mort a l'heure
de la n6tre, recevez notre esprit et faites par votre
grace que nous mourions dans votre amour!
En combattant, les uns gagnent des 6paulettes; c'est le cas
du frere Davoust, lieutenant; les autres obtiennent des croix
de guerre, comme le frere Gody quiavoue modestement qu'il
ne sait pas pourquoi, n'ayant fait que son devoir; d'autres
sent appelds dans les 6coles sup6rieures pour s'y perfectionner dans les sciences militaires, ainsi M. Dagouassat, dont
nous donnons une lettre qui relate ce qu'il faisait avant
d'aller a Fontainebleau.
16 aout 1z95.

MoN TRiS HONORE PARE,
Votre binediction, s'il vous plait !
La veille de la f6te de l'Assomption, m'a kt. re-
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mise votre bonne lettre aux petits Missionnaires da
front, nous rappelant combien la sainte Vierge nous
aime. C'est vrai, sa main maternelle est sur nous, soit
qaue nous tombions, soit que nous restions debout, a la
vie, A la mort. Et autour de nous, on sent que pen a
pen elle faconne les ames.
Comme je vous l'ai deja dit, je crois, notre batterie,
depuis plus d'un an qu'elle est sur le front,n'a encore
.perdu personne, pas meme un bless6; nos seuls blessis
ce furent en plusieurs circonstances nos quatre canons;
c'est vous prouver que la grande Faucheuse ne passait
pas loin. Songeant i tout cela, je repete les paroles
qu'un de mes conducteurs m'adressait le lendemain de
notre baptime dn feu, le 20 aoit 1914 : a Sans celleIa, nous n'en sortions pas. j Et ce pauvre risinier des
Landes me montrait sa M6daille miraculeuse.
Cette fete de l'Assomption s'est pass6e bien tranquille ici. Toute la matinee, je reste de garde a surveiller I'horizon pour fermer la route aux a6roplanes
d'en face; c'est ma specialit6 depuis deux mois car
ce genre de tir tout A fait inattendu et improvis6
durant la guerre, n'a pu tre enseign6 dans le reglements d'artillerie, et il faut se sp&cialiser un pen pour
ne pas faire de trop grosses erreurs de tir, des heresies d'artillerie. Nous construisons nous-memes nos
appareils de tilimitrie, et hier pricisement, tout en
causant avec le lieutenant qui lui aussi, attendait les
grands oiseaux, on perfectionnait une lunette ; ca
l'6tonnait un peu de constater que des perfectionnements d'optique lui 6taient suggeres par quelqu'un
qui certes n'est pas du m6tier. Cest pour la France.
Mon mitier de Missionnaire a eu son heure aussi.
Deux affiches pos6es dans la ferme qui nous abrite,
loin de tout village, annoncaient la sainte messe pour
onze heures et demie. Un ancien grenier qui s'est m6-
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tamorphos6 en salle de lecture, propre et gaie, sert
aussi de chapelle, oi trois petites bannieres restent
tout le temps, portant chacune un refrain de cantique;
bient6t j'espbre y ajouter deux grands saints de
France, notre Bienheureux Pere et la Bienheureuse
Jeanne d'Arc. Comme cette salle est en dehors du
cantonnement des hommes et que je l'ai aminag6e
moi-meme, je suis l1 un peu chez moi, et le capitaine
me laisse libert6 entiere. 11 comprend bien que les
hommes sont remont6s apres avoir chant6 quelques
cantiques le dimanche, autour du petit autel ou je dis
la sainte messe, cantiques trEs simples, connus de
tous et tant de fois chantis surle front depuis un an.
Je suis chretien; Au ciel, j'iraila voir un jour; Ave Maria
de Lourdes et une priere pour les freres d'armes tomb6s
pour la patrie. Tous ces chers artilleurs sont heureux
de voir que j'ai un beau petit autel, et chaque dimanche, je n'ai qu'a dire un mot pour voir arriver fleurs
et bouquets; quatre douilles de 77 allemand font des
vases de circonstance, et, lorsque les bouquets sont
plus nombreux, d'autres vases sont vite trouv6s; d'anciennes boites de conserve, des boites de <<singe ,!
Mais les fleurs du bon Dieu couvrent tout.
De tout c6t6, le bon Dieu travaille les ames; apres
la messe de l'Assomption, un sergent territorial passait dans notre ferme; le pauvre homme paraissait
tout remu6, et il contait qu'il venait de voir au village
voisin une chose merveilleuse : la pre.niere communion de cinq enfants, c~elbrie dans une grange
changee en eglise, car la moiti6 du village est par
terre. Ces enfants avaient 6te pr6par6s par un pretreinfirmier, un Oratorien; pour I'aider au cours de la
touchante ceremovie, trois autres infirmiers, dont un
Dominicain de la maison de Rome. Nous n'avons
guere les moyens de nous procurer des heures de.
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recueillement et de silence; mais par moments, nous
voyons bien que nous sommes en plein dans le surnaturel, lorsque nous r6flichissons un peu sur ce que
nous voyons autour de nous.
Heureusement, la surveillance du ciel et des nuages
qui m'occupe depuis deux mois, me laisse des moments
de liberte; et, a une certaine heure de la journee, je
puis c6l1brer la sainte messe.
An cours de cette lettre, je vous ai parlk d'une
salle de lecture. Notre capitaine m'avait demand6
d'organiser quelque chose dans ce sens, afin de trouver un d6lassement et quelques minutes de tranquillit6; I'idee 6tait excellente et se realisa comme toute
seule; notre grenier-chapelle 6tait tout indique; de
nombreuses gravures couvrent les murs blanchis a la
chaux; des drapeaix, des fleurs, tables, banes, deux
lampes A acetylene qui me suivront A Madagascar,
voila tout le mobilier; j'oubliais un bon poele, et une
vieille commode qui, peu a pen, se remplit de livres,
n'est-ce pas qu'avec cela et la grace du bon Dieu,
l'hiver peut venir? Avant I'hiver viendront les marmites, nous nous y attendons tons les jours, car la
fabrique n'est pas loin d'ici. Cela ne nous empechera
pas de lire et de garder nos ames bien hautes.
La sant6 est excellente bien que, Acertaines heures,
le service de garde soit fatigant. Toujours, mon Tres
Honor6 Ptre, je recommande A vos bonnes pribres
celui qui a l'honneur d'etre, en Notre-Seigneur et
Marie Immaculke,
Votre enfant reconnaissant.
V. DAGOUASSAT.
Le Tr~s Honor6 Pare Villette a profit6 des circonstances
qui se prisentaient pour dcrire aux mobilisds afin de leur
temoigner son affection, de les tenir au courant des nouvelles
qui pouvaient les interesser et de les encourager dans leur
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ministhre si vari6. Nos chers soldats ont et6 tres sensibles I
ces lettres.
-Nous nous faisons une joie de citer trois des petites circulaires du Trbs Honor6 Pere.
Paris, le 19 juillet x195.

MESSIEURS ET MES CHERS FtRERS,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !
Le service militaire, ou le service d'ambulances et
d'h6pitaux auxquels vous etes attaches vous imposent
depuis trop longtemps des sacrifices bien p6nibles a
votre coeur de pretres et d'enfants de saint Vincent.
Vous etes privis des secours et des avantages de la vie
de qommunaut6 et vous n'avez pas facilit6 de faire
vos exercices de pi&t6 avec la tranquillit6 et le recueillement auxquels vous 6tiez habitu6s depuis de longues annees.
C'est tout particulierement en ce jour de fete de
famille oi nos chers confreres et freres r6pandus dans
le monde entier sont si heureux de cel6brer ensemble
la solennit6 de notre cher et bienheureux Fondateur
et Pere, que vous sentez davantage votre 6loignement
de notre bien-aimee famille religieuse. J'ai voulu au
moins vous dire aujourd'hui, Messieurs et mes bien
chers Freres, que nos esprits et nos cceurs sont avec
vous, et que, a la sainte messe et aux offices que
nous c6l6brons avec une solennit6 restreinte, a raison
des circonstances, nous avonspri6 et nous prions pour
vous. Qu'il plaise A Notre-Seigneur d'abr6ger ces
jours de souffranaces et de deuil! Que saint Vincent
continue de vous garder au milieu des dangers multiples que vous courez, et que bient6t il vous amine
sains et saufs au milieu de nous et vous rende a notre
si vive affection.
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Je vous benis tous, Messieurs et mes bien chers
Freres, avec une affection profonde et toute paternelle, et vous reste etroitement uni en Notre-Seigneur et Marie Immaculee.
E. VILLETTE,
Supirieur gineral.
Paris, le x3 aout 1915.
MESSIEURS

ET MES BIEN CHERS FRERES,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais
Le mois dernier, j'ai eu la joie de vous &crire a
1'occasion de la fete de notre bienheureux Pere. La
solennit6 de l'Assomption approche, je veux me donner la mnme jouissance loccasion
'
de la fete triomphale de notre tres chere Mere du Ciel.
C'est une tradition bien precieuse chez nous de
celebrer avec grande pi6td toutes les fetes de la
sainte Vierge. Celle de I'Assomption a toujours kt6
particulibrement chere aux enfants de saint Vincent.
Ce jour-la, Missionnaires et Filles de la Charit6 sont
heureux de renouveler d'un cceur unanime ieur consecration solennelle a la toute-puissante Reine du ciel et
de la terre.
Aux nombreux et douloureux sacrifices auxquels,
depuis de longs moisi vous devez vous resigner, en
vue de la sainte volont6 de Dieu qui vous les demande, vous devrez ajouter celui de n'etre pas present
au sein de la famille pour cette solennit6, et de ne
pouvoir vous unir que de loin aux confreres et aux
freres qui renouvelleront ensemble et d'un mnme ceur,
l'offrande d'eux-memes a la Vierge b6nie, notre Immaculie Mere. Cette lettre, au moins vous dira, que de
coeur nous sommes avec vous, et qu'au jour sacri de
l'Assomption de Marie nous aurons eu, dans notre
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reunion de famille et devant la statue de la sainte
Vierge, un souvenir tout particulier pour vous.
Nous remercierons ensemble la tres sainte Vierge de
la protection visible dont elle vous a couverts, vouset nos autres confreres et freres, ainsi que les Filles.
de la Charit6 qui ont &et preservees du danger, et
nous lui demanderons avez ferveur et confiance qu'elle
continue de vous benir, et de r6pandre sur vous, avec
effusion, ses meilleures graces et b6nedictions.
Recevez, Messieurs et mes bien chers Fr&res, la nouvelle expression de mes sentiments tres affectueux et
tout paternellement devou6s en Notre-Seigneur et
Marie Immacul6e.
E. VILLETTE,
Supirieur gen•ral.
Paris, le 6 octobre 9gr5.
MESSIEURS ET MES BIEN CHERS FRERES,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec vous

four jamais

Nos confreres et nos freres de la Maison-Mere
viennent de terminer la retraite annuelle; votre souvenir nous a ete bien present pendant ces jours de
ben6diction, et nous nous sommes fait un devoir de
douce charit6, de prier pour vous, au moment oti
beaucoup d'entre vous sont exposes aux plus terribles
dangers; nous avons demand6 h Notre-Seigneur, par
le coeur de saint Vincent, notre bienheureux et tris
aim6 P&re, de vous prot6ger, de vous soutenir, surtout
de vous garder tous a notre affection. H6las! dans le
cours de cette retraite, nous avons appris le d6ces de
deux de nos freres etudiants, le frere Dauthenay et
le frere Chazal, 1'un et I'autre de grande esperance
pour la Congregation, par leurs excellentes dispositions plus encore que par le talent dont les avait dou6s.
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la divine Providence. Notre-Seigneur nous les avait
donnes, il nous en a demand6 le sacrifice; il les a
cueillis pour le ciel dans la fleur de leur jeunesse; que
son saint nom soit b6ni!
Que du haut du ciel ou, j'en ai la confiance, ils ont
dbs maintenant recueilli la recompense de leur sang
vers6 pour une cause chore au bon Dieu, ils obtiennent
de Notre-Seigneur, d'etre remplac6s dans nos rangs
par de nombreux jeunes gens pieux et vertueux comme
eux, et qui deviennent, comme nous nous faisions
une joie de 1'attendre d'eux, des ouvriers g6nereux
et d6vou6s dans la vigne que le PNre de famille a bien
voulu confier a notre amour et a notre zele.
Je viens de commencer moi-meme ma retraite; vous
ne doutez pas que .votre souvenir ne m'y accompagne
et ne m'y soit constamment present.
Je demanderai h Notre-Seigneur, dans la solitude
oi je vais vivre pendant huit jours, qu'il veuille bien
t6moigner a la famille de saint Vincent I'affection
qu'il lui a toujours t6moign6e; qu'il ait piti6 de nos
chores missions auxquelles beaucoup d'entre vous
avaient vou6 leur vie, et dont ils ont du s'6loigner
pour 6tre, durant de trop longs mois, expos6s aux
fatigues et aux dangers de la guerre.
Je lui demanderai qu'il garde en vos ames la piete
solide du vrai missionnaire, et qu'il vous preserve des
dangers que peut courir votre ame plus encore que
des dangers qui menacent votre corps.
II ne vous est pas possible, cette annie, de faire de
retraite, vu les incessantes fatigues auxquelles vous
etes astreints; au moins, soyez fiddles aux exercices
de pi6t6 qui sont compatibles avec la vie des camps,
et entretenez en votre Ame, avec un soin jaloux, la
vie surnaturelle, la vie d'union avec Dieu, afin que
vous soyez toujours forts dans le danger et jusqu'en
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face de la mort qui menace trop souvent un bon nombre d'entre vous.
Je vous benis de ma benidiction la plus paternelle,
Messieurs et mes bien chers Freres, et vous renouvelle
l'assurance de ma bien vive affection en Notre-Seigneur
et Marie Immacul6e.
E. VILLETTE,
Sutdrieur general.

LES PRISONNIERS
Voici quelques details sur le regrett6 M. Leflon, dont nous
avons annonce la mort dans le dernier numero des Annales.
Ces ditails sont communiques par M. I'abbU Duthoit, professeur a 1'Universiti catholique de Lille.
22 mai 1915.

TRES HONORL PERE,

J'arrive du camp de Gardelegen oi j'ftais retenu
comme prisonnier depuis le mois de novembre, malgre
la Convention de Geneve. Le P. Lambin, a peine con-

valescent du typhus, m'a pri6 de vous 6crire au sujet
du P. J. Leflon. Avez.vous recu la triste nouvelle?
Comme nos confreres du Nord, MM. J. Debout,
M. Deswarte, Jos. Meurisse, Paul Leroy, le P. Leflon est tomb6 victime de son d6vouement au service
des typhiques, il est mort pieusement et genereusement la semaine de Piques, le vendredi, I cinq heures
et demie du matin, et il a t6 enterr6 le dimanche de
Quasimodo.
Ce que nous avons souffert lI-bas, vous le devinez,

Trbs Honor6 Pire...
Que le bon Dieu voie, et qu'il ait piti6 de notre
pauvre France.
P. DUTHOIT.
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Le mime, dans une letzre particuliere, donne des ditails
plus precis :
12 juin 1915.

Je n'ai pas eu la consolation de lui donner des soins,
6tant bien malade moi-meme, quand il s'est alit&. Des
sept pretres du Nord venus de Maubeuge, le P. Lambin seal (compatriote et confrere du P. Leflon) restait
debout au temps de Paques. Quatre sont morts pendant la semaine sainte. Le P. Leflon s'est couche un
peu apres eux. Comme chacun de nous, connaissant la
redoutable maladie dont il 6tait atteint (le typhus), il
commenca par mettre ordre aux affaires de son ame, se
r6signant pleinement a la voloat6 de Dieu: a Comme
le bon Dieu voudra! n disait-il.
Puis la maladie suivit son cours normal : fievre intense, d6lire, mais sans agitation. Apres PAques, il
parut aller mieux, au point que les majors qui d'ailleurs avaient 6t6 si d6voubs, crurent qu'il allait se
remettre. Ce mieux, helas! ne dura point. La respiration
devint courte et difficile. II s'6teignit le vendredi
suivant,

a cinq heures et demie du matin. Au t-moi-

gnage du P. Lambin, ce fut une mort tranquille et
douce, l'organisme 6tant complktement epuis6 par la
maladie redoutable. Et puis, la vie du .cher P. Leflon
avait 6t& si laborieusement remplie!... Une remarque
que j'ai faite a son sujet : C'est que lui qui, en somme,
avait jadis 6t6 exil6 de France avec tous les religieux
h6las! etait celui de nous qui paraissait davantage
souffrir de la captivite en Allemagne. Ah! la France!...
qui nous rendra la France? Que de fois, au coUL, des

longs mois que nous avons passes ensemble lI-bas, je
1'ai entendu prononcer ces paroles. Le bon Dieu, je
1'espere, lui aura rendu une patrie plus belle et plus
heureuse en l'admettant dans la cite des saints.
P. DUTHOIT.
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Le 18 juillet 1965, ma sceur Liveque. Fille de la Charite, fut
accostee, aux abords de la basilique de Montmartre, par un
officier qni avait ete fait prisonnier a Maubeuge : il connaissait fort bien M. Leflon. L'officier dit k la sceur L6evque que
M. Leflon n'aurait pas di etre prisonnier; s'il Pa et6, c'est
parce qu'il s'est offert pour remplacer comme prisonnier un
pere de famille qui devait etre envoyd en Allemagne.

Lettre de M. C. LAMBIN, Pritre de la Mission,
a M. E. VILLETTE, Supiieur gindral.
Gardelegen, 27 aoft 1915.

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,
Je suis heureux de vous annoncer que ma sante est
entierement r6tablie et que je suis tres bien.
J'esp6rais &tre bient6t rapatri6, comme 1'ont 6et la
plupart des infirmiers, mais il faut encore attendre,
parait-il.
J'effre ce sacrifice au bon Dieu; mais j'avoue que
j'aurais et6 heureux de vous revoir, et la chere Maison-Mere et nos confreres. L'exil est long, - un-an
d6ji -. Que votre paternelle ben6diction m'obtienne
du ciel la grace d'en profiter.
C. LAMBIN.

Lettre de M. A. DUCOULOMBIER, Pritre de la Mission,
i M. E. VILLETTE, Suprieur giniral.
Celle-Schloss, 3i mai 9igS.

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,
Votre binddiction, s'il vous plait!
Voyant que la guerre se prolongeait, j'avais prik
I'autorit 6 militaire de me relicher pour me permettre
de retourner en Chine. On m'a r6cemment repondu
ou'on ne pent pas me relacher, malgr6 que je ne sois
pas soldat en France. Huit jours apres, on m'a de-
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mand6 de quitter Celle pour aller exercer du ministere
sacerdotal dans un camp de prisonniers. Je vais done
tres prochainement partir pour le Mecklembourg ou le
Schleswig, heureux de pouvoir travailler un peu au
bien des pauvres prisonniers francais. Plaise a Dieu
que mon ministere soit fructueux !
J'ai eu le plaisir de voir, il y a dix jours, notre confrere polonais, M. Paszyna, pendant quelques minutes.
11 voudrait obtenir des autorit6s militaires la permission de me transfirer a Cracovie jusqu'd la fin de la
guerre.
De ce projet, il en sera ce que le bon Dieu voudra,
mais la reussite me parait fort peu probable.
Je me recommande aux prieres de tous.
A.

DUCOULOMBIER.

Le meme 6crivait le 25 aodt 1913 :

Dans ma lettre du 3i mai, je vous disais qu'il 6tait
question de m'envoyer comme aum6nier dans un camp

de prisonniers. Les choses ont longtemps train6, puis
un beau jour on m'a exp6di ii Listruf, petit camp de
repr6sailles, situ6 a 25 kilomtres de la frontiere hollandaise oi se trouvaient trois cent vingt soldats francais. Au bout de vingt jours, on m'a ameni ici.
Ma lettre vous parlait aussi du projet de notre
confrere, M. Paszyna, Allemand de la province de
Cracovie. C'est A la suite de ses demarches que j'ai 6te
transf&rb dans ce couvent des Peres Franciscains, oiu je
jouis d'une bonne, charitable et r6confortante hospitalite.
Ne ferai-je ici qu'un court sejour avant de pouvoir
aller plus loin? C'est le secret de Dieu. Je tache de
voir la main de Dieu en tout ce qui m'arrive, c'est le
moyen de n'&tre pas trop malheureux en temps de
llamit6 publique.
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Le couvent de Ottbergen se trouve situ6 a 15 kilometres de la ville 6piscopale de Hildesheim et a
5 kilometres d'une petite gare. Le village se compose
d'un millier de catholiques. C'est le calme, la tranquillit6 et la paix.
Je me recommande aux charitables prieres de tous
nos confreres.
A.

DUCOULOMBIER.

Le meme &crit le 5 octobre :
Je vous disais dans la lettre du 25 aoit que c'est a
M. Paszyna (confrere allemand), de la province de
Cracovie, que je devais mon heureux d6placement.
Son oncle, itant alors a gardien n du convent de Ottbergen (il n'est plus maintenant que , vicaire >),
M. Paszyna avait facilement obtenu de lui que je
puisse habiter au couvent durant quelques semaines.
II s'agissait, d'aprbs le plan de M. Paszyna, d'attendre ici les permissions et passeports n6cessaires,
puis, une fois que tout serait en regle, d'aller rejoindre
le bon M. Slominski qui se faisait un plaisir de m'accorder l'hospitalit6.
M. Paszyna, qui 6tait aum6nier militaire, sp6cialement charg6 des Polonais prisonniers au Hanovre,
avait pu obtenir de 1'autorite militaire que la premiere
partie de son projet se r6alisit.
Les demarches avaient 6te lentement, puisqu'elles
avaient commence en avril. Maintenant, il a quitt6 le
pays et est retourn6 dans sa province, oi il est nomm6
professeur a l'ecole apostolique. Je suis tres reconnaissant a ce bon confrere et ,a M. Slominski de ce
qu'ils ont fait pour moi.
Grice a Dieu, ma sant6 n'est pas trop mauvaise, et
si j'6tais d6livr6, je ne tarderais pas g.me remettre en
route pour la Chine.
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Parfois l'exil me parait bien long, je pense alors a
tant de malheureux qui ont a souffrir bien plus que
moi, et je finis par trouver que j'aurais tort de me
plaindre.
Que le bon Dieu me donne la patience.
A. DUCOULOMBIER.
Lettre de M. STIENEN au Tres Honori Pere VILLETTE.
Camp de Garaison, le 21 aoft rgrb.

MON TRES HONORE PERE,

Votre binidiction, s'il vous plait !
Merci de l'envoi des Annales. On a bien voulu me
les remettre. Nous les avons lues comme on lit en
iamille les contes, les l6gendes des preux ou la Bible.
Les mdmes sentiments de reconfort dans le malheur,
d'admiration pour les vaillants confreres, et aussi un
peu d'illusion... 1'air de chez nous semblait s'en digager. Pour le jour anniversaire de notre arrestation
point de meilleur cadeau. Ca refoulait de bien penibles
souvenirs! Merci done, mon Tres Honor6 Pere, de
votre toute paternelle attention.
A ce que je vois, on juge que Garaison peut int6resser les lecteurs des Annales. Eh bien, si M. ie Secretaire gendral y consent, je lui reserverai une relation
complete point banale, je vous assure, mais... plus
tard.
II me permettra aujourd'hui de rectifier une petite
note. Frere Sebastien trouve, a propos de cette grande
chambre a part, etc., que pour un seul, oui, elle est
grande, pour quatre ce n'est plus la meme chose, et vu
la legion de puces et de rats qui y logent aussi c'est

tout a fait different. Puis, ce n'est pas entre les deux
Pares retraites que se trouve notre chambre de com-
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munaute; nos voisins, c'est l'adjudant et... la sagefemme de la colonie. Ceci dans l'inter&t de l'histoire,
pour garder la couleur locale et pour vous dire, mon
Tres Honor6 Pere, que la bonne gaiet6 ne nous manque
pas.
II faut que j'en ai pour les autres. C'est ; cela que
j'attribue beaucoup mon extraordinaire popularit6
parmi les internes. Toujours heureux, toujours souriant
disent-ils, et moi d'en profiter pour leur en expliquer,
nature, motifs, moyens : la petite m6thode, c'est le
moment. Us me regardent un peu comme un &tre k
part, pour eux je suis a la fois, cure, philosophe,
j6suite, apprenti cardinal! etc.
Si je reste longtemps encore ici... je ferai une
extraordinaire carriere. II y a quelque temps, on
proc6dait a 1'l6ection de nouveaux deIlgues. Ceux-ci,
choisis par nationalit6, representent la colonie aupris
de l'administration.
J'6tais d6signi par M. le directeur de la colonie
comme secr6taire de la commission de scrutin. Grande
fut ma surprise de constater au fur et a mesure du
d6pouillement des votes, que mes nationaux m'avaient
l6u avec une respectable majorit6 de voix leur d61egu6.
Le directeur les en f licita a 1'appel, mais pour bien
des raisons, quoique au regret de mes 6lecteurs, je les
remerciai, me contentant de I'effet moral.
Je vous en raconterais bien d'autres encore, mon
Tres Honore Pere, mais cela d6passerait mes trenbedeux lignes r6glementaires. Vous voyez au moins que,
suivant le principe de l'icole, Quidquid recipitur, etc.
Tout ce que j'experimente est loin de tourner en
vinaigre; c'est une question do r6cipient.
Une autre fois, autre chose comme je puis.
Pour anjourd'hui, veuillez agr6er les sentiments do
filiale reconnaissance de vos enfants du camp de
45
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Garaison et tout particulibrement de votre trBs humble

serviteur en Notre-Seigneur.
G. STIENEN.

PELERINAGE A L'ILE MADAME
Nous venons de parler des prisonniers de la guerre
actuelle; qu'on nous permette de dire quelques mots
de prisonniers anciens.
On sait que plusieurs de nos confreres furent arr6tes pendant la Revolution franqaise et d6portes soit
dans les iles qui se trouvent pres de Rochefort soit
dans la Guyane. Deux d'entre eux moururent sur les
pontons qui se trouvaient a l'embouchure de la Charente et furent enterr6s a 1'ile Madame. Prechant
r6cemment une retraite a Rochefort, j'acceptai avec
plaisir la proposition qui me fut faite de me rendre
en pllerinage a leur tombe.
SAvec l'aum6nier de l'orphelinat de la Marine, nous
partons de bon matin; nous traversons la Charente
dans un bac rustique, nous prenons au passage le
d6vou6 cure de Saint-Nazaire qui veut bien 6tre notre
cicerone et nous voici sur les bords de I'Oc6an.
L'ile Madame, oi sont morts pres de trois cents

pretres et religieux, n'est 6loign6e de la terre ferme
que d'une distance de i 5oo metres; a I'endroit ou
nous sommes, face a l'ile, on a Olev6, en 19go, une
croix, qui malkeureusement vient d'etre renversde
par la tempete; cette croix rappelle le martyre de nos
confreres qui ont eu I'honneur d'etre associes a la
passion de Jesus-Christ; des deux c6t6s de ce signe
de la souffrance divine et humaine, on a l6eve, sur des
socles dl6gants et robustes, deux belles statues des
saints ap6tres Pierre et Paul, qui personnifient la foi
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et la chariti de nos martyrs. Tout a c6t6, se trouve
une maisonnette, oit r6sidait pendant la R6volution le
pourvoyeur qui portait chaque jour aux prisonniers, les
vivres les plus indispensables. Elle a et6 transformee
en chapelle et rappelle un peu la petite maison de
Ranquines. Elle est pauvre, sans architecture, sans
616vation. Quand nous entrons dans ce sanctuaire, les
orphelines de la Marine qui nous ont devances y sont
reunies; elles ex6cutent I'hymne aux pratres martyrs
compose par notre confrere M. Joseph Praneuf. Nous
donnons ici quelques strophes de ce chant.
Comme aux siecles lointains de P'Jglise naissante,
Les chaines ont marque, sur vos membres lasses,
Leur livide sillon, leur empreinte sanglante;
Mais, au fond de vos coeurs, vous 6tiez exauces!
Le sinistre echafaud n'a pas vu se repandre
Le sang si g~nereux de votre cceur si pur;
Mais les sombres cachots ont bien su vous le prendre
Lentement, surement dans leur repaire obscur.
Entassis pele-mele en des humides ge6les,
DIvores tout vivants, par de vils animaux,
11 vous fallait encor subir, sur vos epaules,
Les brutales rigueurs de cruels matelots.
Les affres de la faim, de la soif dessichante,
Out min6 votre corps et tari votre sang;
Et vous avez vicu la mort, atroce et lente,
Du forgat que, jadis, soulageait saint Vincent!
Cependant la priEre, active, et confiante,
De vos levres montait jusqu'au Dieu des Martyrs;
Et la grice coulait, en rosie abondante,
Sur vos fronts, tout brilants des celestes disirs!
Enfin la mort usa cette longue agoniel...
Sur votre ime envolke eclata 1'Hosanna I...
Et 1s ciel, s'entr'ouvant pour la gloire infinie,
Vous unit aux hdros, que Jesus couronna!...
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Le chant fut ex6cut6 pieusement; rien ne paraissait de la fatigue que devaient ressentir les orphelines apres un voyage a pied de pres de deux heures.
Vous recitAmes quelques prieres et M. le cur6 de
Saint-Nazaire nous raconta les souffrances des pritres
martyrs : ils etaient plus de huit cents entass6s dans
des navires qu'on pouvait appeler des vaisseaux charniers; la nuit, on les rel6guait dans l'entrepont, espece
de caveau infect que I'on n'6clairait jamais et oi la
lumi&re du jour ne pouvait pinitrer. a Jamais je n'aurais cru, 6crit un des condamnis, qu'un aussi grand
nombre d'hommes pfit tenir dans un si petit espace. ,
Et un autre temoin ajoute : c Ils 6taient tous tellement serr6s que la plupart, ne pouvant pas completement s'6tendre, ni se coucher sur le dos, 6taient obliges de se tenir sur le c6t6. Dans cette position, ils
avaient encore sur eux les pieds et les jambes de cinq
ou six autres qui ne touchaient au plancher que par
le milieu du corps ); le jour, on les condamne h rester
sur le pont dans un espace 6troit, toujours debout,
n'ayant rien pour les prot6ger contre les brouillards
et la pluie, les ardeurs du soleil et les rigueurs du
froid. Leur nourriture est du pain fait d'orge, de
seigle, de paille et de poussiere; quand on le coupe,
il s'en 6chappe une fumbe noire et infecte. Ils sont a
peine vktus de haillons sordides, couverts de plaies, ils
luttent en vain contre une vermine qui les devore
vivants. , L'6chafaud 6tait un tr6ne en comparaison de
leurs souffrances, a dit un homme de cette horrible
epoque.
La contagion exer<ant ses ravages, et les victimes
devenant nombreuses, on mit les malades dans I'ile

Madame, deux cent soixante quinze y moururent en
1794; de ce nombre etaient M. Louis Janet, Pr8tre de

la Mission, professeur au grand siminaire d'Angou-
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lCme, mort le to septembre 1794, et M. Nicolas Parisot, Pr&tre de la Mission, 6conome au smminaire SainteAnne de Metz, mort en octobre 1794. Leurs noms
sont inscrits avec ceux de leurs compagnons de martyre sur les plaques fixdes sur les murs de la chapelle
Nous faisons une derniere priere a la Reine des martyrs, la Mere des douleurs, dont la douce et consolante image surmonte le gracieux autel et nous nous
disposons a profiter de la maree basse pour aller a
pied sec dans File Madame. Nous suivons la petite
digue qu'on appelle la passe aux Boeufs. Le spectacle
est impressionnant; la mer s'6tend a l'infini; la solitude est morne, on n'entend que la plainte eternelle
des flots et les cris sauvages des oiseaux de mer;
nous nous avancons silencieusement, priant et songeant. A notre arriv6e a F'ile Madame, nous sommes
accueillis par un poste de soldats, de braves territoriaux, de bons phres de famille, qui surveillent je ne
sais quoi, peut-6tre les sous-marins dont la pr6sence
a 6et signalee les jours precedents; nous paraissons.
pacifiques; ils nous permettent de passer pourvu que
nous n'allions pas au fort; nous le leur promettons et
nous voici dans l'ile, champ des martyrs, reliquaire
sacr6; la pi6 t6 des fidles a dessin6 sur le sol avec
des pierres une grande croix qui marque quelquesunes des s6pultures; nous prions A genoux. Mais c'est
le Credo que- nous recitons et non le De profundis;
nous supplions les martyrs de nous donner leur foi,
leur charit6, nous les prions pour nos confreres prisonniers afin que ces derniers puissent dire comme
l'une des victimes de l'ile Madame. ( Nous sommes.
les plus malheureux des hommes et les plus heureux
des chretiens. )
Mais le temps s'avance, la mer va monter et couvrir
la passe aux Boeufs; nous quittons a regret cette lande
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sacrie, et nous voici en route vers la terre ferme. Les
bonnes sceurs nous ont prepare dans leur maison de
campagne un substantiel repas auquel nos courses de
la matinee et I'air de la mer nous permettent de faire
honneur. Un dernier salut au vaste Ocean, aux i!es
d'Aix et Madame, aux tombes de nos confreres, a la
chapelle, au calvaire et nous reprenons le chemin de
Rochefort, repassant dans notre esprit tout ce que
nous avons vu et entendu, nous communiquant nos
r6flexions : Quel crime avaient done commis ces
hommes? et c'est au nom de la libertb et de la civilisation qu'ils ont &t6 tortures; et depuis, cent ans sont
passes et mralgr6 la civilisation et la science qu'on
disait etre les seuls dieux modernes, les dieux qui
avaient rendu la guerre impossible, I'Europe est en
proie a une guerre atroce oiu la science ne sait qu'inventer pour tuer et torturer et oi la civilisation est
aussi impuissante devant le fl6au terrible, que serait
une digue de papier devant Ia maree montante. O
petitesse de 1'homme!

LES FILLES DE LA CHARITt ET LA GUERRE
II faut d'abord remarquer que les Soeurs ont grandement
aide les Missionnaires qui-sont mobilises en leur fournissant
autels portatifs, linge sacr6 et autres choses necessaires ou
tres utiles. La Maison-Mere de la rue du Bac, comme toujours,
a donn6 l'exemple de cette generosite et nous avons des lettres
qui temoignent de la reconnaissance de nos chers soldats.
Nous ne citerons que ce passage d'une lettre d'un aumonier
militaire.
En campagne.

('a &tepour nos coeurs de pretres une vraie fete,
une jouissance que de recevoir amicts, corporaux, puri-
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ficatoires, etc., a langes blancs, fraichement cousus ,
pour Jisus-Hostie!
Tout de suite, j'ai pens6, avec emotion, a la ViergeMire de la Creche, enveloppant Jesus, son Hostie,
son Trbsor avec les dons de la Charit6. Et pendant
que je cherchais comment vous dire notre gratitude,
m'est venue a 1'esprit l'une des grandes ben6dictions
de Jesus.
t Venez les binis de mon Pere... car vous m'avez
vatu. a
Au nom de tous mes confreres les pretres-brancardiers, en mon nom personnel, ma Tris Honorie Soeur,
je vous exprime notre vive reconnaissance, avec l'assurance que votre souvenir reste attache a ce petit tr6sor
de linges sacres, done present a l'Autel.
THEVENY.
Voici maintenant des nouvelles sur les maisons de soeurs
qui se trouvent en pays occupi par les Allemands. Ils nous
sont fournis par M. Heudre.
l y a deux jours, une dame de Valenciennes est
venue me donner des nouvelles de toutes les sceurs
qu'elle a quittees il y a a peine une dizaine de jours.
Malgr6 les difficult6s presque insurmontables, elle se
remettra en route pour rentrer t Valenciennes.
Toutes les seurs vont bien et vaquent a leurs occupations ordinaires. Elles secondent de tout leur pouvoir le maire, pour le soulagement et le ravitaillement
de la population. Depuis longtemps, il n'y a plus de
1l'H6pital
blesses militaires ni a l'H6tel-Dieu, ni
g6neral, ni a la Misericorde. II n'y a que ma sceur
Thirien et les Dames de la Croix-Rouge fran<aise qui
en soignent encore au Lyc6e de filles.
Les autoritbs allemandes sent bienveillantes, les soldats et la population sont calmes.
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Le dimanche, a la grande 6glise Saint-Nicolas, it
n'y a que deux messes matinales, a la suite desquelleson retire le saint Sacrement, I'eglise devant servir
ensuite au culte protestant de la garnison. Les soldats
catholiques vont avec les fideles et les 6difient par leur
pi6td, me dit cette dame.
Une chose peine bcaucoup les sceurs, c'est I'absence
de nouvelles de la Communante.
Un soldat qui a et6 prisonnier et qui est maintenant en
France nous donne les renseignements suivants sur les smurs.
de Guise :
9 avril x9z5.

J'ai et6 soigne a l'hospice de Guise du 3 septembre 1914 au 4 janvier 1915. Inutile de vous dire avec

quel devouement ces bonnes et braves religieuses nous
ont dopnn tous les soins necessaires tant physiques que
moraux. Je vous assure que je n'oublierai jamais leurs
bons soins et leur d6vouement, et mon plus grand desir
sera, aprbs la guerre, d'aller de vive voix les remercier
de tout coeur. J'ai parfaitement connu sceur Th6rese;
elle s'occupait, je crois, de la lingerie et je vous prie
de croire que c'est une place tres dure que de faire
blanchir plus de deux cent cinquante blessis par
semaine, dont il faut changer draps et linge de corps
tous les jours. Je suis heureux de vous dire que soeur
Therese me paraissait en excellente sant6. II est
regrettable que acus ne nous connaissions pas, car
nous aurions pu parler de notre beau pays, cela aurait
6te une douce consolation au milieu des vexatious de
l'ennemi.
Le jour de l'occupation de Guise, I'hospice a ete
particulierement 6prouv6 par le bombardement, ayant
recu a lui seul six ou sept obus. Cependant, " part deux
vieillards qui furent litteralement mis en charpie, les
d6gats materiels furent pen importants. Une des soeurs,
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qui se trouvait dans le jardin, requt un obus a ses pieds,
il s'enfonga un peu en terre, mais n'6clata pas. On peut
dire que c'est un vrai miracle.
Vous avez sans doute entendu parler de la bataille
de Guise, oii nous tinmes les Allemands en 6chec pendant deux jours, malgr6 des forces considerables.
Guise a beaucoup souffert; quatre-vingt-six maisons
ont ete brilees dans la ville, plus une aile du familisthre qui contenait cent dix menages. Apres le bombardement, les Allemands se pr6cipiterent, baionnette au
canon, a l'hospice, sommant la Sup6rieure de leur
livrer le g6neral Joffre. Devant son affirmation qu'il
n'etait pas a I'hospice, les religieuses furent pri6es de
se retirer dans leurs appartements et de ne s'occuper
de rien; pendant un mois, jusqu'au 26 septembre, elles
ne purent rien faire ni donner aucun soin. Elles 6taient
nourries comme les blesses. Enin, le 26 septembre,
l'ordre arriva d'6vacuer tous les blesses allemands sur
l'Allemagne, ainsi que les bless6s francais transportables. Deux jours apres, I'hospice 6tait compltement
dibarrass6 des Allemands. Quel soulagement, quel
bonheur! Nous fames alors soign6s et bien nourris par
les sceurs. Jusqu'au 23 d6cembre, nous avons v6cu vraiment heureux et nos blessures se cicatriserent tres vite
grace a leurs bons soins et a ceux de trois majors fran-

cais qui avaient 6t6 faits prisonniers et laisses 1a par
les Allemands pour nous soigner. Nous avons v6cu
cette bonne vie-la jusqu'au 23 d6cembre, jour oi les
Allemands, ayant 6vacu 6 l'h6pital de Noyon, sont venus
s'installer a Guise. Deux jours apres Noel, j'ytais
reforme par un major allemand et evacu6 chez un
habitant, j'y suis rest6 jusqu'a mon d6part pour 1'Allemagne, le 4 janvier. Grace a l'6nergie de la Sup6rieure, I'hospice et les bless6s francais ont 6t6 plusieurs
fois epargn6s.

- 706 Passons maintenant en terrain non occup6 par l'ennemi et
suivons comme la dernirre fois la terrible ligne de feu qui
n'a pas change sensiblement depuis le dernier num6ro des
A unales.

Nous partons aujourd'hui du bord de la mer du Nord, pris
Dunkerque.
Letire de la swur REBONDIN h la Tres Honoire
Mere MAURICE.
H6pital militaire.

Zuydcoote par Ghyvelde (Nord),
I* mai 1915.

MA TRES HONOREE MkRE,
La grdce de Notre-Seigneur soil avec nous pour jamais
D'apres le? rumeurs qui parviennent jusqu'a vous, ma
Trts Honorie Mire, il me semble que vous devez &tre

inquiute au sujet de vos filles de Zuydcoote.
II y aurait lieu de s'inqui6ter, en effet, si nous
n'avions confiance que le bon Maitre nous garde et
que la sainte Vierge nous protege. Pensez done, les
obus passent au-dessus de nous pour aller s'abattre
sur Dunkerque, et cela depuis deux jours. Avant-hier,
c'est vingt et un obus qui sont tomb6s sur la ville, et
hier, je ne sais combien. Pendant que nous soupions,
hier soir, vers huit heures, c'itait comme un roulement de tonnerre continu et a ce moment, le g6neral
commandant la place de Dunkerque a t1~lphon6 a M.
le
Medecin-chef : u L'h6pital militaire de Dunkerque
est
en flammes. , Pensez, ma Tres Honoree Mere, quelle

a 6tC notre emotion quand on est venu nous dire cela,

surtout sachant que l'h6pital est plein de blesses!
C'est
6pouvantable l'itat dans lequel arrivent ces pauvres
blesses! HIlas ! malheureusement, beaucoup
meurent!

Depuis quelques jours, ils arrivent nombreux ici et
chaque jour, c'est de douze i quinze qui s'en vont dans
leur 6ternit6. Je crois que nous allons aussi avoir
des
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blesses a soigner. Hier, en effet, ces messieurs disaient
qu'ils allaient 6vacuer tous les convalescents de fivre
typhoide, puis d6sinfecter les salles et y recevoir des
bless6s, car tout est plein partout. Mais je me demande
si, avec le bombardement de Dunkerque, ce projet
pourra se r6aliser, car il n'y a que cette voie pour
partir, et hier un obus est tombb sur la gare. Nous
sommes donc, ici, comme dans une souriciere, d'ou
nous ne pouvons bouger. Dieu soit bUni! C'est a pr6sent
que nous pouvons nous abandonner entre ses divines
mains, comme un enfant dans les bras de sa nourrice.

Malgr6 cette confiance, ma bonne Mere, on ne peut
se defendre d'un ... je ne sais quoi ... au coeur, quand

le canon tonne de cette facon et que les aeroplanes se
bataillent avec les taubes au-dessus de nos t6tes...

Hier soir, deux ou trois taubes survolaient I'h6pital,
cinq ou six avions et les canons des c6tes tiraient
dessus sans discontinuer, nous etions tous et toutes
dehors pour voir ce combat, de tous c6t6s les obus
sifflaient. Nos sceurs et moi 6tions bien... un peu...
agit6es, mais gaies quand meme.
Mercredi, nous avons eu le courage d'aller a Dunquerke! 11 y a quelques jours, je vis M. 1'Aum6nier et
lui demandai bien simplement ce qu'il pensait faire
pour Ie mois de Marie. II me r6pondit : (c On ne peut
rien faire avec rien, nous n'avons meme pas une statue
de la sainte Vierge; on ne peut pourtant pas faire le
vrai, pensai-je, il
C'est
V
mois de Marie, sans Vierge.
Immacul6e; c'est
Vierge
notre
de
statue
faudrait une
t6t; notre Tr6s
plus
dommage que je n'y ai pas songe
6
Honor6e Mire, si bonne, nous en aurait envoy une,
c'est trop tard; mais, je puis bien aller a Dunkerque en
acheter une et quelques fleurs pour l'orner. Alors ce
fut vite d6cide, il faisait tres beau mercredi, je pr6vins
M. le M6decin-chef (qui aurait bien voulu nous faire
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conduire en auto, mais impossible) et nous partimes,
trois soeurs. I1 nous fallait marcher quarante minutes sur
la plage, puis prendre le train, et apres vingt minutes
arriver a la place Jean-Bart. Or, pendant que nous.
6tions encore sur la plage, voila des coups de canon
de tous les c6tes, nous regardons a droite, a gauche,
rien; mais au-dessus de nos t&tes, deux taubes qui se
dirigeaient sur Dunkerque, on tirait dessus. Ce fut
un emoi pour nous, mais, gaiement, nous continuames.
notre route. Arriv6es a Dunkerque, tout le monde etait.
dans les transes. Une jeune flle de dix-sept ans venait.
d'&tre tuie par un &clat d'obus; il y avait des trous
par-ci par-la, un soldat avait eu son pantalon moiti
emporte, etc., des magasins 6taient fermis, beaucoup,

de personnes 6taient dans les caves. Enfin, nous ne
nous mimes point en peine, nous terminaneS nos petits
achats comme si rien n'etait arrive, et nous reprimes
le chemin de Zuydcoote.
Sur la plage, au retour, nous vimes un aeroplane franCais, en panne, atterri sur le bord de lamer. Nous pdmes
le contempler a loisir et le voir courir devant nous,
reprendre son vol avec une grace et une lkgerete admirable. Rentr6es sans accident a Zuydcoote, noes pr6parames, les jours suivants, notre mois de Marie de guerre.
J'ai l'honneur d'etre.
Sceur REBONDIN.
Lettre de la mime au TrIs Honore Pere VILLETTE,
Supirieur giniral..
H6pital militaire.
Zuydcoote par Ghyvelde (Nord),
i'r aoit 1915.

MON TRtS HONORt PERE,

Votre binxdiction, s'il vous plait!
Hier, a eu lieu !'enterrement de M. Vallet, directeur du Sanatorium. Nous l'avons conduit a sa derni&re
demeure & Saint-Pol-sur-Mer, a onze heures du matin.
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Mon Tres Honore Pere, quand vous n'auriez envoye
vos filles i Zuydcoote que pour coop6rer avec la grace
de Dieu, h la conversion de ce bon monsieur, ce ne
serait pas peu de chose. Oh! oui, nous devons bien
remercier Ie bon Dieu de cette grace, de cette grande
grace qu'il lui a accord6e!
II y a bient6t trois semaines que M. le President du
Sanatorium me fit venir a son bureau pour me prier
de donner nos soins a M. le Directeur le jour et la
nuit : c 11 n'y a que les religieuses, a-t-il dit, qui
puissent ramener ses idees vers Ia religion, il ne faut
pas le laisser mourir comme cela. " C'tait bien beau de
la part de M. le President qui ne pratique rien!
Vous pensez, mon Tres Honore Pere, si je me rendis
an desir de M. le President; j'6crivis de suite a notre
Tres Honoree Mýre, pour avoir son assentiment et
"nous commenqimes par le veiller la nuit. 11 souffrait
beaucoup, mais avec une grande patience.
Je lui offris notre chire Midaille et le Scapulaire
vert, il accepta 1'un et 1'autre. Mais le mal faisait de
rapides progres, il s'agissait de faire penetrer jusqu'i
lui, M. I'Aum6nier.
Nous lui dimes que ce bon Monsieur demandait de
ses nouvelles et serait heureux de venir le voir, si cela
ne le d6rangeait pas trop. " Mais non, dit-il, je veux
bien lui serrer la main, j'estime beaucoup M. I'Aum6nier. .

II vint, c'6tait le premier pas; mais le temps pressait.
Enfin dans la nuit de samedi a dimanche dernier, je
veillais pres de lui et comme il soutfrait horriblement,
je me mis a genoux pres de son lit et je lui dis que
j'allais prier pour demander au bon Dieu de calmer
un peu ses souffrances. Aussit6t il joignit les mains et
r6p6ta les prieres que je fis, surtout celle-ci : ( Mon
Dieu, je roats offre tout ce queje souffre en union avec
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Notre-SeignqAr mourant sur la croix,
expiation de
tous mes pech6s. ) J'etais tres emue et j'achevai pea
lui dire qu'il etait tres malade et qu'il fallak pense
a mettre son ame en paix avec le bon Dieu : u Oui,
me dit-il ); je repris : a II faudra, demain, profiterdela
visite de M. I'Aum6nier pour vous confesser et mettre
votre conscience en paix. - Oui. Plusieurs fois, dans
la nuit, il pria avec moi; j'esperais tout. Mais le
dimanche, ie diable veillait pris de lui et quand
M. l'Aum6nier vint, il refusa de se confesser, disant
qu'il n'en 4tait pas la. Une autre fois, M. I'Aum6nier
vint, meme chose. Hl6as! il avait le d6lire par moment,
nous 6tions terriblement inquietes. Enfin, le meme
soir, dimanche dernier, A neuf heures, il reprit tout i
fait connaissance et tout-A-coup il dit: t,Ma Seur, allez
chercher le pretre. b Ce fut vite fait, je vous assure.
M. 1'Aum6nier vint; le malade fit une bonne confession, requt le bon Dieu et 1'extrame-onction, dans
les meilleurs sentiments; et quelques heures apris, le
d6lire survint et ne le quitta plus. I1 6tait grand temps!
Dieu soit lou6! Dieu soit b6ni! Je ne puis vous dire
l'immense consolation que j'ai 6prouv6e de cette conversion. Je b6nis le Seigneur d'avoir bien voulu se servir
de nous, pauvres petites creatures; pour aider ce bon
M. le Directeur A bien mourir.
Sceur REBONDIN.
Nous prenons la voie ferrie deDunkerque

nous nous arretons & Arnbke.

& Hazebrouck et

Leutre de la saur CHRISTIAEN a la Trs Honorie
Mkre MAURICE
MA TRts HONORtE MERE,

31 mai
mi 1935.

La grdce de Notre-Seigneur soit avee nous pour jamais!

Notre situation est toujours de m&me ou

p peprs.
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Deux de nos soeurs d'Armentieres sont ici avec soixantedix vieillards et deux jeunes filles pour les aider.
Depuis le 13 novembre que dure cet encombrement
nous y sommes faites, ces pauvres gens peuvent se
promener a present qu'il fait beau. Nous avons les
Anglais depuis quelques semaines, ravitaillement
important, forges et ateliers pour les r6parations des
automobiles. L'hospice en est entour6 et nous sommes
d6bord6es par moments. Nousavons donn6 deux tables
pour une infirmerie. Le major et les infirmiers sont
tous Anglais, nous leur donnons ce qu'ils viennent
demander, ils ne sont pas bien genants. Les bains
fonctionnent un peu, l'eau manque, sans cela l'autorite
militaire anglaise y efit fait passer tous ses soldats.
Un projet de prendre notre vaste maison pour en
faire un h6pital pour les blesses nous a bien inqui6tees
ces derniers jours. Des officiers anglais sont venus
visiter I'6tabiissement de la cave au grenier plusieurs
fois. Ils ne pensaient a rien moins qu'a nous faire evacuer tous, tant le personnel d'Armentitres que celui
d'Arneke avec les sceurs. M. David, notre president,
refuse absolument de nous faire partir et pour Armentieres le president a fait des demarches. Nous esp&rons que cette id6e sera abandonnee. Ce serait la
demolition de nos petites oeuvres a Arneke, la sainte
Vierge ne le permettra pas.
A cause du bruit de centaines d'automobiles qui circulent jour et nuit nous entendons moins le canon,
mais la vie est bien penible, ma Tres Honoree Mire.
Nons avons tres bien ressenti les secousses des monstrueuses bombes envoyees sur Dankerque et Bergues.
Les aeroplanes en ont jet6 aussi bien pres de nous.
Nous nous conflons en la divine Providence qui nous a
aidies jusqut' present et qui nous gardera jusqu'a
la fin de l'6preuve. Nous sommes isolees, les commu-
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nications sont difficiles surtout par le chemin de fer,
et nous n'avons d'ailleurs pas le temps de sortir.
Sceur CHRISTIAEN.
Nous nous rapprochons du front et nous voici a Armen-

tieres.
Lettre de la saw MORISSET
au Tres Honori Pire VILLETTE, Superieur gineral.
Armenticres (Nord).
H6pital civil Sadi-Carnot,
It auot 1915.

MON TRES HONoRt PtRE,
Votre bixdictiox, s'il vous plait!
Le bon M. Dolet a df vous dire qu'envoye par la
bonne Providence A Armentieres, pour y pr&cher plusieurs retraites, ii avait eu piti6 de notre d6tresse
spirituelle et avait eu la charit6 de nous en donner
une de quatre jours.
Nous y tenions d'autant plus que nous avions un
immense besoin de ce precieux et puissant r6confort
dans les circonstances douloureuses et angoissantes
que nous subissons sous un bombardement quotidien,
et que quatre soeurs sur huit n'avaient deja pu faire
de retraite I'an dernier. L'h6pital ayant 6vacu6 une
vingtaine de grands blesses a Hazebrouck, nous avons
pu, 6tant moins surcharg6es, suivre tres serieusement
et exactement ces saints exercices tant d6siris et
apprecies. Nous les continuons de notre mieux en
reprenant ceux qui ont &t6 forcement omis afin de
completer autant que possible notre retraite qui pourrait tres bien &tre la derniýre, car nous sommes sur un
volcari. Et maintenant, mon Tres Honor6 PFre, permettez-moi, suivant le conseil de M. DolL, qui pe'ise
vous etre agr6able, de joindre a cette lettre les teinoi-
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gnages de satisfaction qu'il a plu a l'armbe britannique
de nous accorder pour les petits services quenous avons
pu lui rendre pendant son court s6jour

a l'h6pital.

Le colonel, brave catholique irlandais, s'est montr6
d'une bienveillance excessive et toute paternelle a notre
6gard, en nous comblant de ses g6nereuses et abondantes lib6ralit6s pour nous, la maison, les pauvres;
et meme apres son d6part, insistant encore pour que
nous revenions tres simplement lui demander tout ce
qui nous manquerait pour les pauvres et pour nous.
Jamais encore nous n'avons rencontre tant de dignit6
unie a tant de simplicite, de generosit6. II a exig6 le
nom de chaque soeur, et contre notre gre, il nous a fait
adresser ce temoignage de satisfaction qui nous humilie
plus que nous ne saurions le dire.
Soeur MORISSET.

MILITAIRE FRANCAISE
ATTACHEE A
L'ARME BRITANNIQUE

MISSION

SAu

BUREAU

DU

Q. G.; le i8 aout 3ig,5

PERSONNEL

Le Ginxral HUGUET, chef de la Mission militaire
franfaise attachke a Tarmie britannique,
A ma scur MARTHE, Superieure de l'hdpitalcivil

d'Armentieres.
J'ai l'honneur de vous faire- connaitre que le mar6chal commandant en chef les forces britanniques vous
t6moigne sa satisfaction pour les services que vous
avez rendus a l'arm6e britannique, dans les termes
suivants :
Pendant la piriode oik nous avons occupf l'hkpital civil
pour nos blessis, depuis le 17 novembre 1914, la swur
Marthe a rendu de pricieux services et ses services mnritent d'itre signalis.

HUGUET
46
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Nous arrivons a la region des mines de Lens, clebre par

tant de combats acharnis. Voici des details sur nos sowurs de
Vermelles, Ncux-les-Mines,Loos-en-Gohelle,Bully-les-Mines.
Lettre de la saeur JACQUEMIN k la Tris Honorre
Mlre MAURICE.
Vermelles, 18 avril 1915.

MA TRks HONOREE MERE,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais !
La situation est toujours ici a peu prbs la meme.
En ce moment, il arrive de grands renforts de troupes,
surtout pour les armies anglaises dont le front s'6tend
a partir des environs de La Bassee a quelques kilomtres d'ici, jusqu'en Belgique.
SDe grands combats ont lieu de temps en temps a
droite sur La Bassee et a notre gauche sur les monts,
a Notre-Dame-de-Lorette, le soir surtout; ils sont
sQuvent terribles. A huit heures un quart, apres la
priere du soir, de nos fenktres du dortoir, nous d6couvrons au loin tout le champ de bataille jusqu'a La
Bass6e. II est 6clair6 par les r6flecteurs et les hautes
fus6es, qui font I'effet de belles lampes suspendues a
an fil et qui, d&s qu'elles s'allument, semblent de suite
s'avancer jusqu'auprbs de nous. Toute la campagne
est illuminee ; c'est vraiment beau a contempler. Ce qui
est lugubre, c'est cette fusillade continue des deux
camps en presence et que l'on distingue trbs bien I'une
de I'autre, le son 6tant different. Ce bruit de fer, de
mitraille, fait l'effet du mouvement acc6ler6 desgrandes
usines de fer avec les chaudieres en 6bullition, voila
ce que l'on entend ici toute la nuit. Le matin A quatre
heures, m&me activit6 que le soir. Que c'est terrible,
une pareille guerre!...
No pensez pas, cependant, ma Tres Honoree Mere,.
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que nous ne dormons pas pour cela, nous sommes.
faites a ce fracas nocturne; apres nous 6tre en quelques instants pr6parees a mourir, nous nous endormons paisiblement comme a l'ordinaire. I1 n'y a plus
que les gros coups de canon qui font tout trembler qui
nous 6veillent, cela arrive souvent, mais ne dure pas.
Le 25 mars, nous avons pu, a cause du nombre de
pretres, avoir la messe, dans notre petite chapelle et
dans le calme et le recueillement nous redonner de
tout coeur a Notre-Seigneur.
Le jeune pretre qui nous a dit cette messe me disait
ensuite : t Une messe comme celle que je viens dedire me remonte pour longtemps, j'aime ce recueillement que j'ai peine a garder au milieu des soldats. i
Ce jeune pretre est tres 6difiant; du reste, tous ceux
que nous avons ici sont comme lui, ils font grand bien
parmi leurs camarades qui sont tres sympathiques pour
eux.
M. le Cure a cinq ou six pretres-soldats pour aides L
notre petite paroisse.
Grice a eux, un grand bien se fait. Un tres grand
nombre de soldats ont pu faire leurs piques, groupe
par groupe. Puis, le dimanche, dans quatre cites de
notre paroisse, il y a une messe a laquelle chacun peut
assister sans presque sortir de chez soi, vu que les
routes sont dangereuses.
La paroisse de Vermelles-Village, malgr6 son 6glise
en ruines, a aussi bon nombre de pretres qui y font le
bien; il n'y a plus d'habitants, mais deux r6giments
a la place, qui sont dans les ruines des maisons. Le
mouvement religieux est dirig6 par le P. Audouard,
Dominicain, qui est ici sergent-brancardier; il est trsaim6 par les soldats et a tout ce qu'il faut pour leur
faire grand bien. II les pr&che, les instruit en particulier, puis il prend soin des s6minaristes, il les dirige,
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les encourage comme un directeur de siminaire. Nous
nous occupons du linge de l'6glise et des ornements
po ur cette paroisse en plus de la n6tre, car ces messieurs
n'o nt personne, et le travail, pour ces deux paroisses
qui ont chacune au moins six pr&tres,est assez consid6rable. En ce momentnous avous le temps pour le faire,
je n'ai pu refuser de m'en charger, car ils ont commence
a organiser la paroisse au moment oi nous avons pu
rentrer chez nous. Ces messieurs de la Compagnie, du
reste, m'ont pri6e de m'en occuper afin que les pretres
ne manquassent de rien.
Le jour de PAques, nous avons eu a notre paroisse
des offices magnifiques, la grand'messe chantie par
nos e nfants et une foule de soldats. Rien n'y manquait,
pas meme le canon A l'l61vation. Juste A ce moment,
il a fait entendre deux coups terribles; puis, entre les
deux, un petit coup mal assur6 de nos ennemis.
Soeur JACQUEMIN.
La meme

6crivait le 18 juin 915 :

Ici,ma Trbs Honor6e Mere,nous arrivons au moment
le plus dur de la guerre. Notre quartier qui se nomme
le Philosophe, assez bien pr6serv6 jusqu'a present, se
d6truit peu a peu par les obus que nous recevons journellement, pour la raison bien simple que nous sommes
entour6es de batteries d'artillerie. Nous en avons de
tous calibres, m6me du 420, qui va bient6t se faire
entendre et qui, dit-on, est des plus formidables.
Une vingtaine de nos maisons d'ouvriers sont deji
demolies ou fort endommag6es par les obus allemands
et autrichiens. Notre maison a eu son tour deux fois;
la premiere, nous avons requ un obus 5So dans notre
jardin tout pros de la maison; c'est notre chapelle qui
a requ le plus gros des &clats, le dernier des vitraux
encore entier s'est bris6 tout d'une piece, le plafond
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a eu des trous enormes; le dernier eclat, sortant de la
chapelle, en faisant un trou dans la porte, est venu
frapper le plafond de notre salle de communaut6 juste
au-dessus de la place oui j'6tais assise. L'clat, au lieu
de tomber sur moi, est tombe un mrtre en arriere. Je
n'ai recu que de la poussiere et de petits &clats de
bois. Plusieurs de nous pouvaient 6tre blessees a la
salle de communaute et a la cuisine et nous n'avons
rien eu, pas m6me peur, nous n'en avons pas eu le
temps, nous sommes descendues a la cave et depuis
nous y descendons des que les sifflements se font
entendre. Mardi nous avons df y passer 1'apres-midi;
cette fois, nous n'avons eu que quelques 6clats qui ont
cause peu de dommage, mais trois maisons de nqtre
voisinage ont 6et detruites. La sainte Vierge nous
protege ainsi que nos families d'ouvriers, car aucune
personne civile n'a &t6 blessbe. Nos soldats anglais,
par exemple, se font tuer a plaisir, ils se prominent
dans les rues sous les obus; dimanche dernier, cinq
d'entre eux ont 6te tues et dix-huit blesses gravement.
Les Anglais m6prisent la mort, ils ne songent pas a
se cacher pour 1'6viter. Ils se font des abris et n'y
descendent jamais. Ils ont remplac6 ici les regiments
d'infanterie frangaise, nous en logeons une bonne centaine dans nos ouvroirs et asiles. Us sont tres polls,
tres convenables et bien disciplines. Les catholiques
viennent me demander des chapelets, des m6dailles.
Les protestants veulent aussi la m6daille pour a souvenir, protection ,, disent-ils. Les protestants vont
me chercher les catholiques pour recevoir un chapelet,
et cela simplement, comme des enfants. II estvrai qu'un
bon nombre n'ont que dix-huit ou vingt ans. L'un
d'eux est venu hier me demander un chapelet pour
envoyer a sa fiancee, qui est catholique. Depuis quelques jours, j'ai bien distribu6 trois cents medailles.
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Nous aspirons a une dlivrance prochaine, car nous
vivons de bientristes jours. Vousne pouvez vous figurer,
ma Tres Honor6e Mere, ce que me devient dure cette
menace de mort toujours suspendue sur nos tetes, jour
et nuit, surtout, lorsqu'on a a veiller sur la vie des
autres. Des que nos sceurs sortent et tardent a revenir,
je m'inquiete, et cependant j'ai grande confiance que
nous serons prot6gees jusqu'a la fin.
Sceur JACQUEMIN.
Lettre de la sceur HERMIER a la Tris Honoree
Mere MAURICE.
Noeux-les-Mines, le 23 aofit x915.

MA TRtS HONOREE MERE,
La grdce de Notre-Seigneur soil avec nous pour jamais!
Je viens vous faire part de la decoration de deux
de nos sceurs, de la croix de guerre, ma sceur Catteau
et ma soeur Visse.
Je me suis fait un devoir d'accompagner mes chores
compagnes. Le gendral X... ayant appris que j'6tais
la, m'a fait appeler.
Repondant a mes remerciements, il me dit: (c Je suis
trop heureux de rendre cet honneur a votre Communaut6. Nous ne savons que trop ce que nous lui devons. ,
Ces paroles m'ont fait plaisir, cela montre que nos
soeurs qui soignent les bless6s dans les ambulances
sont a leur devoir, et sont filles de saint Vincent.
Sceur HERMIER.
L'une des deux soeurs dicorees fait ainsi le ricit de la remise
,de la decoration.

MON TRES HONORE PtRE,
Votre bxendiction, s'il vous plait!
La veille de la ciremonie, le general est venu lui-
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meme jusqulici demander la seur qui devait recevoir
la croix de guerre et l'inviter a se rendre a la revue,
qui devait avoir lieu, le lendemain, A huit heures, a
6 ou 8 kilometres d'ici, mettant une de ses autos la
disposition des smeurs qui voudraient y assister. Le
lendemain avant le d6part, ma Sceur reooit un message
lui annongant qu'une deuxieme sceur devait se rendre
a la revue pour etre decor6e. Tout naturellement, ma
Sceur nous a accompagn6es. Quel ne fut pas notre
6tonnement en voyant que le chauffeur nous faisait
descendre en pleins champs, oiu se trouvaient diji le
gin6ral avec plusieurs officiers de i'etat-major et un
pen plus loin plusieurs r6giments alignis depuis bien
longtemps... Il a fallu nous resigner a aller prendre
place avec les officiers design6s pour recevoir une
d6coration quelconque. Le gineral, en d6posant la
croix sur la poitrine de chacun, adressait un mot selon
la circonstance. Ce qui va vous faire sourire c'est que
sceurs comme officiers ont df recevoir... l'accolade.
Nous en avons bien ri ensuite.
Votre fille soumise et ob6issante.
Sceur VISSE.

Lettre de la seur HOUILLON
la Trks Honorie
Mbre MAURICE.
Bully-les-Mines, 12 mai

MA TRts HONOREE

g195.

MERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Le front ? est bien agit6 en ce moment : les pr6paratifs dont je vous avais parl4 6taient bien 1'indice
d'une offensive, tout donnait la note que quelque
chose d'extraordinaire allait se passer. Samedi dernier, comme prelude, eut lieu un combat intense
d'artillerie, puis dimanche matin, A deux heures,
(c
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l'ordre d'attaquer arrivait, alors les sapes sauterent, le
canon gronda et nos soldats se lancirent a la baionnette : c'est inimaginable et indescriptible; a une heure,
avant I'assaut, on venait nous chercher du renfort, il y
avait deja deux cents blesses; une centaine encore se
succ6derent dans la journee, et pour le soir I'ivacuation devait etre complete, afin de faire place a ceux
qu'on pourrait amener. La lutte continue chaudement,
nos soldats se battent comme des lions, mais I'Allemand est fortement retranche; de ses mitrailleuses, il
fauche nos r6giments. Nos troupes ont fait des prodiges du c6t6 de Lorette, du c6t6 d'Arras; Loos prisente de grandes difficultis, nos troupes y sont acculees en ce moment, les Allemands s'y tiennent sur la
defensive; pendant que je vous 6cris, j'entends
l'attaque battre son plein de ce c6t6, que va-t-elle
donner? II ne faut pas s'illu-ionner : nous n'aurons
la victoire qu'au prix des plus durs sacrifices.
Hier et aujourd'hui, les environs ont 6et bombardis;
esp6rons que demain, jour de l'Ascension, nous ne
serons pas oblig6es de c descendre , dans la cave.
Sceur HOUILLON.

Lettre de la meme.
23 juin x195.

La nuit du 21 a -t6 pour nous trfs p6nible, mais elle

a 6t4 une preuve de plus de la protection du bon Dieu.
A onze heures, je fus reveilloe par le tir de notre
artillerie; craignant la riposte allemande, je n'osai me

rendormir. A onze heures trois quarts, j'entendis
un

a tioun, formidable arrivant de loin... Je dis : c Nos
Seurs, je crois qu'on nous bombarde. ) Elles 6taient
fatiguees et dormaient profond6ment; elles d6siraient
continuer leur nuit, elles me dirent: . Ma Soeur,
rassurez-vous, ce sont les n6tres. )
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Comme pouss6e, je leur crie vivement : Non, je me
1~ve et vous, pressez-vous. , Me rendant compte par le
bruit du diplacement d'air, que de fameux obus
6taient lanc6s, je sonne 1'alarme. t Vous n'avez que le
temps de prendre vos v6tements, leur dis-je, vous vous
habillerez en bas. , La derniere prenait 1'escalier de la.
cave qu'un 3o5 s'abattait dans la cour de l'asile, un
second sur l'asile et une minute apres, un troisieme
sur le batiment de gauche de la maison; d'un seul
coup, tous les carreaux de la maison tomberent,
fenetres, portes, tout s'ouvrit, un nuage de poussiere
penetrait dans la cave; a droite, a gauche (oi 6taient
les cantonnements anglais) les gros obus autrichiens
tombaient. Dans notre salle d'asile, il y eut 4 tu6s et
44 blesses. A une minute pros, plusieurs de nos soeurs
auraient 6t6 bless6es, car un eclat d'obus avait p6n6tr6
dans le dortoir, perc6 le plafond, fait ricochet sur le
mur, d6chiquet6 une cornette, et plusieurs lits avaient
resu de la mitraille. Nous pouvons remercier la sainte
Vierge de la protection qu'elle ne cesse de nous
accorder.

Pour la nuit, j'ai 6tabli un campement dans la cave,
nous ne nous servirons du dortoir que lorsque le danger
sera conjure... Nous campons comme les soldats;
comme eux, nous vivons dans le d6sarroi le plus complet; comme exercices de communaut6, nous faisons
ceux que nous pouvons, donnant tout notre temps aux
necessitis presentes, et essayant de maintenir le plus
possible notre moral.
Sceur HOUILLON.
Lettre de la mime.
12 aoft

1915.

Le calme se continue ici, mais c'est un calme qui
inquiete : n'est-il pas le pr6curseur d'une tempete? On
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sent que, de part et d'autre, on travaille, on se prepare
a l'offensive tout en se tenant sur la defensive.
Qui va attaquer le premier? Ici, nous avons les
Ecossais, braves gens au costume original, 6trange,
peu modeste, mais pratique pour la tranchee, paraitil. Ils ont des moeurs simples et sont bien disciplines;
ils n'ont pas encore en les 6preuves de nos braves,
aussi arrivent-ils gaiement- au danger; si vous leur
parlez des Allemands, ils vous repondent avec assurance : Me not fear. L'un d'eux me disait dernierement, que cela ne l'effrayait pas d'etre tue, car son
ame irait auprcs du bon Dieu. Apres leur journ6e de
tranchie, nos Ecossais cantonnes dans la salle d'asile
se groupent sur les gradins, s'amusant comme les
petits enfAnts, chantant en chceur; cette recreation
naive est souvent termin6e brusquement par le t bruit
d'une marmite ,, alors, tous se calment et se r6fugient
dans la tranch6e pratiquee dans la cour.
Aix, Bully (village) continuent d'etre bombard6s a
cause des batteries qui s'y trouvent, mais c'est surtout
a coups de grenades que nos soldats se battent de
tranch6e a tranch6e.
Ce matin, a trois heures, nous avons 6et r6veillbes
en sursaut par un bruit formidable, la maison a tremble; nous avons cru que c'6tait un obus, on nous dit
que c'est une mine que les Anglais auraient fait sauter
a Lens.
A l'ambulance, les Anglais s'y plaisent; vis-a-vis de
nos soeurs, ils sont d'une correction parfaite et se
montrent reconnaissants des services qu'on leur rend.
En ce moment, les majors et I'aum6nier viennent tout
simplement comme de petits 6lkves solliciter des
leqons de francais; en retour, si nous en avons besoin
pour des soins a donner aux civils, ils sont d'une complaisance achev6e. Quant a nos soldats francais, ils
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au repos, ils sont heureux de prendre le chemin de la
maison, ils viennent i
I'e6quipement , comme ils
-disent, pour avoir du linge propre ou faire raccommoder leurs v6tements.
Sceur HOUILLON.
Lettre de la mime.
27 aoilt g195.

Je voudrais pouvoir vous donner amples details,
mais depuis quelque temps, il n'y a guere de faits
saillants, c'est une accalmie qui fait presque peur : la
longueur de la guerre, la misere et le d6sordre qu'elle
entraine, cette incertitude continuelle ajout6e au
manque de s6curit6 fatiguent moralement, on est perplexe et on se dit : a Que va-t-il se passer? ,,
Ce qui est a craindre, ce sont les effets terribles des
obus; chaque jour, quelques-uns viennent nous faire
souvenir de la pr6sence de l'ennemi. Les tranchees
sont largement arros6es et les cantonnements sont
toujours vises.
Les luttes d'a6ros sont parfois tres animees : de ce
c6t6, il y a encore danger, car parfois les obus lances
sur eux, s'arr&tent en route et font des victimes.
Cette semaine, il y a eu une attaque d& c6t6 de
ScOchez, au (c Chemin Creux ,.
Il y a quelques jours, je revenais de l'ambulance, je
rencontre un officieranglais qui m'abordetout gaiement,
il me dit en francais : Bonjour, ma Soeur, je suis Lazariste irlandais !... Je vous laisse deviner toute majoie,
c'ktait la premiere fois que j'avais pareil bonheur...
Ce ne fut pas difficile de nous mettre en relation.
Ce missionnaire tres z616, tres d6voue, venait de Vaudricourt, village situ6 a 12 kilometres de Bully, pour
visiter et confesser dans les tranch6es les soldats de

son regiment. I1 nous fit les temoins d'une scene inou-
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bliable : C'6tait le dimanche 22 aouit, ayant appris que
plusieurs de ses soldats devaient etre en premiere ligne
dans une attaque, il vint les voir, il n'avait que quelques minutes avant le d6part pour les tranchtes, il les
amena dans notre petite chapelle, partagea les hosties
qui 6taient dans le ciboire, et communia en viatique
tous ces braves -- il 6tait quatre heures -

puis, apres

leur avoir dit quelques rots, il les renvoya bien vite,
ils partirent pleins d'ardeur, ils avaient recu notre
Dieu qui fait des heros. Son ministere rempli, il
vint se reposer a la maison; depuis le matin, il 6tait
a jeun; il nous raconta un trait bien 6difiant: 4Un'soldat
catholique anglais allait mourir, il r6clama un pretre
pour se confesser; un officier ne put trouver qu'un
pretre francais, comment se faire comprendre? Le
pr&tre ne pouvant s'exprimer en anglais dit au mourant
par l'intermidiaire de l'oficier qui comprenait le
franCai : a Faites un acte de contrition, je vais vous
, donner l'absolution.» Le mourant r6pondit: cNon, ma
( religion veut que j'accuse mes fautes, j e les accuserai. ,
Et avec une simpliciti touchante, il dit a son officier :
c Je vais vous dire mes p6ches, puis vous les direz
" pour moi au pretre. , Le soldat mourut quelques minutes apres; I'officier 6tait prostestant, touche d'une telle
grandeur d'ime, il se convertit au catholicisme. »
Soeur HOUILLON.
Lettre de la sceur BATAILLE d la Tr"s Honorie
Mere MAURICE
Bully-les-Mines, Maison de Chariti,
Loos-en-Gohelle, fosse n* 5. tvaceies
9juin 1915.

MA TRES HONORtE MERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Au lendemain de la cons6cration de ma jeune com-
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pagne, il me semble bon de vous dire tout son bonheur
et la joie que nous avons eue nous-m&me, malgre les
tristes circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Peu de vos filles, ma Tres Honoree Mere, auront
I'extraordinaire occasion de prononcer leurs premiers
vceux sur le front. Sceur Jeanne a fait un rbel sacrifice
de ne pouvoir suivre les exercices de la retraite et
d'etre privie de la visite trimestrielle habituelle, mais
le bon Dieu l'a favorisCe de consolations intimes et
de graces. La petite fete s'est bien pass6e. Nous avions
de nombreux pretres-brancardiers qui ont dit des messes
preparatoires et des messes d'actions de graces. M. Ie
cur6 de Loos est venu dire'la messe des vceux, nos
seurs se sont efforc6es de rendre la cirimonie touchante, et c'est au bruit du canon que notre chere Sceur
s'est donn6e a Dieu.
Depuis un mois, les combats ont 6te nombreux et
sanglants et il y a beaucoup de victimes. Le bombardement autour de nous ne cesse pas et nous nous demandons comment Bully-les-Mines est priserve. Parmi nos
bless6s se trouvait un s6minariste de Saint-Lazare qui
est mort ici; il a toujours 6difi6 ses camarades par sa
pi6t6 fervente, au t6moignage de l'aum6nier de son
regiment. Un autre pretre a 6te tu6 la meme semaine;
il 6tait I'ame de ces jeunes gens, se donnant a eux A
toute heure du jour et de la nuit, ayant la confiance
de tous les officiers. Avant I'attaque, il ,tait venu nous
chercher des pains d'autel pour dire la messe et communier les soldats dans la tranchee et nous avait
demandi de prier pour lui le lendemain de deux heures a
trois heures, et c'est pr6cisement a cette heure qu'il est
tombe. Sa mort a jet6 un voile de deuil sur la population tout entiere.

Sceur BATAILLE.
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Nous avons parlI des scurs qui ont t4e obligees d'dvacuer
Arras avec leurs enfants et de se refugier a Gannat, dans
1'Allier; a la date du 7 mai 19t5, la seur Fauvelle donnait les
d4tails suivants sur les sceurs qui itaient resties.

J'ai recu des nouvelles de nos cheres soeurs rest6es
Arras: elles sont admirables et toujours exposees, c'est
mon souci continuel; elles me disent : ( Sans une visible protection du bon Dieu et de notre gardienne, la
sainte Vierge, on serait tu6, tant on est arros6 de projectiles. , Mercredi dernier, soeur Marthe tait au repassage, baisske sur la table, regardant du linge; une
balle brise une vitre de la porte, arrive sur son bras,
d6chire le drap de la manche, laisse intacte la doublure, va traverser dix-huit doubles de couvertures
pliees qui se trouvaient pros d'elle; le choc de la balle
a ete trss violent, la place toute meurtrie, contusionn6e,

rouge, mais sans plaie. Sceur Marthe a ressenti une
forte commotion, elle pensait n'avoir plus ni 6paule,
ni bras; est-ce tpouvantable! jamais une heure de tranquillit6. Les bombes, shrapnells tombent n'impprte
a quelle heure; il est d6fendu de sortir. Nos soeurs
ont douze vieilles i soigner; on pense a les descendre
dans la cave. On craint un grand coup; les soldats sont
dans les maisons particulibres, on bombarde les casernes. Chez ma soeur Frileuse,il y en a cinq cents; elle
a pu faire une petite apparition de quelques heures.
C'est elle qui s'ennuie ! partag6es dans trois maisons!
Pauvre ville d'Arras ! qu'y retrouverons-nous ? Notre
orphelinat n'est pas trop maltrait6, sceur Germaine fait
boucher les trous i mesure.
Soeur FAUVELLE.
Nous empruntons a l'rcho de Paris le passage suivant d'un

article intitul : Les Aveugles sous la mitraille. La schne se
passe aux environs d'Arras, en juin

i915.
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... Nous revenions done d'Arras en automobile.
Notre voiture, maintenant dans la nuit. d6passait une
longue file de braves autobus distribuant aux lueurs
rougeitres de leurs lumignons prudents les viandes
sanglantes du dernier abatage destroupeauxmilitaires.
Le ciel pleurait a verse sur toute la misere humaine.
A droite, les tours du mont Saint-Eloi se d6coupaient,
dans leur martyre, aux feux brusques de nos batteries
allumant soudain dans le ciel noir 1'6clair bref de
leurs distributions, - a elles aussi. A gauche, des.
meules de paille et la plaine zebree de pluie qui
s'6tendait jusqu'a l'ouate 6paisse de nuages bas qui
semblaient 6pouser le sol.
SOn alluma le phare de l'auto. Plus de risques! Nous6tions maintenant dans la r6gion des 75 qui avaient
l'air, chaque fois qu'ils tiraient, de rire d'un rire
gouailleur, suivi de ce sifflement qui nous faisait 1'effet
d'une note bien nourrie de tenor.
Soudain, dans le brouillard que notre phare cependant puissant ne pouvait r6ussir a dissoudre completement, sur la gauche, nous distinguimes des ombres
grisitres qui d6ambulaient &la queue leu leu.
Ces ombres titonnantes semblaient soudees les unes
aux autres, maillons blafards d'une chaine que nous
percevions, s'arr&tant quelquefois, vacillant un instant, puis repartant dans le noir opaque qui bordait
funebrement le bas-c6t6 de la route.
Not re voiture.stoppa et s'inclina vers le cortege, projetant en plein sa lumierc a gauche. Dans la circonference de clart6, nous apernCmes alors une sceur de
Saint-Vincent-de-Paul qui marchait en serre-file, puis
nous reconnfmes, le cceur serr6, dans cette th6orie
falote, les aveugles des deux sexes de l'asile d'Arras
que les Filles de Charite evacuaient sous les obus
boches!
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Les yeux creux, les mains agrippies A la jupe ou au
veston des etres humains qui les pricidaient, ils
allaient d'une allure fatale, butant a chaque pas dans
les branches des arbres fracass6s par la mitraille.
Ils n'avaient nulle plainte, pas un mot ne sortait de
leur bouche serrie et I'on sentait a les voir, dans le
halo de notre phare, que leur attention, toutes les facultes qui leur restaient tendaient sans cesse a ce
double but : aller vite et ne pas tomber.
De temps en temps, le long de la file en grisaille,
une voix s'elevait qui s'efforcait d'etre un enjouement
decid6. C'6tait une cornette d6tremp6e de pluie qui
exhortait tel ou telle de ses aveugles.
- Allons, Charles, allons! Encore un petit effort!
Voyons, Th6rese, ne lachez pas la jupe de Celine,
sinon vous tomberez!
Les pauvres infirmes tournaient vers la voix leur
triste visage fermi.
- Oui, ma Sceur, disaient-ils.
Une fillette aveugle, plus hardie, demanda :
- Est-ce qu'on arrivera bient6t ?
Notre auto maintenant allait au pas, projetant sur
le cortege son pinceau de lumiere, aidant ainsi les
deux religieuses en t&te, a avancer sans encourir le
risque de choir et a entrainer toute la suite sur un terrain a peu pros sir.
On marcha longtemps ainsi. La pluie venait de cesser. Le ciel se nettoyait et prenait une teinte violette,
oi les fusees lumineuses de l'ennemi mettaient, par
brusques pouss6es, des notes fulgurantes jaunes et
rouges, eclairant parfois au-dessus d'une ligne d'arbres
qu'on devinait confus6ment t 1'horizon sur la droite,
le ventre pl6thorique d'un " dracken-ballon a boche.
Dans 1'air lourd, la gorge puissante des canons jetait, dans cette nuit terrible, ses hoquets de mort.
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Au loin, brillaient quelques faibles lumieres.
- Allons, du courage ! On arrive, on y est presque!
Les maisons de la route apparurent enfin, basses et
trapues, sous les arbres.
Les admirables sceurs de charite les apercurent.
Une de celles qui formaient 1'extreme pointe cria:
- Voila Aubigny ! voila Aubigny !
C'6tait le port, c'6tait le salut, la gare liberatrice, le
train qui file au loin, hors des combats... Fini I'exode!
Toutes se signbrent.
Leurs aveugles 6taient sauv6s!
Quittons un instant la ligne du front pour aller faire une
petite visite aux soeurs d'Abbeville et d'Amiens.

Lettre de la seur DAVIN & la Tris Honorie
Mkre MAURICE.
Hospice general, Abbeville, 6 octobre x195.

MA TRts HONOREE MeRE
La grdce de Notre-Seigneur soil avec nous pour jamais!

Nous avons eu, avant-hier, ma Mere, de bien grandes
emotions : deux taubes ont survoli la ville et jete huit
bombes, dont une est tomb6e sur la buanderie de
1'hospice, i l'endroit meme oi la sceur et les jeunes
filles de la buanderie plaquaient les cornettes; je

venais de les quitter et j'6tais a la cuisine quand j'ai
entendu 1'explosion, et bient6t aprts je voyais arriver
une des lingeres, couverte de platras et de sang;
c'6tait la plus bless6e et elle n'a que des 6gratignures,
mais elle 6tait affolee. Je ne m'explique pas que toutes
n'aient pas et6 6cras6es, car la bombe est tomb6e
juste au-dessus de 1'6tuve oi elles mettaient les cor-

nettes; elle a heureusement frapp6 l'angle du mur et
l'explosion s'est produite horizontalement; la sainte
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Vierge, j'aime a le croire, avait r6gl Ie tir a un centimetre pres.
Mais vous imaginez dans quel 6tat etaient les pauvres cornettes, et les plaques, tordues, abimees. Quant
aux vitres des alentours, elles sont en miettes, nous
avons bien trois cents carreaux de cass6s.
Pendant ce temps, en ville, une des sceurs qui visite
les pauvres, voyait tomber i 2 metres devant elle une
bombe qui s'est enfonc6e en terre et n'a pas explose,
c'est la seule ! En ville, les autres ont fait des degats,
effondr6 une maison, blesstun pauvre homme; et
devant la sceur, rien : elle s'enfonce et se tait. C'est le
mois des Saints-Anges qui nous gardent dans toutes
nos voies.
Je crois aussi que notre bonne Mere du ciel a di
penser que vous auriez assez de mal h me trouver une
sceur sans m'en chercher deux, et c'est pourquoi elle a
conserv6 sceur Agnes qu'on devait me rapporter en
morceaux si la bombe'avait 6clat6.
Soeur DAVIN.
A Amiens, mame protection. La soeur Batigny Ocrit le

iS avril 1915 :

Ne vous effrayez pas des nouvelles qui vous sont
donn6es sur Amiens, mais rassurez-vous sur notre sort;
le Cceur de J6sus et sa M'ere Immacul6e protegent chacune de vos filles. La seconde bombe tombie cour
Gaudissart tout pros de nos soeurs de Saint-Leu, en
face la creche, a un peu effray6 notre chrre sceur Marechet encore souffrante, mais remise aujourd'hui. La
maison oi la pauvre m6nagere a 6t6 tube est completement effondree; la sainte Vierge, disait une petite
fille, a pouss6 un tout petit peu la bombe pour 6pargner les sceurs, et c'est vrai. L'inihumation des sept
victimes des premieres bombes a eu lieu a trois
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heures; nous avons et6 prier pres de leurs d6pouilles,
exposles dans la chapelle de 1'H6tel-Dieu; c'est une
marque de sympathie a donner aux families dans des
circonstances si terribles.
Aujourd'hui dimanche, sept taubes ont survole
Amiens; nos avions leur ont donn6 la chasse. On parle
<d'une personne tu6e; d6cid6ment les Indisirablesnous
en veulent... Nos vaillants soldats les ont repousses
magnifquement cette semaine, a Thiepval et i. fjt
Boisselle; nos canons en ont fauchA trois ou quatre
mille, il y a peu de victimes parmi les n6tres.
Nos soeurs de Bray, que j'ai vues cette semaine
m'amenant une petite orpheline dont la mere a &t6
frapp6e par un obus, entendent le canon sans discontinuer et mwme la fusillade.
Saeur BATIGNY.
Nousvenons deparler des sceurs de Bray; cela.nous ramine
sur le front; continuons a suivre la ligne; nous passous pris
de Roye; nous avons raconti, dans le dernier num6ro, les
tristes aventures de nos pauvres sa-urs; nous avions annoncd
qu'elles avaienteti gracides. On sera content d'apprendre quel
a et 1'Pinstrument dont la Providence s'est servie pour procurer cette grace: le voici d'apres une lettre de la saeur Six,
adrezsse au Tres Honor6 Pere Villette, Supirieur general.
Lager Holzmiden, Barache n° z1.
Gepriift Kommandantur Holzminden Prufungsstelle,
le z" septembre z9z5.

MON TRES HONORE PtRE,

Le 13 juin, jour oit nous f&tions tristement les noces
d'or de ma sccur Carroy, M. le Consul d'Espagne est
venu an camp de Holzminden. 11 nous a honorees de
sa visite. Aprbs les premieres formules de politesse
echang6es, il nous dit qu'il 6tait un peu de notre famille, ayant ea sa tante Fille de la Charit ; puis, tres
d61icatement, il nous apprit qu'ayant promis a sa pa-
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rente de s'occuper toujours de aotre Communauti, chaque fois qu'il en aurait 1'occasion, il avait &t6 heureux
de rpondre aux vceux de sa tante, morte depuis -vingt
ans, en s'occupant de notre affaire et en sollicitant
notre grice. Comme nous ne savions comment lui
exprimer notre reconnaissance, ii ajouta tres gracieusement: a Mais, mes Sceurs, ce n'est pas moi qui ai
contribu6 a votre d6livrance, c'est ma tante, Fille de
la Charit6. , Apris le d6part de M. le Consul, nous
etions si heureuses que nous ne savions comment remercier Dieu et nous 6tions saisies d'admiration devant
les marques si 6videntes de la protection divine sur la
famille de saint Vincent.
Chaque jour, nous recevons d'ailleurs de nouvelles
preuves des attentions de la Providence H notre 6gard.
Nos sceurs de Cologne et de Fribourg sont tres bonnes
pour nous. Tout dernierement encore, le chef civil du
camp recevait une lettre d'une comtesse de Miinster,
s'interessant a notre situation et nous demandant de
lui faire connaitre bien simplement tout ce qui nous
serait n6cessaire, s'estimant tres heureuse de nous
rendre service.
Nous nous recommandons a vos prixres, mon Tres
Honori Pere, esp6rant que la sainte Vierge nous rendra bient6t Lnotre vie de d6vouement. Veuillez agreer,
mon Tres Honor6 Pere, l'hommage de notre profond
respect et de notre filiale soumission.
Saeur Six.
Les sceurs de Roye, qui 6taient resties en Allemagne apres
avoir ete gracies, sont actuellement rentr6es en France.7
reste encore h Nesle (pays occupk ) 'leisde-ux sceurs lesplus
Agies, dont la Superieure.

A quelque distance de Soissons, se trouve PI'hpital de Vil lers-Cotterets. La sceur Gilbert 6crit . la date du i" novembre
1915, a la Tres Honorde Mere Maurice.
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MA TRtS HONOREE MERE,
La grdce de Notre-Seigneur soil avec nous pour jamais!
Nous avons eu dimanche dernier la visite de
Mgr Pchenard, il venait confirmer; et ie lundi, Sa
Grandeur s'est rendue a l'h6pital ou l'attendaient le
directeur de la maison, M. le Medecin chef et plusieurs majors. M. le M6decin chef lui a adress6 un
petit discours, et ensuite Sa Grandeur, suivie de ces
messieurs, est venue dans mon service, a adress6 un
mot a chaque bless,; c'a 6et tres long; c'est ce qui a
priv6 les autres services de la visite, mais Monseigneur a demand6 de nous voir toutes; nous nous
sommes r6unies a la chambre de communaut6 arrangee pour la circonstance et, apres quelques paroles

toutes paternelles, Sa Grandeur nous a benies. Vous
voyez, ma Tres Honor6e Mere, qu'a Villers les r6ceptions se font tr'es bien; vraiment on ne peut pas
demander mieux pour les majors.
En ce moment, nous avons des blesses bien intiressants, entre autres un jeune de vingt et un ans arrive
samedi soir. Le major decide l'op6ration pour le
dimanche matin, craignant la gangrene au bras droit;
apres une recherche de pres de deux heures, impossible de trouver 1'6clat, on d6bride largement et on
attend; la journ6e n'est pas trop mauvaise, mais: le
lundi, la temperature monte, le pouls devient rapide,
le major tres inquiet se demandait si l'amputation ne
serait pas trop tard. Enfin, 1'apres-midi, il revient et
d&cide qu'il faut agir; je redoutais le moment ou le
major le dirait au petit bless6, I'ain6 de hurt enfants
et dont le pere 6tait tres souffrant; mais comme le
bon Dieu arrange toutes choses! Le bless6 avait
saisi quelques mots et de suite avait compris; je m'approche de lui et il me dit : Oh! ma Sceur, M. le
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major veut me couper mon bras; qu'il n'hisite pas,
je suis pret; oui, j'offre mon bras pour la France; puis
vous allez faire une pritre avec moi et vous verrez,
ma Scrur, que tout ira bien. , J'6tais bien imue; je
lui passai une m6daille au cou, et en route pour la salle
d'op6ration. Vraiment, quand il y a la foi, que c'est
beau! Le blessi fait I'admiration de tous. Jamais une
plainte pendant les pansements; il est un encouragement vivant pour un autre petit blesse de la meme
salle, qui a subi l'amputation de la cuisse; mais, plus
sensible que son camarade, les pansements 6tant douloureux, il a demand6 bien naivement d'etre pans6
en meme temps, et le premier lui donne du courage.
Triste spectacle de voir ces deux enfants chacun sur
une table, mais tout cela pour la France!
Le Divin Maitre nous donne des consolations de
temps en temps, il y a vraiment du bien a faire parmi
ces enfants.
Soeur GILBERT.
Nous voici de nouveau a Reims.

Lettre de la saur LABARSOUQUE e la Tres Hoxoree
Mere MAURICE.
Reims, paroisse Saint-Andr,
le xx avril 1915

MA TRES HONOREE MERE,

La grdce de Notre-Seigneur soil avec nous pour jamais!
Nous vivons toujours sous la menace des obus, qui
plus, qui moins.
Nous sommes encore sous l'impression p'nible de
la terrible nuit du 8 au 9 avril oit la ville a ,t6 de
nouveau bombard6e avec une force extreme, de neuf
heures du soir a quatre heures et demie du matin,
sans discontinuer. Des milliers d'obus- sont tomb6s
dans toutes les directions, allumant des incendies
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dans certains quartiers et surtout faisant de nombreuses victimes. Certains obus 6taient d'un tres fort
calibre, explosant avec un bruit formidable et causant
des d6gats 6pouvantables. Nous nous attendions un
peu a des reprisailles, car nous commencons a connaitre leurs agissements; la veille, notre artillerie
leur avait envoy6, pendant une demi-heure, une mitraille serr&e qui les avait 6prouves et nous pensions
bien essuyer leur feu a la suite; mais nos previsions
sont toujours d6passees.
Nous avons passe la nuit debout, bien entendu,
avec nos quelques grandes, priant et sommeillant
malgr6 tout.
Le Sacr6-Cceur et notre Immacul6e Mere nous ont
encore d4fendues contre ces engins meurtriers qui
nous glacent d'apprehension quand nous les entendons siffler au-dessus de la maison, et cela pendant
toute une nuit!
Nos sceurs vont bien, malgr6 ces inqui6tudes et
1'6nervement qui en r6sulte. Nous travaillons toutes et
beaucoup pour donner satisfaction a nos chers soldats qui nous confient leur linge et dont ils sont si
reconnaissants.
Malgr6 la vie mouvementie que nous menons, nous
restons fideles a la Rggle et essayons de surnaturaliser nos frayeurs et nos appr6hensions.
Sceur LABARSOUQUE.

Lettre de la scur DES GARETS i la Tres IHonorte
Mere MAURICE.
Reims, orphelinat Rcederer,
2 octobre i9g5.

MA TRES HONOREE MERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
J'ai une joie a vous donner, ma Tres Honoree
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Mere; I'humilit6 de ma sceur Labarsouque nous en
priverait, et moi, je suis si heureuse de vous dire combien est estimbe la petite famille de Saint-Andr6.
Un soldat vient d'6tre baptis6, et c'est le fruit de
la grande bont6 des soeurs de cette maison. Ce brave
soldat, aprbs avoir eu plusieurs fois I'occasion de voir
nos soeurs, dit a un camarade : Dis moi un pen ce que
c'est que ces femmes, elles ne sont pas comme les
autres. - Le camarade r6pond: " Ce sont des soeurs qui
travaillent pour le bon Dieu; elles ne pensent qu'a
faire du bien a tous. - De quelle religion sont-elles!
- De la religion du bon Dieu. - Je ne connais pas
ca, moi. - Es-tu baptis6? - Non, mais je voudrais

6tre de la religion de ces femmes-lh; non, elles n'ont
pas leurs pareilles! -

Veux-tu etre baptisi ? -

Oui,

pour etre de leur religion. , Et le camarade a conduit
le petit soldat a l'aum6nier du r6giment qui a eu la
consolation de le baptiser. C'est par le cardinal que
je sais ce trait touchant et nos sceurs aussi humbles
que bonnes disent l'ignorer.
Depuis treize mois, nous n'avons jamais eu des
jours plus calmes que ceux dont nons avons joui cette
semaine, le bombardement est insignifiant. Le canon
se fait entendre au loin; seule une grosse piece
6branle, de temps en temps, la maison, mais sans
aucun danger, sauf celui de casser les vitres si les
fenetres sont fermees.
Soeur DESGARETS.
L'Academie frangaise a decerne un prix de 6ooo francs a
la soeur Des Garets pour ses oeuvres de bienfaisance. Nous
donnerons dans le prochain numiro la partie du discours de
M. Hanotaux qui concerne nos sceurs.
La sceur Saint-P6reuse 6crit a la TrBs Honoree Mere les
lettres suivantes; nous aurions quelque scrupule I les citer
parce que notre chere Soeur dit quelque part qu'elle a itd fort
saisie de voir ses lettres publides et qu'elle avait presque pris
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la resolution de ne plus ecrire; mais le Tres Honord Pere

Villette a 4crit de sa propre main, en marge de la lettre : Ne
pas tenir compte de ses rdpugnances i paraitre dans les
Annalev ; nous nous excusons done aupres de notre chere
soeur Saint-Pereuse et nous publions sa correspondance.
Parguy-les-Reims, 29 avril 1915.

MA TRES HONOREE MERE,
'La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Vous avez appris par notre respectable sceur Desgarets, ma nouvelle r6sidence! Depuis mon d6part de
Reims, j'ai vainement cherch6 un instant pour vous
donner quelques details; cela m'a 6et impossible
malgr6 mon vif d6sir. L'installation de la salle d'operation a 6t6 laborieuse, et, a peine achev6e, de grands
blesses nous arrivaient necessitant de graves interventions.
Ma sceur Watrelot et moi, nous sommes bien heureuses de pouvoir continuer a donner nos soins a nos
chers blesses; mais je ne vous cacherai pas, ma Tres
Honoree Mere, que ce recul de 8 kilometres a l'arriere
m'a et6 tres p6nible! Je me suis dit pour me consoler
qu'on ne reculait jamais lorsqu'on ob6issait.
Ces messieurs (nos ex-majors de. l'ambulance 17,
pour la plupart) nous temoignent une grande bienveillance, ainsi que les officiers sup6rieurs qui viennent presque chaque jour visiter l'h6pital militaire,
actuellement situe dans la belle demeure de Parguy;
nos blesses ont beaucoup d'espace, d'air et de lumiere,
le parc est superbe.
Nous avons am6nage la salle d'op6ration dans une
vaste salle de bain, et une salle de pansement dans
un ancien repassage. Vous devinez les menages
qu'il a'fallu y faire, ma Tres Honor6e Mere? A notre
arriv6e, nous avons trouv6 les quatre murs;... ou
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organiser un service de chirurgie avec rien ou fort
pen de chose? nous avons parcouru a cet effet les
caves et les greniers. Cela va a peu pres ainsi, et ces
messieurs se d6clarent satisfaits.
Nous tAchons de nous arranger le mieux possible
de notre petite communaut6 a deux, et espirons que
d'ici peu notre nombre s'6lvera a trois avec l'ouverture d'une aile nouvelle. Nous nous efforcons de sauvegarder le plus possible nos exercices de piet6 et
tons nos saints usages.
Le chateau possede une chapelle oi reside le saint
Sacrement et oiL la sainte messe se c6lebre chaque
jour, dite par un infirmier militaire.
Le dimanche, la plupart des officiers, majors et
soldats y assistent, et font eux-memes, d'une faqon
plus ou moins harmonieuse, tous les frais du chant!
C'est tres touchant. L'un des ( choristes , est un
ancien enfant du Berceau.
Nous sommes tres sommairement install6es dans de
petits reduits sous les toits (logements habituellement
reserv6s aux palefreniers et marmitons) afin de laisser
toutes les chambres et salles disponibles aux bless6s.
Nous avons, comme les soldats, une paillasse et un petit
matelas de varech, sans oreiller, bien entendu; nous
y sommes tres bien habitudes; mais la premiere nuit,
le tout exhalait une telle odeur de tabac et de fumbe
que je me suis reveille me croyant dans une gare.
Quant a la ( popote ), nous partageons aussi celle
des soldats; le soir de notre arrivee nous avons bien
ri!... notre souper s'est born6- a une tasse de bouillon
a la graisse et i des pois secs froids (pas de pain, pas
de boisson, aucun ustensile!); depuis, cela s'est un peu
am6lior6. Nous allons nous-memes, matin et soir, a la
calsine militaire, chercher notre portion, que nous
prenons dans un petit coin a part
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Ma sceur Desgarets, qui est notre providence en
tout, et qui nous envoie, toutes les fois qu'elle le peut,
des petites douceurs (trop, a notre gre), nous a 6crit a
ce sujet des choses d6licieuses. Je recopie Fun de ses
billets que je conserve pr6cieusement... ( Je vous filicite de votre attitude de mendiantes i la porte de la
cuisine militaire, la gamelle a la main; valons-nous
plus que les pauvres attendant humblement au fourneau que leur tour soit venu?... pour recevoir moins
que vous ne recevez lt-bas!... Qu'il fait bon s'assimiler aux pauvres!, Et plus loin : ( Je ne souhaite
pour nous que m6pris et oubli de nos travaux et
sacrifices... je sais que je ne suis rien et plus je ne
serai rien et plus je serai forte!... A l'oraison, soyez
celle qui n'est rien devant celui qui est tout. ,
6 mai. - Nous voici dans le mois de notre Immacul6e Mbre, nous ne l'oublions pas... j'ai fait un beau
petit mois de Marie dans une armoire d'objets i pansement! Chaque fois que je l'ouvre, je pense a Elle.
C'est tout ce que je puis faire cette ann6e.
2 juin. -

Parguy est toujours un centre tres actif
de troupe. Nous avons eu I'avantage de recevoir la
visite de M. le sergent Chesnelong, qui fait partie de
'6tat-major (conseil de guerre). II nous a demand6
des nouvelles de ma sceur assistante, et si nous avions
t6 u ses 6Rlves ).
Nous lui avons repondu que nous avions eu cet
honneur! II 6tait en tres bonne sant6 et plein d'espoir
en 1'avenir. Ayant exprim6 le d6sir de voir ma soeur
Devilder, pour parler de Lille (dont elle lui avait
transmis les rares nouvelles qu'elle recevait), unrendez-vous fut pris aussit6t, mais des ordres 6tant
arrives sur ces entrefaites, la division est partie sur le
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champ pour une direction inconnue, que nous croyons
&tre le Nord.
Nos chers blesses continuent a absorber tout notre
temps (salle d'operation, cabinet de pansement, surveillance des plus grands bless6s). Is sont en ce moment au nombre de quatre-vingts dans I'hcpital.
Un service de grandes auto-ambulances nous les
amene rapidement du front. Un de ces services est
assure par I'ambulance russe de S. M. l'Imperatrice
Fedrowna. Des officiers russes sont venus se mettre
a notre disposition et nous presenter leur materiel.
Nous avons m&me craint un moment, qu'ils nous
baisassent les mains... mais non! ii se sont contentes
de saluts jusqu'a terre et des mots les plus courtois.
Depuis, l'ambulance de Sa Majest6 assure chaque
matin le service des evacuations.
Nos braves soldats continuent a nous donner les
plus beaux exemples de patriotisme et de foi. Tous,
pour ainsi dire, portent la chore M6daille et le petit
-drapeau du Sacr6-Cceur sur leur poitrine. Jamais une
plainte, jamais un murmure; quelle atmosphere de
vaillance et de g6enrosit6! Ils font presque tous la
sainte communion les dimanches et jours de f&tes sur
leur lit, et l'assistance devient de plus en plus nombreuse a la messe. Les chants sont plus fournis, car on
chante, ma Tres Honor6e Mere, et de tout son coeur.
Enfin, le c6t6 materiel n'est pas n6glig6 non plus;
d6cid6ment, les hommes ne sont guere faits pour les
menages! Ils sont pleins de bonne volont6, mais ils
ne r6ussissent pas toujours dans ce qu'ils appellent
pompeusement faire la propret6.
Le service de ma soeur Watrelot comprenant quarante lits de grands blesses est vraiment transform6.
Ces messieurs continuent a nous t6moigner une grande
bienveillance, nous avons journellement des visites
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d'officiers superieurs, inspecteurs du service de
sante.
La comtesse WerlM, propri6taire du chateau,
Mme de Mun et Mine de Montebello sont venues
passer quelques heures parmi nous; ces dames ont
poussi les hauts cris quand elles ont appris par le r6gisseur que nous logions dans les chambres des palefreniers et voulaient nous fiire changer d'appartement.
Mais nous sommes si bien habitudes a nos paillasses
que nous n'avons jamais voulu les quitter, malgr6 les
instances d'une brave femme de chambre qui voulait a
tout prix nous laisser sa chambre tres confortable.
La t popote ) est toujours extra-militaire et peu
vari&e, nous avons journellement de la soupe et de ce
que les hommes appellent du c tire-bateau , (cheval),
puis un ragoit de pommes de terre, noyees dans une
sauce noire, enfin le c jus a traditionnel, car on nous
met au rang des sous-officiers.
6 juin. - Vous me disiez dans votre derniere lettre,
ma Tres Honoree Mere : , Lorsque je tremble pour
mes vaillantes filles de Reims, je ne suis pas rassuree
sur celles de Parguy. n Vous aviez vraiment 1'intuition des choses. Hier, l'ambulance a &t6 l'objet d'un
serieux bombardement, entre quatre et six heures du
soir; onze bombes sont venues s'abattre autour de
nous avec des sifflements stridents et sinistres; des
6clats ont 6t6 ramasses tout a c6t6; un obus a pass6
si pros de la salle d'operation qu'on efit dit le bruit
d'une sirine. II a 6clat6 & 2oo mitres de 1. Personne n'a &t6 bless6, et c'est miracle, car on conduisait un de nos pauvres petits a sa derniere demeure;
trois cents hommes 1'accompagnaient. Une bombe a
6clat6 sur la route, I'autre au cimetiere; le vieux cur6
de la paroisse, le colonel, des officiers, une partie du

-

742 -

cortege n'ont eu que le temps de se jeter a terre; ils
ont &t6 couverts d'eclats et de poussibre noire; un des
infirmiers a 6t6 renvers6 par le deplacement de l'air.
Le cheval qui avait conduit le cercueil s'est emball6,
le clairon a sonne et tous les hommes sont rentr6s au
cantonnement. Les bombes ktaient lanc6es de la direction du fort de Brimont distant de 14 km. 600
exactement.
Iojuin. - Depuis, nous n'avons eu aucune bombe a
Parguy; mais dans la nuit du 6 au 7, une effroyable
canonnade s'est fait entendre aux alentours de Reims.
De une heure a cinq heures du matin, il s'est livr6 une
bataille acharn6e, le canon tonnait sur tous les points,
des mines sautaient avec un fracas 6pouvantable.
Nous avons recu de grands blesses a quatre, six et
onze heures du matin; l'un d'eux n'a surv6cu que
quelques heures.
Enfin, ma Tres Honor6e Mere, nous continuons
toujours a vivre dans une atmosphere de guerre mais
aussi de graces et de miraculeuse preservation.
Nous devions avoir, le dimanche 6, une belle procession du saint Sacrement dans le pare de la merveilleuse roseraie de Parguy (au moins cent mille roses
closes en ce moment, c'est f6erique); de grands priparatifs avaient 6t6 faits par nos chers soldats qui
avaient confectionn6, pour chaque bless6, des petits
drapeaux tricolores; la musique militaire devait alterner avec les chants; mais le bombardement de la veille
a fait interdire tout rassemblement qui aurait pu devenir un point de mire ancs ennemis; quelle d&ception!
Nos cheres soeurs de Reims ont &t6plus heureuses
que nous... leur procession a &et magnifique et combien touchante! dans les cours et le jardin de ma
sceur Desgarets, un nombreux cortege militaire la
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suivait (officiers d'etat-major, simples soldats, brancardiers, infrmiers, majors., etc.).
Plusieurs bombes avaient 6clat6 tout autour de la
maison pendant les priparatifs, mais rien n'avait entravela confiance et la ferveur de ma Sceur. Elle avait
continue tranquillement, au grand soleil, l'ornementation de (t son ) autel... ravissant. La chaleur est torride, nous avons plus de 38 degres dans nos petites
cellules sous le toit, mais on s'habitue a tout.
15 juin. -

J'avais encore de bien jolies choses a

vous dire sur nos soldats, ma Tres Honor6e Mere,

mais une occasion sure se prisentant pour Paris, je
desire en prpfiter, et remets i plus tard la joie de
vous raconter des traits touchants qui rejouiront votre
cceur apres avoir r6joui Celui de Dieu. C'est l'heure
de la grice sons toutes ses formes... que de merveilles! que de merveilles!
Nous avons oper6 cette nuit de minuit i deux
heures et demie, puis de huit heures et demie a une
heure moins vingt; enfn de deux heures i cinq
heares. Je sors a l'instant de la salle d'op6ration.
7 aotnt. - Puisque vous aimez connaitre les moindres
details de notre vie, ma Tres Honor6e Mere, c'est
une vraie consolation pour moi de vous en donner
quelques-uns.
Calme relatif depuis quelques jours, apres une terrible semaine an cours de laquelle nous avons eu une
serie de nombreux et trbs grands bless6s; plusieurs
ont succomb6 dont trois sur la table d'op&ration (victimes des bombardements incessants de Reims, torpilles, grenades, etc.).
Tous meurent en paix avec Dieu. On nous en a
amen6 un ce matin, ayant les deux jambes et le bras.
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pauvre enfant n'a survbcu que quelques heures. C'itait
un Breton, pere de trois enfants. Malgr6 le talent de
nos excellents chirurgiens, vingt-sept tombes se
sont creusees en peu de temps. Rien n'est touchant
comme de les voir, surmont6es d'une simple croix en
plein champ! Sit6t leur d6ces, nos pauvres enfants
6taient depos6s dans un garage d'auto abandonne,
sans linceul, sur de vieilles caisses de bois; nous
avons tout doucement essaye de remidier a ce triste
6tat de choses; nous avons d'abord enlev6 les toiles
d'araign6es et cloui sur le mur un petit crucifix de
bois noir, encadre de deux drapeaux tricolores. Puis,
sur un chassis recouvert d'un drap, nous avons appliqu4 une large croix noire. II y a beaucoup de coutures,
mais cela fait bien quand meme. Avec quelques
plantes vertes, la petite chapelle mortuaire improvis6e
est au moins plus convenable.
Plusieurs des soldats qui passent r6clament chapelets et medailles. Ces braves enfants qui retournent
dans les tranch6es ont un bon moral, et la foi est
vivante en eux. La plupart sont des mineurs ou des
ouvriers d'usine.
Chaque soir, a six heures et demie, salut militaire
a la petite 6glise de Parguy. Vous pensez, ma Tres
Honor6e Mere, si nous nous d6pechons de quitter nos
blouses, quand nous le pouvons, pour aller y assister.
Nos braves soldats en font tous les frais : 'un sonne
la cloche A toute volIe, 1'autre s'essaye a l'harmoniim,
les autres chantent de toutes leurs forces; un petit
diacre fait une allocution. Priere dusoir, trois dizaines
de chapelet, invocation des saints de France, oraison
pour la paix, b6n6diction du tres saint Sacrement et
cantique final a tout casser! je suis sire que le bon
Dieu est content.
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Le soir, quand nous nous retrouvons dans nos petites
mansardes, soulevant le vasistas, nous interrogeons
I'horizon. Le chateau se trouve sur une hauteur et domine les alentours a 15 kilometres a la ronde: Vers
huit heures quarante-cinq, s'allument les phares des
forts, toujours aux mains de nos terribles ennemis!
A gauche Brimont, puis Witry, Berru, NogentI'Abbesse.
Degrandes projectionslumineuses s'6tendentsur tes
campagnes,deja plong6es dans I'obscurit6; c'est beau
et saisissant. Quand on pense a nos pauvres soldats
terr6s dans les tranch6es qui veillent pour toute la
nuit, on a le coeur serr6 et rempli de tristesse. Quand
tout cela finira-t-il?
Nous avons eu le plaisir d'apercevoir M. Bizart
qui fait fonction de vaguemestre dans les environs
avec une mine florissante! Vous devinez si nous avons
parl, de vous avec lui, ma Tres Honor6e Mere, de
notre Tres Honor6 Pere, de la chere Communaut! II
6tait tout heureux de voir des cornettes, la veille de
la fete de notre Bienheureux Pere!
Parmi nos bless6s s'est trouv6 un pretre de Bayonne
(il avait recu un 6clat d'obus au pied, le premier jour
qu'il vint a Reims); il 6tait un peu original, mais fort
bon; nous avions voulu, par d6firence, le mettre dans
une chambre a part, mais il n'a jamais voulu, disant
que <poilu, il voulait vivre et mourir avec les poilus ,.
II vient d'etre dirig6 dans le Midi, a Agen, je crois.
8 aoMt. - Je continue a vous ecrire au son du canon
qui tonne sans interruption, depuis quarante-huit
heures, toujours direction de Soissons, et, en meme
temps, as milieu d'un concert organis6 pour distraire
nos blesses.
Le temps est merveilleux; ce soir, cinq heures, le

-

746 -

concert a lieu devant le chateau entour6 d'un luxe
prodigieux de plantes et de fleurs; quel contraste!
Nos blesses ont 'air satisfaits et les soldats du
Nord sont pleins d'entrain. Tout a 1'heure, ils jouaient
a une grande partie de balles : il est vrai que la plupart d'entre eux ont vingt et vingt et un ans!
A six heures et demie, rendez-vous pour le salut.
Le ravitaillement est tres p6nible dans nos regions,
toujours occupees par la troupe, et oii les moyens de
communication, sont tres restreints. Nos chers blesses
.ne sont pas gates, surtout comme alimentation et sont
tout a fait sevr6s de petites douceurs.
Nous nous efforcons d'y remedier par de petits
moyens : compotes de fruits tomb6s, cresson, escargots, champignons du parc. Puis ma soeur est comme
toujours la providence de tous.
Elle n'a pas voulu que le 19 juillet passit inapercu
ici, et, dis 1'aurore de ce beau jour, le petit ane de la
chore maison de Reims arrivait charge d'une grande
marmite debordant d'une d6licieuse creme au chocolat, salade, petits giteaux, malaga. Quel festin!
Le concert se poursuit de plus belle; j'entends les
applaudissements d'ici, malgr6 le canon et le bruit des
avions qui ne cessent de survoler. Encore une fois,
quel contraste! tant de beaut6s de la nature et d'entrain reunis, tant de preoccupations et d'angoisses
dans le cceur! tant de menaces a l'horizon!
Un lieutenant, tres grievement bless6, nous arrivait
un soir, semblant avoir perdu toute connaissance : il
avait la figure fracass6e. Quand il fallut, sur la table
d'operation, lui enlever son scapulaire et ses m6dailles,
inond6s de sang, il sortit du coma et manifesta 6nergiquement sa volont6 de les garder; il fallut les laisser
pres de lui.
11 fut administr6 sur place, et, Ie lendemain matin,
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un leger mieux s'6tant produit, le general vint le d6corer. Prenant alors la croix de son chapelet, il fit
comprendre alors que c'6tait celle qu'il pr6f6rait a
toutes...
Nous avons soign6 un sergent libre penseur des
faubourgs de Paris. En quittant l'h6pital, il nous dit
simplement : c Je ne suis pas de votre religion, mais
j'ai appris ici, que la religion catholique seule peut
inspirer le veritable d6vouement. Je n'oublierai jamais
Parguy. Adieu, et peut-&tre au revoir! )
J'aurais une delicieuse histoire a vous raconter ma
Tres Honoree Mere, mais ce serait trop long: un
anarchiste antimilitariste, condamn6 a mort, devenant
un heros, un veritable sectaire faisant la mort d'un
saint! Nous en avons et6 profond6ment impressionnees... C'est encore un miracle de la chore M6daille!
Je crois pouvoir vous dire, ma Mere, que nous
sommes, autant que possible, fidEles a tous nos exercices de pi&et (nous nous trompons parfois de jour
pour l'exercice de communaut6 du vendredi, tant on
ne salt comment on vit! et a la r6p6tition d'oraison,
nous ne disons chacune qu'une simple phrase...) mais
enfin, nous faisons ce que nous pouvons !
16 octobre. - Nous sommes toujours a notre poste,
vivant au jour le jour, et attendant tout du Dieu de paix.
Par moment, le cceur se serre de tristesse, surtout a
l'approche du soir, au d6but de cet hiver qui s'annonce
si rigoureux et plein d'inconnus inqui6tants; nous
sommes dans d'epais brouillards depuis plusieurs semaines; le fraid est deja vif, il y a des c6t6s rudes et
p6nibles dans notre vie au milieu des camps; mais
devant la somme de souffrance repandue sur la terre,
et si vaillamment support&e par nos soldats, comment
oser se plaindre? Souffrir est un soulagement.
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Apres avoir requ des ordres pressants, une partie de
septembre a 6ti employ6e A de grands preparatifs
concernant l'offensive g6ndrale annonc6e; nous avons
mont6 rapidement deux cents lits, amenag6 des annexes, pr6par6 et st&rilis6 un inorme matriel de pansement, fait 6vacuer, chaque jour, le plus de blesses
possible. La formation a 6t6 augment6e en personnel.
Elle comprenait : quatre majors, quatre officiers gestionnaires et pharmaciens, huit sergents et caporaux,
soixante infirmiers militaires de salle et d'exploitation; deux religieuses de clinique, trois infirmiires
laiques des h6pitaux de Reims, ma sceur Watrelot et
moi.
Pendant plusieurs jours et plusieurs nuits, la canon-

nade a 6t6 terrible et ininterrompue a notre droite et
a notre gauche : Auberive, Souain, Tahure, Brimont,
Berry-au-Bac. C'ktait un roulement formidable, aug-

ment6 encore par les coups r6p6tis d'une enorme
piece de marine, qui faisait trembler la terre A plusieurs kilometres a la ronde.
Les hommes l'avaient surnomm6e Julie. Je vous assure, ma Tres Honor6e Mbre, que lorsque la grosse
Julie tonnait, on l'enitedait! Tout en itait 6branl6; les
murs voisins s'6croulaient et les vitres des fenetres non
ouvertes se brisaient. Nous vivions dans un passage
incessant de troupes, le jour et surtout la nuit; les

routes sont toutes difoncies par le roulement continuel des camions, automobiles, pieces d'artillerie, et
les bas c6tes des chemins sont d6fonces par le pietinement de la cavalerie.
Contrairement a toute prevision, les blessis de ces
grandes attaques de septembre, n'ont pas 6te dirighs
de notre c6te; nous avons continue a recevoir seplement, les bless6s dn secteur de Reims.
Ils continuent A nous donner les m&mes beaux
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exemples de courage et d'endurance; jamais ils ne se

plaignent, jamais ils ne murmurent. Un pauvre petit
amput, mort. de la gangrene gazeuse, disait simplement: a Ah! c'est triste de mouzir

a vingt-cinq ans!...

Vingt-cinq ans! Apres avoir 6t6 marie deux mois...
C'est bien triste! ,
C'6tait toute sa plainte. Tous, ou presque tous,
meurent en paix avec Dien. Pendant un certain temps,
cependant, nous avions la sp6cialit6 des ( apaches o.
L'un d'eux, de la " bande a Bonnot ,,,mortellement
bless6, refusa poliment, mais catbgoriquement, le
pr6tre. C'est tout a fait exceptionnel. A c6Bt de cela,
que de ravissants et consolants traits, on pourrait
citer! Un petit soldat nous arrivait un soir. II avait
expir. dans le trajet. Er le deshabillant, nous trouvimes, dans use petite pochette sur son coeur, son
petit chapelet blanc de premiere communion, il ktait
teint de son sang... Le petit blondinet semblait sourire : il avait di voir la sainte Vierge.
Nous avons 6t profond6ment edifi6es par la mort
d'un petit chasseur a pied, du Nord. Ses camarades
de salle, meme les plus indiffbrents, en 6taient emus
et impressionnes. C'6tait un brave patrouilleur volontaire. Atteint d'une balle qui lui avait laboure l'estomac
et les intestins, il demanda aussit6t un pr&tre et se
mit a r6citer son chapelet. Malgr6 tous les efforts du
major; il ne surv6cut que quelques jours. 11 attendait
tranquillement la mort : ( Je suis perdu, mais cela ne
fait rien, puisque j'ai fait mon devoir! , Des qu'il
apercevait dans la salle un pretre-infirmier, iI prenait
le crucifix qu'il ne quittait pas et 1'embrassait longuement. II demanda a communier; on lui donna une
parcelle de la sainte hostie, et ensuite dans le jour,
on 1'entendait sans cesse dire a demi-voix : Corpus
Domini Jesu Christi!... I1 s'endormit en priant la sainte

-

750 -

Vierge. Le major a pleuri. Nous avons requ depuis sa
citation a l'ordre du jour et sa medaille militaire.
Un lieutenant, qui devait subir une operation tres
douloureuse, avait son chapelet a la main, et comme
je pensais qu'il allait le laisser tomber sous leffort du
chloroforme, je voulus le d6poser a c6te de lui, comme
il commencait s'endormir: a Oh! ma Sceur, laissez-le
moi... il me donnera du courage. , 11 6tait completement endormi qu'il r6p6tait encore :
C'est pour 'la
C
France, vive la France! o
18 octobre. - Nous venons de recevoir plusieurs
blesses, dont un petit sous-lieutenant de vingt ans.
Atteint c aux Cavaliers de Courcy n, bien cl61bres
dans notre region, d'un gros eclat d'obus dans la r6gion du coeur, il se croyait perdu et disait a ses
hommes : c Frappe au coeur! la belle mort pour un
offcier francais! , L'eclat a 6te extrait et le pauvre
petit va se remettre; il est tout heureux de revivre! II
disait au major en se r6veillant: 4 Quand je sentais la
mitraille me poursuivre et les obus se rapprocher de
plus en plus de moi, alors je n'ai plus pense a rien et
j'ai dit le Souvenez-vous . la sainte Vierge; Ca va faire
plaisir a la scur! ,
I1 y a des blessures terribles; d'autres 6tranges et
bizarres; un pauvre mineur du Nord avait un gros eclat
dans l'ceil; il fallut le lui enlever, le projectile n'6tait
autre qu'un debris de crane de son camarade qui etait
tomb6 a ses c6t.s.
Nous avons vu souvent des dents incrust6es dans la
langue, dans les joues, des debris d'os projetes dans
une tout autre partie du corps; avant-hier, on retrouvait dans une plaie profonde de l'abdomen, feuillets
et cartonnage d'un portefeuille. Le meme soir, un portefeuille 6galement jouait un grand r6le dans la bles-
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sure d'un petit saint-cyrien, jeune heros de vingt
ans! Les majors qui trouvent, malgre tout, le moyen
de plaisanter disaient : a C'est la-journie des portefeuilles! a, Nous avons vu des hommes littiralement
criblis de cailloux, d'esquilles de bois, de corps 6trangers de toutes sortes; un pauvre capitaine, qu'on nous
a amen6 un soir, mort, avait sa correspondance d6chiquetie, hach6e dans une plaie de 1'estomac. Ce sont
ces corps 6trangers, et particulierement les d6bris de
vetements tres infectes en g6neral, qui occasionnent la
gangrene quand ils ne peuvent etre extraits a temps.
Nos pauvres soldats reviennent des tranchees dans
on 6tat facile a deviner : couverts de boue ou de
poussibre, leurs vetements sont de toutes formes et de
toute couleur; on a de la peine a reconnaitre a quelle
arme ils appartiennent; il n'y a plus beaucoup d'uniformit6, mais tous maintenant portent le casque qui
leur preserve beaucoup la t&te, et sont munis d'un
masque.
A peine arrives au cantonnement, ils font leur petite
lessive, se brossent, se lavent, se raccommodent comme
ils peuvent. On les entend parfois chanter! Quel ressort il y a dans le soldat francais!
Je ne veux pas oublier de vous parler d'un 6mouvant
combat d'aeroplanes qui s'est livre r6cemment, juste
au-dessus de I'H5pital n* 6. Un avion francais cern6
par deux allemands! L'air 6tait calme et Ie ciel d'azur;
on entendait le crepitement des mitrailleuses et on
suivait chaque mouvement de ce drame aerien; les deux
allemands essayerent de contourner le francais et de
le prendre des deux c6t6s a la fois... minutes angoissantes et d6cisives; apres plusieures manoeuvres, on
vit tout a coup l'un des allemands battre de l'aile et
s'abaisser sensiblement et progressivement. Les blesses
debout, tous les infirmiers, les majors poussaient des
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kurrahs fr6nitiques et applaudissaient a se rompre les
mains. Quetques secondes plus tard, le deuxieme avion
s'enfuyait a tire-d'aile, et le francais restait seal i
planer dans Fair sous le beau soleiL Je crois que tous
les caeurs avaient palpit6.
Ces messieurs ne pensent pas que le premier avion
ait pu regagner les lignes ennemies.
Le martyre de Reims recommence apres un moment
d'accalmie. Un des jours de la semaine dernitre,
cinquante aeroplanes francais divisis en trois escadrilles - spectacle splendide! - se dirigeaient a la
fois sur les tranchies allemandes et la gare de Barancourt, important centre de ravitaillement; un furieux
bombardement en a r6sult6; ma Soeur des Garets vous
en a peut-ktre parle, ma Tres Honoree Mire, trentesix obus sont tombis autour de l'orphelinat Rcederer
avec des sifflements stridents et des 6clatements violeuts, et trois cents sur la ville; ils devaient &tre
lances par les forts de Berru et de Nogent. Deux
jours plus tard nouveaubombardement a quatre heures
du soir et bombes d'airoplanes.
20 octobre. - Hier mardi, . huit heures du matin,
effroyable canonnade du c6t6 de Reims, et violente
attaque allemande sur divers points. Notre artillerie
r6pond; on entend les coups sees et precipites du 75;
bombes incendiaires sur la ville; on voit les eclatements
et les incendies d'ici; d'6paisses colonnes de fumbe
s'leivent dans l'air : c'est terrible ! Un r6giment d'infanterie venait d'arriver au repos a Parguy apres avoir
pass6 un certain temps dans les tranch6es; un ordre
est donn6; un seul mot des chefs, tous les hommes se
lbvent, font demi-tour et repartent; quelques instants
plus tard, tous les cantonnements etaient deserts.
Je vous assure, ma Tris Honor6e Mere, que nous.

avons admire cette ob6issance militaire... qu'elIe est
belle!
21 octobre. - Nous avons recu, cette nuit, cent cinq
bless6s; hier vers quatre heures, si je me souviens bien,
la lutte a repris plus acharn6e toujours a l'est de
Reims, Tessy, Cormontreuil, Saint-Leonard - canonnade sans arrit, roulement formidable, traits de feu
dans I'air.
Sceur SAINT-PEREUSE.
Nous terminons notre chemin de croix par Saint-Did. La
suwur'Boisserie ecrivait, le 22 avril 1915, a la Tres Honorie M~re

Maurice.
MA TRES HONOREE MERE,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour Jamais!
Depuis deux mois, nous 6tions assez calmes,
sauf la visite des avions ennemis qui sont de tons lesý
jours, et des bombes qui nous sont largement distribu6es; mais voila que depuis le I5, les Allemands
nous bombardent de nouveau, mais alors, des marmites 6pouvantables, heureusement qu'elies n'eclatent
pas toutes; le. i5, tous les obus tombaient autour de
nous; nous voyons tres bien les eclatements, nos
enfants les supportent difficilement, elles deviennent
parfois toutes pales de frayeur, pauvres petites, elles
6taient bien moins affol6es dans Ie d6but; je vous
assure, ma Mere, qu'elles prient avec ferveur. Hier,
en moins d'un quart d'heure, vingt-neuf obus sont
tomb6s sur laville, dont quatre sur I'h6pital militaire :
un malade, qui avait eu une jambe amputee, a eu
le bras arrachi et la poitrine enfoncee, les majors.
d6sesperent de lui; a cinq heures du soir, on recevait I'ordre d'6vacuer tous les malades militaires.
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de la ville en cas de r6cidive, ce qui est fort a
craindre.
Pendant que je vous 6cris, ma Mere, le tocsin sonne,
annonjant un avion, lequel, en meme temps, lance une
bombe dans un de nos jardins; ils ne visent jamais
juste, car enfin, ce ne sont pas nos pieds de salades
qui les genent!
Encore une protection de ia sainte Vierge, ma Mere:
ma bonne compagne, soeur Th6rtse, ag&e de soixanteseize ans arrive de voir ses pauvres; tout prbs de notre
rue, une bombe vient de tomber i quelques metres
d'elle; elle a &tecomme 6tourdie parle deplacement de
l'air; l'obus heureusement n'a pas 6clati, car ma panvre
compagne aurait certainement 6t6 bless6e, les artilleurs ont ramass6 aussit6t le triste engin. Ma confiance
en notre Mere Immacul6e grandit de jour en jour; oh!
oui, ma Mere, elle est notre gardienne, notre sauvegarde, je lui ai confiC notre maison, nos enfants, elle
nous garde!
ScEUR BOISSERIE.
La meme ecrivait le 6 juillet :

En ce moment Saint-Die est un camp retranche;
nous nous attendons tous les jours a un choc assez
violent. Les Allemands dans une attaque terrible du
23 juin ont lanc6 quatre mille obus. Depuis le 27 aoCt,
6poque de l'invasion, nous n'avons pas revu semblable
journ6e; c'6tait affreux, tous les cceurs 6taient
angoissis, ambulances et h6pital regorgaient de nos
bless6s, plus hbroiques les uns que les autres; la plus
grande partie, mime des mourants, r6clamaient des
pansements sommaires pour repartir deloger les Allemands; le lendemain de cette cruelle journ4e et de la
nuit, tous les malades 6vacuables partaient, les autoambulances anglaises n'arretaient pas une minute,
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toujours par mesure de prudence, craignant des bombardements; aujourd'hui, il n'y a presque plus de
blesses, ni de malades.
Autour de nous, il se prepare quelque chose peu
ordinaire; je crois que nous allons reprendre le chemin de nos caves, nos pieces seules feront trembler
nos maisons. J'ai confiance que la sainte Vierge nous
gardera comme elle I'a fait jusqu'i ce jour; esperons
que la France se r6g6n6rera dans I'amour du SacreCoeur; nos soldats portent avec d6votion le drapeau
du Coeur de Jesus, je ne peux arriver a satisfaire nos
chers combattants.
SCEUR BOISSERIE.
Voici maintenant quelques details sur les soeurs qui travaillent dans les ambulances a l'arriere.

Lettre de la Seur CAPRONNIER a la Tris Honorie
Mire MAURICE.
Carcassonne, le 4 avril 1916.

MA TRES HONOREE MtRE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Depuis le 19 mars, notre vie est devenue des plus

laborieuses, car les trains sanitaires venant du front
out commence A s'arreter a Carcassonne, ce qu'ils ne
faisaient plus depuis le 14 fevrier, i cause d'une 6pidemie de m6ningite cerebro-spinale.
Le m6decin chef vint m'avertir que soixante-dix
blesses devaient arriver i huit heures du soir. II1avait
I'air si triste que je compris qu'il desirait que nous
soyons encore 1a, et, apres avoir pris conseil de ma

sour Chorms, je lui promis de rester jusqu'au dernier
pansement. Pauvres chers blesses, dans quel etat ils
nous sont arrives, et quelles blessures!... A onze heures
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et demie seulement, tous etaient au lit, bien laves,
bien soignis, reconfortes surtout; et nous, avec une
forte escorte - medecin, deux infirmiers, un sergent
- nous reprenions le chemin de la maison, un peu
fatigu6es, mais tres contentes.
Le 23 mars a midi, quarante autres nous arrivent;
le 26, on fait de nouvelles places, car cinquante nous
sont destin6s; et enin le 3i, les deux cent quarante
lits de 'h6pital sont occupis grice undernier convoi
de quarante-cinq.
Tous les pansements nous passent par les mains et
se font dans une salle sp6ciale oh nous travaillons de
sept heares a midi et souvent de une a six ou sept,
pendant que deux sceurs mettent des ventouses, font
manger, soignent les malades de la premiere section.
Le service-chirurgie est le plus p6nible et Iaborieux;
mais les m6decins qui y sont pass6s depuis que nous
y sommes I'ont quitt6 avec regrets, car ils disent que
tous ceux qui y travaillent le font avec ceur, avec
goit, et L'autre jour, le sergent infirmier-major affirmait que c'6taient les soeurs qui contribuaient i cette
harmonie qui fait de notre service un petit paradis.
Le mndecin-chef, un franc-ma<on, m'honore de sa
confiance, me demande des avis, des renseignements
mnme, que le sergent chef des infirmiers devrait seul

lui communiquer.
7 avri.

C'est a la salle de pansement que je vous &crivaisle jour de Piques, tandis que presque tout le personnel
de l'h6pital profitait du beau soleil; mais j'ai dd
laisser la plume pour prendre le pansement d'un
bless6 qui avait une forte fitvre...
Depuis, nous avons travaill sans relAche; mais j'ai
eu ce matin une grande consolation; hier, dix-huit de
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nos bleSses couches ont demand6 a faire leurs piques.
M. l'Aumbnier militaire est venu les confesser et m'a
dit en quittant l'h6pital : t J'ai eu des retours de
douze et quatorze ans, mais aussi j'ai vu de belles Ames;
il y a de vos malades qui m'ont fait une confession de
religieuses... oh! les belles ames! ,
Ce matin, le Bon Maitre est venu dans la salle I,
oi il y avait neuf communiants; nous lui avons dress6
un petit autel; M. I'Aum6nier a dit quelques paroles
bien senties! Comme c'tait boa et quel recueillement
en ce petit sanctuaire. De l1, nous avons pass6 aux
autres salles; mais ce qui m'a le plus idifibe, c'estcelui
qui seul, dans la chambre 3, a eu le courage de remplir
son devoir... J'espere que la semaine prochaine son
exemple sera suivi; seulement, je n'insiste pas, il faut
que tous agissent en parfaite libert6... Les infirmiers
sont bienveillants et prennent soin du cafe de ceux qui
restent a jeun. J'avais un petit coin du ciel dans mon
cceur et l'impression que notre Jesus 6tait content...
S. CAPRONNIER.
Lettre de la swar VIVIER i la Trks Honorie
Mere MAURICE.
Perigueux, ambulance de la Visitation.
i* novembre 19S5.

MA TRES HONORBE MERE,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Quel beau rayon de soleil, votre coeur nous envoie
pour egayer notre fete un pen sombre de la Toussaint
au monastere! Je dis un pen sombre, quoique ce soit
bien bon de penser au ciel et rtoutes les saintes Ames
qui nous y attendent, mais ici nous sommes privies
des beaux offices de I'eglise qui mettent tant de joie
as catur, et les ftes ressemblent beaucoup aux jours
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ordinaires. C'est vrai que tousles jours sont bien beaux
pour nous puisque nous pouvons les remplir de
devouement et que nous les passons dans une si douce
et si pieuse atmosphere. Nous serions bien ingrates de
nous plaindre de notre sort, et vous pouvez 6tre tranquille, ma Mere, sur vos deux petites visitandines.
Mais que vous etes bonne de revenir ainsi la premiere
i nous!
Oui, nous avons vu Mgr Rivibre. Le surlendemain
de son intronisation, il est arrive sans se faire annoncer
a la Visitation, vers six heures du soir. Aussit6t grand
6moi dans le monastere! jamais je n'avais vu des Visitandines aller si vite en besogne! Les armes de Mon.seigneur sont entourees de velours rouge et plac6es
au-dessus de la chambre des Assembl6es que l'on
d&core de plantes vertes; toutes les chaises de la maison y arrivent comme par enchantement; les sonnettes
(il y en a beaucoup) carillonnent avec rage pour appeler
toutes les sceurs. D6ception! Monseigneur n'entrera
pas ce soir-la au monastere. Pendant ce temps, on etait
venu nous chercher i l'ambulance. Je refusal d'abord,
craignant d'etre indiscrete au milieu de cette fete de
famille, et aussi, il faut bien le dire, de nous trouver
bien d6paysees dans une assemblie si mystique! Mais
quand j'appris que Monseigneur restait au parloir, je
cedai aux instances de ma Soeur 1'6conome. Aussit6t
que Monseigneur vit poindre l'aile de nos cornettes, il
s'&cria derriere sa grille : ( Ah! voili des cornettes!
Mais je les ai deji vues k Paris, je les reconnais bien! ,
Et apres nous avoir parle un instant, Sa Grandeur dit
aux bonnes religieuses : t Vous etes toutes mes privi16giies, mais vous ne vous facherez pas si je vous dis
que, parmi les privilegites, les cornettes sont les premieres. Nous avons tant travaill6 ensemble! , Le 17,
fete de la Bienheureuse Marguerite-Marie, Monsei-
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gneur est venu donner le salut A la chapelie, et il a
parlM avec beaucoup d'emotion de I'amour du Sacr6Coeur pour la France. Nos soldats ont tres bien chant6.
Apres la c&rmonie, Monseigneur est entre dans le
monastere; la Mere superieure nous avait invit6es
d'avance, et nous &tionstres sagement rangdes contre
le mur au milieu des Visitandines. Apres avoir cause
un instant avec I'aimable simplicit6 qui lui va si bien,
Monseigneur a quitte les bonnes religieuses pour les
soldats qui 1'attendaient avec impatience, car tous
avaient ite ravis de son discours. Malheureusement,
ils 6taient peu nombreux a I'ambulance A ce moment
la. Tous ont recueilli une bonne parole. Comme l'un
d'eux, bless 'i un endroit qu'on ne nomme guere tout
.haut, r6pondait a Monseigneur qui le questionnait, en
montrant timidement le siege de la blessure, Sa Grandeur lui dit en riant : c a me rappelle un petit garcon
qui me disait au catechisme : Les Anges sont des
creatures invisibles, qui ne peuvent pas s'asseoir..Ainsi,

mon ami, vous faites comme les anges! » Depuis ce
temps, ses camarades ne l'appellent plus que u l'ang6lique Crapouillotn (du nom de l'engin qui lui fit cette
honorable blessure). Monseigneur est mont6 ensuite
dans toutes les salles, benir les malades qui n'avaient
pu descendre.
Nous avons eu une autre visite, celle du medecin6
chef de la place. Le major nous a prbsent es ainsi: ( Les
bonnes saurs des Pauvres, qui soignent mes malades
epatamment! )a quoi le commandant a r6pondu : , Moi
aussi, j'en ai eu cinq sons mes ordres, des Scurs des
Pauvres; c'6tait parfait! » Ce n'est peut-etre pas tres
parfait de vous raconter cela, ma Mere? Mais je sais
si bien a quoi m'en tenir sur mes capacites a soigner
les malades, que je n'ai pas de peine a admettre que
c'est le bon Dieu qui fait tout.

Nos saintes h6tesses sont toujours pleines d'attentions. Craignant que nous ayons froid aux pieds, elles
nous oat forc6es a accepter une paire de leurs chaussures h semelles de corde, fabriquies par elles-m6mes,
et je suis tres contente 1a-dedans. A notre place au
r6fectoire, nous avons trouv6 ce matin une belle image
des b6atitudes, mais pas si jolie que la votre, ma Mere.
Un tiers de nos soldats ont communie pour la Toussaint, et tous ont accompagne le bon Dieu qa'on a
porte i un de leurs camarades. Ces pauvres gens sont
bons, mais il y a chez eux use immense ignorance
religieuse. De plus, les doctrines socialistes, pacifistes, etc., qu'on leur preche depuis si longtemps,
leur ont fait beaucoup de mal. Mais en discutant doncement avec eux, on parvient a gagner dn terrainw
Puis, tous aiment les sceurs et acceptent volontiers ce
que nous leur disons. Je leur pr&te quelques jolis
ouvrages de Pierre l'Ermite, de R. Bazin; a plasieurs,
j'ai donne un catichisme populaire de I'abb6 Sabouret,
qui les int&resse beaucoup.
Cette fois, ma Mbre, je crois que vous allez me dire
comme notre bonne sceur Marie de Dieppe a une de

ses illes de cuisine : n FaLtes-moi le plaisir que je
vous entende vous taire!

'

Soeur VIVIER.
o1novembre 19t5.

Nous avons recu de nouveaux bless6s depais ma
dernibre lettre; quelques-uns sont assez gravemeat
atteints et nous occupent s&rieusement. L'un d'eux,
un brancardier, beau jeune homme de vingt-cinq ans,
avait perdu la tete A la suite de fortes commotions. II
courait partout, les yeux en I'air, criant que les marmites allaient lui tomber dessus. Mais ii a &6t bien
vite apprivois6; au diner il disait : a Que c'est bon!

-

761 -

C'est la fete du capitaine aujourd'hui! , Et le soir
c'etait plaisir de le voir s'allonger dans son lit oi il
riait de contentement. Maintenant il est calme, presque
gueri.
Nous avons eu la grande joie d'assister samedi dernier a une ordination qui a kt6 faite par Mgr Riviere
dans la chapelle de la Visitation. Le jeune pr&tre vient
de gagner sur le champ de bataille le galon de souslieutenant. Arrive le vendredi matin a quatre heures,
pour une permission de quatre jours, il a requ ce jour
meme le diaconat, et le lendemain la pretrise, que
c'6tait beau! Monseigneur a dilicieusement parlM de
la grandeur du sacerdoce qui donne a l'homme toute
puissance sur le corps personnel du Christ pour le faire
descendre du ciel, et sur son corps mystique, les Ames,
pour les faire monter a Dieu par le pardon, et il prononce les prieres liturgiques avec un tel accent qu'on
est forc6 de les comprendre.
Sceur VIVIER.
Le o1mai g195, la Sup6rieure de 1'h6pital de Bourbon-1'Archambault (Allier) a resu d'un gineral la lettre suivante:
MADAME LA SUPERIEURE,

Je me fais un agriable devoir de vous transmettre,
sous sa forme naive, une lettre que je rejois de 'un
des blesses qui ont requ vos soins. Je suis heureux de
joindre mon temoignage de satisfaction a ces remerciements et heureux egalement de penser que votre
devouement n'est pas toujours perdu. II vous concilie,
de la part des coeurs droits, la reconnaissance qui vous
est due.
Veuillez agreer, Madame la Sup6rieure, l'hommage
de ma respectueuse consideration.
Sign6 : Gen6ral X...
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Suit la lettre adres;ee a ce g.neral :

MoN GENERAL,

C'est sur Ia banquette du train que je suis heureux
et fier de vous dire la peine que j'ai de me voir repartir au feu pour la troisiime fois, et qu'il y a tant
d'hommes qui n'y ont pas encore &te.
L'egalite n'est pas de ce monde. Cependant, ca
devrait changer. Moi qui 6tais un des plus socialistes,
je suis change de voir la bont6, la douceur et le devouement des soeurs de I'h6pital militaire de Bourbon, avec
quelle d6licatesse la superieure m'a soign6. Elle ne
regardait pas si elle n'avait que trente ans, pour faire
ce que les infirmiers ne faisaient pas; le lit des
typhiques 6tait pour elle, vider les pots sales, faire
tout. Je n'ai pas vu ca dans les deux autres h6pitaux
laiques oh j'ai 6t- soigni pour de petites blessures.
Je ne suis rest6 que six semaines, A I'h6pital militaire, mais j'ai su apprecier les sceurs et je regrette
pour tous nos soldats qu'il n'y en ait pas dans toutes
les ambulances.
Quand nous disions a une sceur : t Ma Sceur, vous
vous fatiguez de trop. ) Elle de nous r6pondre : ( Vous
avez tant souffert, pauvres enfants! a Notre moral
6tait relev6 tout de suite. Je vous assure, mon General, si je reviens, je les fais revenir dans ma paroisse,
oi j'ai 6t6 cause de la fermeture de leur maison. Puis,
mon reve, il faut que je vous le dise : je voudrais les
voir d&corer.
Et si nous ne les avions pas, que ferions nous, la
plupart du temps! Nous n'avons qu'une voix pour
dire : nous avons 6t6 trait6s comme des poulets. Ce
qui m'a le plus touchb aussi, c'est que la semaine
sainte, nous avons eu comme les autres et le Vendredi
saint, plus que d'habitude. Trois qui ont demand6 de
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la viande, j'itais da nombre, et la sup6rieure n'a rien
fait voir. Ca m'a doublement touch6. Elle m'a apporti
elle-meme une c6telette plus grosse que d'habitude.
Mon Ge6nraI, c'est un fait remarquable.
Aussi je lui conserve un eternel souvenir et je crois
que je n'en mangerai jamais plus le vendredi.
Si je reviens, je 1'espere, et surtout bless6, je vous demande de retourner i Bourbon, a l'h6pital militaire,.
car il y a une grande difference avec les autres.
Je reste, mon General, votre bien d6vou6 pour la
patrie.
Sign6 X.
Une seur de Clermont dans POise, a re-u, le 16 mars 1915,
la lettre suivante d'un pasteur protestant.
BIEN CHERE ET TRES HONOREE SCEUR,
En quittant l'h6pital de Clermont, je vous avais
promis de ne pas vous oublier et de vous donner de
mes nouvelles. Et voici maintenant que plus d'un mois
s'est ecoulk sans meme que je vous aie donn6 signe de
vie. Je vous en demande bien vivement pardon, et
j'espire que vous ne m'en voudrez pas trop de ma
negligence, car je puis vous affirmer du moins que je
ne vous ai point oublibe.

Non je ne vous ai pas oubiice non plus que toutes
les excellentes soeurs de Saint-Vincent-de-Paul qui
nous soignaientavec tant de d6vouement. Certes, bien
des fois d6ja j'avais entendu parlcr avec enthousiasme
de leur inepuisable charit6 aupris de ceux qui souf-

frent; mais d6sormais, en ayant moi-mime proite, je
pourrai en parler non seulement avec enthousiasme et
connaissance de cause, mais avec une bien profonde

reconnaissance. Me servant des paroles du saint homme
Job en vous les appliquant, je puis dire ( J'avais
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entendu parler de vous de mes oreilles, mais maintenant mon ceil vous a vu n, et si Dieu me permet plus
tard de reprendre mon ministere, il arrivera plus d'une
fois que, du haut de la chaire d'un temple protestant,
il sera parlk de la pieuse et sainte charite chretienne
des sceurs de Saint-Vincent.
Je n'oublierai jamais, en particulier, l'impression si
emouvante que j'eprouvai le premier soir de mon arrivie a l'h6pital, quand, apres 1'horreur et 1'enfer des
champs de bataille et me sentant entoure de soins et
d'affection, j'ai cru un instant, en voyant vos cornettes
blanches, que je me trouvais au ciel avec des anges.
Et je ne me trompais pas, j'ai pu m'en rendre
compte durant tout le temps de mon sejour a Clermont,
vous 6tes aupres des malades, des anges de Dieu, des
anges de patience, de d6vouement et de charite. Aussi
je vous serais bien reconnaissant, Chere et Tris Honoree Sceur, de vouloir bien exprimer mes sentiments
d'ardente gratitude a celles d'entre vous qui voudront
bien se rappeler ce malade qui etait pasteur protestant.
Dites 6galement a M. l'Aum6nier combien ses bonnes
petites visites quotidiennes m'6taient pricieuses et
quel doux souvenir je garde de ses paroles r6confortantes et si amicales. Gardez enfin pour vous-meme,
tres chire Sceur en Christ, l'expression de laprofonde
affection chr6tienne et de la reconnaissance que je ne
cesserai d'avoir pour vous. Avec mes camarades, nous
vous admirions tous de tout notre cceur, d'etre a la
fois aupres de tous et de chacun, et nous en 6tions,
je
vous assure, extremement touches.
Soyez persuadee, Chere et Honor6e Soeur, que
je
prie Dieu de vous b6nir abondamment pour tout
le
bien que vous faites autour de vous.
Votre tout devou6.
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Citons encore ce trait arriv6e

l'hopital de Fontainebleau
3o septembre 1915.

Un soldat a fait ce matin la sainte communion, et
comme une soeur 6tait rest6e une partie de la nuit, il
lui demandait de reciter le chapelet pros de lui; puis
ce matin, comme j'allais le voir, ii me disait: c Ma
Sceur, inspirez-moi, je ne sais rien dire au bon Dieu. ,
Je lui ai dit de s'abandonner entre ses mains, j'ai recitl
les actes avant et apres la communion; quand la sceur
lui a demand6 ce qu'il voulait, il a r6pondu: a Rien,
ma Sceur, je suis avec le bon Dieu, moi qui I'avais
oubli6 et il m'aime encore ! , Tous ses camarades ont
6tC touch6s de la foi de ce pauvre enfant qui ne passera pas la journee.
Les sceurs ne s'occupent pas seulement des blessis, elles
prennent soin des refugies qui sont en si grand nombre.
Une ceuvre pour ces pauvres gens a et6 etablie dans I'ancien
seminaire de Saint-Sulpice. Ii est curieux de constater que
tous les batiments qui avaient kt6 desaffectis et qui devaient,
par la volonte des hommes, etre changes en musies ou autres
choses semblables sont, par la nkcessit6 des circonstances,
redevenus des maisons de charit6. C'est la justice immanente !
Lettre de la seur CLAMORGAN h la Trks Honorde
Mire MAURICE.
27 septembre

igz5.

MA TRES HONOREE MERE,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais !
Je ne doute pas que vous vous intbressiez a l'oeuvre
des refugies, quoiqu'elle soit bien modeste comparativement aux ceuvres des ambulances, o6 nos soeurs
rivalisent de zile, de courage et de d6vouement an
service des victimes de la guerre. Mais une mere ne
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s'interesse-t-elle pas toujours aux plus petits details

de la vie de ses enfants ?
Cette oeuvre, comme toutes celles destin6es a faire
un vrai bien, a eu pour fondations la croix et 1'humiliation; aussi M. le Cure de Saint-Sulpice se plait a
saluer ma sceur Auguzon par ces paroles : u Voila les
fruits de la souffrance et de la patience! ,
Des le debut de l'oeuvre, M. Pelletier, officier de
paix, president, et Mme Chabanaud, de la CroixRouge, pr6sidente, prierent M. le Cure de donner
deux soeurs pour les seconder dans la surveillance et
les travaux mat6riels. Nous voulfmes repondre Acette
demande et, pendant quelques semaines, tour a tour,
nous nous remplacqmes au grand s6minaire. Rien
n'etait organis6; les parents, pele-mele dans une
immense piece; les garcons et les filles dans un couloir
mal clos, avec une mauvaise table, une chaise et quel-

ques bancs. Comment occuper ces petits r6fugibs de
six a quinze ans qui ne savaient que courir, crier, se
disputer?
Deux jeunes filles, bien intentionn6es, mais inexperimentees, nous fureut adjointes et se firent nommer
directrices.
Vous daignates, ma Trts Honoree Mere, nous pr&ter
une jeune soeur qui fut tout de suite consideree comme
une personne genante et n'eut aucune liberte d'action.
Sceur Auguzon, de Soissons, remplaca la jeune sceur
et porta vite ombrage: on lui suscita mille ennuis; on
I'insulta un jour si gravement devant une employee et
un administrateur que ceux-ci en r6f6rerent a M. le
President. La sceur ne se plaignit A personne, ne
r6pondit pas une seule parole vive aux injures qu'elle
requt, et, par cette dignitrtoute religieuse, toucha
1'administration et les- enfants qui, peu A peu, furent
gagnis. II y eut des changements dans le personnel.
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On gagnait du terrain! Sceur Auguzon en profita pour
demander et obtenir un petit pavilion out on pourrait
organiser un ouvroir: tables, bancs, chaises, armoires,
tout fut apport6...; pen apres, une grande marquise
en bois permettait d'installer les plus jeunes enfants
pres de leurs ainees, et la surveillance devenait possible.
Une autre dame de charit6 accepta de se charger de
la section des gargons, dans un petit local mis a sa
disposition, et les deux sexes s6par6s, occupes, bien
dirigis, se montrerent plus dociles, presque sages.
Aujourd'hui, ma Trts Honoree Mere, M. le Pr6sident, heureux de ce succts, laisse toute libertt, r6gl6e
par la prudence : notes, bons points, r6compenses
viennent encourager les efforts. Deux aum6niers se
partagent ce ministtre interessant : les cat6chismes se
font deux fois par semaine dans une chapelle de
l'6glise; le soir, apres la classe, les dames et Ia soeur
font apprendre la lettre.
Le bon Dieu b6nit les bonnes volont6s, des dames
inconnues donnent argent, ktoffe, chocolat, bonbons,
gateaux, distribues en certaines circonstances; on sait
faire des sacrifices au refuge! M. le Cur6 fait de belles
offrandes.
Les directrices ayant des devoirs de famille a remplir, surtout pendant les vacances, la sceur porte une
grande partie du fardeau, et n'a pas unjour de libert6,
pas m&me une minute. Avant de partir pour le seminaire, elle taille tabliers, corsages, robes, etc.; a
huit heures trois quarts, le petit troupeau, compos6 de
trente jeunes filles de treize a quatorze ans et de
soixante-dix enf'ants de douze a quinze ans, attend
impatiemment la maitresse pour commencer le travail,
qui consiste en couture et confection pour les unes,
en amusements pour les autres; il y a des lectures, une
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demi-heure de silence pour obtenir la victoire; les
plus grandes s'occupent des plus petites.
Le jeudi, representation du cinema; si un tableau
parait moins convenable, la Sceur a assez de libert6 et
d'autorit6 pour en faire l'observation, et rien de choquant ne reparait la semaine suivante.
Le dimanche, messe de communion, a sept heures;
a neuf heures, deuxieme messe pour toutes les enfants
qui ont I'age de raison; distribution des recompenses.
A l'occasion de la fete de la Nativit6,M. 1'abbe Saussey, aumonier, a donne une retraite pieusement suivie
par toutes les pers6v6rantes et quelques enfants plus
jeunes; elle s'estterminee par une premiere communion
solennelle, et trois premieres communions privees.
M. le directeur, toujours consulte, a tout permis,
disant : < Je ferme les yeux! , Mine Dumaine, directrice de 1'oeuvre des garqons, a requ chez elle, pour un
gouter, toutes les retraitantes. Le soir, les cheres
enfants sont allies d6poser leurs resolutions pros de
l'autel de la Vierge puissante, a la Maison-Mere.
Soeur CLAMORGAN.

M. TOUCOUIRE, PRETRE DE LA MISSION
Nous empruntons k la Semaine religieuse de Montpellier,
du 13 novembre. les de tails suivants sur la vie, la
mort et les
fundrailles de notre regrett6 confrbre :

Son Eminence le Cardinal recommande aux prieres
du clergi et des fiddles du diocese M. 1'abbe JeanArnaud Toucouere, n6 A Cette, en 1856, entr6 dans la
Congregation de la Mission, ordonn6 pretre en 1881,
professeur de theologie au grand seminaire, d'octobre i899gjuin Igo3, aum6nier de I'asile
Saint-Vincent
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en i9o4, aum6nier de la Mis&ricordeen 1907, chanoine
honoraire de la basilique-cathidrale, le 5 mai 1912,
dec6de le 6 novembre 1915.
LES OBSEQUES DE M. LE CHANOINE TOUCOUERE

Mardi dernier, ont eu lieu i la cath6drale les obseques
de M. le chanoine Toucouere, Prtre de la Mission,
aum6nier de Ia Misericorde. La consid6ration dont
jouissait parmi le clerg6 et les communautes le vinere
d6funt avait attir6e cette ceremonie une assistance
nombreuse.
La levee du corps fut faite par M. le chanoine Maubon, superieur du grand s6minaire, a la chapelle de
Ia Misericorde, oi le corps avait &6t transport6. Devant
le modeste corbillard marchaient les diverses aeuvres
dirigees dans la ville de Montpellier par les Filles de
la Charit6. Conduisaient le deuil, Mgr Crouzet, de la
Congregation de la Mission, vicaire apostolique de
Fort-Dauphin (Madagascar); M. Portal, le distingu6
superieur, notre compatriote, un parent du d6funt et
trois membres du conseil d'administration de la Misericorde. De nombreux Pr&tres de la Mission, venus des
diverses maisons que la persecution religieuse a 6pargnees, Mgr Coulondre, M. I'archidiacre Vernier, les
cures, les aum6niers de la ville, de nombreux chanoines
et eccl6siastiques avaient pris place dans le cortege,
t6moignant ainsi de l'universelle et respectueuse sympathie dont jouissait leur regrett 6 confrere.
Derriere ces messieurs, venaient, visiblement 6mues,
de tres nombreuses Filles de la Charit6, qui, pendant
de longues annees, avaient b6nefici6 de l'inlassable
devouement de leur aum6nier.
La messe de Requiem fut c6elbr6e A la cathedrale
par M. le Sup6rieur et chant6e par les kelves du grand
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seminaire, rendant ainsi hommage par leur pr6sence
et leurs chants a la m6moire de leur ancien directeur.
La dislocation du cortege se fit a la place de I'H6pital-General.
Lettre de S. E. le Cardinalde CABRItRES, ivique de
Montpellier, d Mgr CROUZET, vicaire apostolique de

Fort-Dauphin.
CHER MONSEIGNEUR,

Un grand deuil, bien inattendu, frappe t la fois
votre Congregation et la famille des Filles de SaintVincent-de-Paul.
M. Arnaud Toucouere vous est enlevi i peine age
de cinquante-neuf ans, et quand, A le voir, on lui
aurait assure la continuation d'une existence active et
f&conde.
Son histoire tient en quelques lignes; elle n'en est
pas moins de celles qui inspirent un profond respect
et justifient de longs regrets.
II 6tait ni a Cette, dans une famille estimable, dont
le nom seul indique une origine vraiment meridionale,
et qui, par cons6quent, avait conserv6 les traditions
religieuses de notre Midi. Elle confia son 6ducation
aux maitres pieux du petit s6minaire de Montpellier;
et ceux ci, modestes et appliques, comme toujours, a
cette ceuvre de 1'enseignement, si chore a leur saint
Fondateur, cultiverent avec soin les qualites du petit
Amaud, sans songer d'abord qu'ils travaillaient pour
eux-memes, en meme temps que pour le diocese.
Vous connaissez, Monseigneur, par votre exp6rience
personnelle, les voies merveilleuses de la Providence :
elle daigne employer ses fideles ministres a seconder
ses propres vues, sans qu'ils le sachent, et a tirer
d'une education, commune a un grand nombre d'en-
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fants, les 616ments d'une vocation particuliere, dont,
avec le temps, plusieurs dioctses profiteront.
En 1875, apris sa rh6torique, qui courounait brillamment ses 6tudes anterieures, le jeune Toucouere se
dirigea vers le noviciat des PrEtres de la Mission, an
numero 95 de la rue de Sevres.
II fat fervent novice, 6lve studieux, et employa six
ann6es entieres a acquerir une solide instruction theologique, et a recevoir successivement les saints ordres,
jusqu'i la prEtrise, dont il fut honore en 188i.
On envoya M. Toucouere, - non pas aussi loin que
vous, cher Monseigneur, porter la lumiere de l'Evangile, - mais dans notre belle province d'Auvergne, a
Aurillac. Et 1U, selon le vaeu de saint Vincent, il fut
sp6cialement voue au ministare des missions rurales.
Belle et grande id6e de votre Fondateur, qui 6tait
entr6 dans les conseils intimes de la Couronne, qui
avait vu des provinces entieres souffrir de la disette et
de la faim, et qui s'6tait rendu compte de ce fait que
la prospirit6 d'un royaume repose sur la moralith des
classes populaires: si elles ont besoin d'etre occupees
et soutenues par ceux que favorise la fortune, il leur
est encore plus avantageux de posseder en elles-memes
des principes arr&ts de vertu, de probit6 et d'honneur.

Les missions corrigent et purifient les paroisses,
qui en recueillent le benefice, et les missionnaires sont
les grands bienfaiteurs des r6gions au sein desquelles
ils travaillent.
M. Toucouere r6ussit parfaitement dans ce ministere
si fructueux qu'il exerca durant quinze ann6es. Mais
sa sant6, au fond delicate, r6clamait un retour vers un
climat plus chaud.
Ses sup6rieurs jugirent bon de 1'appeler a une vie
plus sedentaire, et ils lui assignirentune place parmi
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les directeurs du grand s6minaire de Carcassonne.
C'est dans cette derniire ville, oh son merite avait
et6 tres vite appr6cib, que M. Verdier, alors Sup&rieur
de notre grand s6minaire, obtint de M. le Superieur
general la faveur de ramener M. Toucouere vers son
pays natal et de I'adjoindre au groupe de professeurs
instruits et devou6s, dont il esperait que 1'exemple et
la parole exciteraient parmi les 6leves un zele ardent
et une salutaire 6mulation pour les dtudes.d'ex6gese et
de theologie.
M. Toucouere rahisa pleinement 1'attente qu'on
avait fond6e sur lui: directeur accompli, exact A remplir tous ses devoirs, cher A ses collegues comme aux
s6minaristes, il fut arre&t, dans le bien qu'il s'6tudiait
a r6aliser autour de lui, par cet orage, dont la France
religieuse a tant souffert, qui, d6chain- sans motif,
ditruisit nos couvents, nos maisons religieuses, et jeta
sans piti6 hors de leurs demeures des hommes et des
femmes, dont le seul crime 6tait de s'6tre vouis, devant
les saints autels, A la pratique des oeuvres d'enseignement et de charite.
Tandis que ses confreres etaient exiles, violemment
troubles dans leurs travaux et meme dans leurs moyens
d'existence, M. Toucouere, pendant trois ans, trouva
un asile d'abord a I'asile Saint-Vincent, puis A la Misiricorde, o iil a v6cu pendant onze ans.
Ce long intervalle a 6et signale par l'accomplissement attentif et discret de tous les devoirs, attaches
aux fonctions d'un aum6nier. Pen a pen, la sphere,
dans laquelle M. Toucouere exerqait son influence,
s'6tait agrandie. Les communautes des Filles de la
Charit6, encore maintenues dans l'Herault, ne furent
pas les seules a le connaltre et A se r6jouir de ses
visites. Avignon et Orange profittrent de son zile, et
le pleurent aujourd'hui.

-- 773II 6tait, en effet, de ces pieux directeurs, dont la sollicitude s'exerce sans bruit et comme en silence. Paisible et recueilli, il repandait autour de lui 1'attrait et
la bienfaisante impression des memes vertus. Aussi,

dans des maisons oii doit rigner, avec une activit6
continaelle, la multiplicit6 des emplois et leurconstante
harmonie, la conduite spirituelle de M. Toucouere
obtenait les plus heureux fruits, et le faisait b6nir
6galement par toutes les ames, dont il etait le conseil.
Tandis que cet excellent pretre enveloppait ainsi
d'une ombre protectrice son action sur les ames, ces
ames elles-memes, par leur avancement dans la perfection, temoignaient du zele eclair6 et de la prudente
sagesse de leur directeur; et c'ktait plaisir, a de rares
intervalles, de le voir au milieu des Filles ferventes de
la Chariti, dont il 6tait Ie guide. On les devinait attentives a suivre ses moindres avis et . r6compenser son
devouement par leurs progres.
II revenait de remplir a Cette sa fonction de confesseur quand, a ce que l'on a suppose, le refroidissement
d'une journ6e humide l'a saisi; une congestion s'en
est suivie, . laquelle on a vainement oppos6 les remedes
estim6s les plus efficaces; il a succomb6 sans recouvrer
sa connaissance, et c'est vous, Monseigneur, qui avez
eu la douleur de le voir passer de ce monde A l'autre
sans pouvoir consoler son agonie de vos fraternelles
exhortations.
II nous appartenait par la naissance, par son 6ducation premiere, par un ministire assez long au grand
seminaire et a la Misericorde; il etait entr6 en 1912,
dans le nombre des chanoines honoraires, et, enfin,
c'est chez nous, dans l'une des plus vieilles rues de
notre cit6, qu'il a rendu le dernier soupir.
Veuillez, cher Monseigneur, d'accord avec M. Portal,
vous qui etes aussi nos compatriotes et qui appartenez
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A la pieuse Congregation des fils de Saint-Vincent,
exprimer A M. votre Superieur g6neral la part que
nous prenons Ala perte qu'il vient de faire en la personne de l'un de ses plus d6voues Missionnaires, mort
au service de nos Communautes diocesaines des Filles
de la Charitb.
Agreez, je vous prie, mes devoues et affectueux
respects.
SLe Cardinal de CABRItRES,
Le 8 novembre 1915.

Evt'que de Monttellier.

SIX MOIS DE MISSIONS EN TUNISIE
par M. DLRAND, Pr&tre de la Mission (suite ').

Entre les missions

de Sainte-Croix et celle de

Sousse, il restait un mois de repos. Bonne fortune
pour mener la vie intirieure : Chartreux h la maison,
apofre au dehors, u n'est-ce pas la devise du bon missionnaire n. Mais l'homme propose et Dieu dispose.

Deux retraites aux Petites Sceurs des pauvres r&clamaient d'urgence l'ap6tre au dehors, et I'ap6tre ce fut
moi de toute n6cessit6. M. Pages se mettait an lit le

lendemain me-me de ses fatigues a Sainte-Croix.
N'avait-il pas d6pass6 la mesure de l'activiti permise?
II en eut pour trois bonnes semaines A se remettre.
Avis aux jeunes et bouillants missionnaires : On paye
toujours ses folies meme quand elles sont apostoliques...
Les Petites Seurs des pauvres out a Tunis, sur une
colline bien ensoleill6e, une grande maison oii elles
logent cent cinquante vieillards. Dieu seal sait par
I. Voir Annales r915, p. 45.

quels miracles elles arrivent a les entretenir, meme
en temps de guerre. Elles-memes n'y comprennent
rien puisqu'elles vivent au jour le jour et qu'il leur est
expressiment d6fendu de recevoir des fondations.
Pourtant la Providence ne leur fait jamais d6faut "
c'est ce qu'il me fut ais6 de constater en leur prechant
la retraite. Dix jours durant, a trois sermons par
jour: je laissai tomber sur ces ames d'6lite la parole
de Dieu et je m'idifiai au contact de leur piet6 et de
leur d6vouement.
Oh! Vincent de Paul, vous les reconnaitriez presque
pour vos flles, tant elles aiment les pauvres, les plus
pauvres qu'elles tiennent pour leurs seigneurs et
maitres, tant elles s'appliquent avec soin a la culture

des trois fleurs de votre jardin : la simplicit6, l'humilite, la charit6!

De Tunis, je me rendis a ioo kilometres de l1, a
Bizerte, oit le meme ministere m'appelait dans la
meme famille. L'6tablissement desvieillards, inacheve,
est encore mieux situ6, sur une hauteur dominant la
ville et au milieu d'un jardin admirablement cultiv6
et merveilleusement productif. Entre les instructions
donn6es aux religieuses, le temps ne me manqua pas
pour 6tudier le pays. J'en profitai: on n'a pas toujours
l'occasion de s'instruire a si bon compte. Bizerte, la
Venise africaine, fait directement face a la France
dont elle sera le Marseille et le Toulon.
Bien placte, dothe d'un lac immense et profond qui
constitue le plus vaste et le plus sur port pour toutes
les flottes du monde, grice au canal maritime qui en
permet I'acces aux plus gros navires de guerre, Bizerte
est appelee a prendre un grand d&veloppement. Elle
est faite de trois villes differentes : la ville militaire
avec ses vastes casernements; la ville arabe groupie
et tass6e au has des collines en forme de triangle; la
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ville europeenne construite sur des terrains gagnes
sur le lac et dont les rues se coupent r6gulibrement
comme un damier. Son port, a l'extr6mite nord
du
continent africain, au fond d'une baie, dont
les
jetees sont dispos6es de telle faqon que tout
navire
doit presenter successivement ses flancs aux batteries
6tablies sur les c 6 tes, est tout i la fois port de
refuge,
de commerce, de peche, de ravitaillement
et de
guerre. Le lac est une v6ritable petite mer,
mettant
tous les navires et son merveilleux arsenal a
l'abri des
coups de l'ennemi. La se font les grandes
plcheries
dont la production annuelle atteint facilement
jusqu'i
Sooooo kilogrammes de poisson. Autour de
Bizerte
s'tendent, dans les vall6es, de vastes et riches
jardins
d'orangers et de grenadiers, et sur les collines
d'inmenses forets d'oliviers. Decidjment, c'est
un beau
pays, a l'air pur, au climat tempire, et quand,
le travail fini, je regagnai la r6sidence, j'en
emportai la
plus heureuse impression...
La mission de Sousse (Hadrumete)
ne me permit
pas de jouir longtemps du repos.
Elle s'ouvrit le
lundi 7 d6cembre et ne se termina que
le jour de la
Noel. Oh! les beaux jours pass6s
a Sousse! rarement
travail plus agr6able et plus fructueux,
et j'ai grand
plaisir a vous en conter les d6tails.
Des la veille, les cloches annoncaient
a toute vol6e
le grand 6evnement. Nous arrivimes
le 7 vers midi.
Le clerg6 au complet 6tait a la
gare pour nous recevoir. En route vers le presbytere,
les enfants de 1'6cole
en masse nous font cortege et nous
accompagnent jusqu'a I'6glise paroissiale. Li,
I'excellent cur6 nous
adresse une de ces allocutions du
coeur dont il a le
secret et fait chanter aux enfants le
Bjnis soieni ceux
qui viennent au nom du Seigneur. M.
Pagss, directeur
de la mission, repond par quelques
mots heureux, et
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tout de suite, nous avons l'impression que ces ames
d'enfants sont k nous et qu'elles nous aideront puissamment a remplir la maison de Dieu et agagner des
families i Jjsus-Christ. Nous trouvions a Sousse de
grands secours pour le travail de la mission, mais
aussi de grosses difficultls. D'une part nous 6tions
dans ane paroisse, bien conduite, au milieu d'oeuvres
admirablement concues et parfaitement organisees,
avec un pastenr a~'ame d'ap6tre, instruit, zkel, estima
et aimn, vivant la vie de famille avec deux aimables
vicaires. D'autre part, outre l'indiff6rence, le respect
humnain, la vie facile et le melange de population
fraanaise, italienne et maltaipe qu'on rencontre an peu
partout, nons devions porter la bonne nouvelle dans
trois 6glises. Aucune n'est assez vaste pour contenir
toute la paroisse et d'ailleurs les habitations sont trop
dispers&es pour esp6rer avoir tout le monde au mnme
endroit. Nous dicidimes de concentrer tous not
efforts A l'eglise principale en y donnant, tout le cours
de la mission, exercice matin et soir, et de nous contenter de consacrer une semaine d'instructions spAciales aux deux autres lieux du culte. A 1'Immaculee,
la table fat toujours bien servie; Saint-Joseph et SaintFelix a'eurent que les miettes en langue italienne.
Malis il n'6tait pas possible de faire autrement.
A l'ouverture solennelle, il y eat belle assistance et
pas mal d'indifferents, incroyants mnme. La curiosit,
seule n'agitait pas ce monde. 11 y a au fond des ames
un besoin de v-rit6 et de vie religieuses, que les circonstances presentes ont fortement nrveiil6. Aussi
l'auditoire devait nous rester fidele, et combien de fois
nous eimes a gemir sur I'insuffisance du local, cepeadant aux belles proportions. Selon le pieux usage de
la Compagnie, le P. Pages rlclama des le debut la
benediction du pasteur pour les deux missionvnaires.
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Ce fut, pour M. Leynaud, 1'occasion attendne pour
crier sa reconnaissance aux fils de saint Vincent dont
quelques-uns furent ses maitres a Kouba; et avec quel
tact et quel cceur il le fit! L'auditoire, pieusement surpris, 6couta avec attention l'ardent pridicateur expliquant ce que nous venions faire a Sousse. Le lendemain, fete de l'Immaculie-Conception, 6tait tout
disigne pour consacrer la paroisse a la sainte Vierge.
Sur un beau reposoir oh scintillaient mille lumieres,
au milieu de gerbes de fleurs, la bonne Mere sourit
ses enfants. J'interpr6tai de mon mieux les pensees
communes en c6elbrant la Mere de la Misbricorde, a
1'heure oh nous avons si grand besoin de son secours
pour apaiser la colkre de Dieu. A peine avais-je fini,
qu'une illumination grandiose ravit les yeux de tous.
11 fut facile a M. Pages de jeter dans les bras de I'Immacul6e cette paroisse qui 1'honore d6ja sous ce titre,
et d'implorer la ben6diction de la Reine de la France
sur les soldats qui combattent pour le salut de la
patrie. Ce soir la, il y eut, dit-on, quelques larmes, ,et
c'est au chant enthousiaste des cantiques que la foule
s'6coula emportant bien vivant le souvenir d'une delicieuse fete. II n'en fallut pas davantage pour bien
asseoir la mission, et pourtant nous voulames encore
essayer des conferences contradictoires. L'existence
de Dieu, la religion, la confession, furent les trois
themes d6battus. Le r6le du diable me revenait de
droit : J'exposai de mon mieux les sophismes et les
sottises de !a rue. Mon antagoniste eut t6t fait de
ritablir la v6rit6 et de devoiler I'erreur et les pr6juges
qui s'accumulent dans la tete des r&calcitrants. La
ville presque entiere etait au pied de la chaire, I'esprit 6veille, les oreilles tendues, et au dehors les
langues se d6liaient pour dire : ils ont raison, les
missionnaires.
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Les enfants eurent comme toujours les honneurs de
la premiere semaine. A sept heures, ils sont a l'6glise
pour entendre la messe, prier et chanter. A onze
heures, les enfants des ecoles franqaises et a quatre
heures, ceux des ecoles italiennes sont r6unis de nouveau pour l'instruction. Le bataillon 6tait serieux :
huit cents environ. Le dimanche i3 a di leur imprimer un souvenir qui restera. Le matin, deux cent
soixante s'approcherent de la sainte table et le soir
d&s deux heures, ils 6taient tous r6unis'pour la procession. La tkte encadrie de gentilles couronnes, au
chant de 1'Ave Maria, tout ce petit monde s'ebranle a
travers les rues de la ville, escortant la statue de la
Vierge et deployant les drapeaux des diverses associations. La foule regarde quelque peu surprise de ce
nouveau spectacle, et parents, amis, curieux font cortege a ces longues theories de 1'innocence. La nouvelle 6glise Saint-Felix, pour la premiere fois, se
trouva bien remplie. M. Pages, en un tableau vivant et
tout pratique, traca courageusement aux parents et
aux enfants leurs devoirs respectifs. Puis les voix
enfantines reveillerent les 6chos du gracieux sanctuaire, et l'Immacul6e de l'autel bbnit ces petits, qui,
la poitrine gonfl6e de joie, chantaient : Bonne Marie,
et, le bras tendu, offraient leurs couronnes a la Reine
du ciel, et lui adressaient une fervente priere pour
leurs parents et pour la France. Ce fut une belle
journee, pleine de fraicheur et de grace. C'est a
desirer d'etre enfant toute sa vie...
II y a & Sousse une belle conference de Saint-Vincent-de-Paul. Sous I'inspiration de M. le Cur6, la jeunesse catholique y a plant6 fitrement le drapeau de
la charite et, depuis bon nombre d'annees, les pauvres
y sont largement secourus. La conference voulut
avoir sa fete pendant la mission. Infatigables, les
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jeunes gens prirent sur leur sommeil le temps necessaire pour orner I'6glise de faisceaux de drapeaux,
de vertes guirlandes, de plantes choisies, et de
lampes ,lectriques abondantes dont la lumiere tamisee
aux tons rouge, vert et jaune constituait ne illumination vraiment reussie. La Scola y alla de son concert
religieux et M. Pages y chanta le Ricke bieifaisant.
-La qute fut fructueuse et surpassa de beaucoup
celles des annies prc6dentes. Ce fut tout profit
pour les pauvres et les blesses de la guerre. La confirence nous r6servait une autre surprise. Elle voulnt
nous avoir pour sa reunion habitnelle. Maitre Gandolfo, qui la dirige avec an esprit de foi et on zble
au-dessus de tout 6loge et qui nous prepare un beau
livre sur saint Vinent esclave a Tmnis, nous raconta
avec son Ame d'artiste chritien I'histoire de cette brillante jeunesse dont plusienrs membres combattaient
pour la France. L'miotion Ini coupa la parole et
secoua l'auditoire : a Jamais dans ma longne carrire
apostolique, r6pondit le premier missionnaire, ii ne
m'a 4t6 donne de prendre contact avec des jeanes

si ardents et si fiers. » M. le Cur6 ajouta un mot
dclicieux: a Vous 6tes les plus beaux fleurons de
ma couronne
meuvm.

paroissiale, Corona mea et gaudium

D

Le vendredi x8, fut le grand jour de reparation.
Da haut de la chaire, je signalai a l'assemblIe les

trois groupes du calvaire et de I'autel, les ennemis, les
indifferents, les amis, et sommai 1'auditoire de prendre
place parmi les fidbles disciples de Jesus-Christ. Puis
le saint Sacrement traversa les rangs compacts des
assistants et s'arr&ta devant les fonts baptismaux, le

confessionnal, la chaire, la table de communion pour
y recevoir les acclamations ardentes de ses sujets et

des protestations de fidelit- itbranlable.
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La communion g6nerale des femmes et des filles.
ainsi que la communion priv6e de cinquante enfants
firent du dimanche 20 un des plus beaux jours de la
mission. Le soir, A vepres, je fus heureux de pouvoir souligner les fruits merveilleux de la grace et
j'adressai en meme temps aux enfants, aux demoiselles et aux dames, de hautes lemons de moralit6
chr6tienne.
Nous touchions Ala fin. Restait encore a determiner
les hommes A faire leur devoir. Trois jours leur furent
exclusivement reserv6s : , Nous n'admettrons aucun
jupon o, avait dit le missionnaire. En d'autres temps,
les r6unions d'hommes eussent paru impossibles. Nonsn'en sommes plus la, et nous n'eiimes pas meme I'id6e
d'un demi-succis. L'anticliricalisme et la peur ne sont
plus de saison. C'est rel6gu6 aux vieilles lunes. En
effet, 1'eglise fut remplie d'hommes et d'hommes senlement, et, parmi eux, bon nombre de soldats. Avec
des hommes, on ne prend pas de gants pour dire la

virit6. M. Pages posa dbs le d6but le grand problkme
de l'origine et de la destin6e. Hilas! le lendemain ii
ne tenait plus sur pied et rentrait a la residence pour
se reposer. Le bon semeur n'avait pas la consolation
de moissonner la recolte. Je restais seal pour terminer
le travail. GrAce ADieu ! lesauditeurs resterent fideles,
et dans deux conferences, je leur indiquai la route
pour arriver au terme : suivre sa conscience et 6tre ier
d'etre chr6tien.
L'appel fat entendu. Le jour de lacl6ture, a la messe
de minuit, on vit d'abord s'avancer vers la sainte table
une phalange compacte d'hommes suivie bient6t des
flots presses des enfants et des femmes; et le spectacle continua aux messes du matin. C'itait parfait :
presque autant d'hommes que de femmes, avait dit
M. le Cur', la naissance de Jesus A Bethl6em et sa
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renaissance dans les ames! Je chantai & l']vangile de
minuit ce double Noel, et a la grand'messe je tirai de
I'histoire des bergers a la creche des instructions pratiques pour notre vie.
Cependant le moment de la cl6ture 6tait venu...
trop vite, rip6taient a l'envi ces bons chr6tiens. A cinq
heures de ce soir de Noel, toute la paroisse etait la
pour entendre les derniers conseils et recevoir les
adieux. Gioria in excelsis Deo et in terrapax kominibus,
gloire &Dieu et paix aux hommes! C'ttait bien de circonstance. Je commentai le cantique des anges et
j'indiquai les moyens d'assurer cette glorification de
Dieu et cette pacification des ames, et je terminai par
des remerciements 6mus au digne clerge et a toute la
paroisse que dirige si bien le savant et pieux chanoine
Leynaud. Le bon cure voulut parler a son tour. Son
coeur debordait de bonheur et de gratitude. 11 sut le
dire avec un langage qu'on n'apprend qu'au contact
de Dieu et des ames. Il n'eut garde d'oublier le missionnaire absent et, dilicatement, il nous offrit en
reconnaissance toutes les communions du lendemain.
Elles furent nombreuses.
Le 26, j'6tais accompagne &la gare par le clerge et
bon nombre d'hommes et de jeunes gens. La s6paration fut cordiale et quand le train s'6branla, les voix
s'6leverent et j'entendis mille souhaits : AAu revoir!
a bient6t! ,,
Je quittai Sousse tout emu, et je me disais : heureux
pasteur qui a de tels fiddles! heureux fideles qui ont
un tel pasteur.
J'emportais le souvenir d'une belle mission, et j'avais
eu aussi l'occasion de connaitre un beau pays et de
revivre tout un passe chr6tien.
,Sousse n'est que l'ancienne Hadrumete, fond6e avant
l'ere chr6tienne par les Ph6niciens et qui joua'un grand
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r6le dans les guerres puniques. Elle devint plus tard
une des premieres villes chritiennes d'Afrique. Bien
situee, bitie en amphitheitre an bord de la mer, elle
est la ville calme par excellence. On a eu le bon gout
de conserver intacte la partie arabe. Celle-ci, avec ses
murailles cr6nelkes, flanquies de tours, avec ses portes
monumentales, porte le cachet trts caracteristique d'une
ville du moyen age.
La partie europ6enne, encore peu d6velopp6e, mais
qui prendra bient6t une grande extension, s'6tend le
long de la mer et tranche sensiblement avec les vieilles
constructions.
.Depuis quelques annees a peine, Sousse possede
un port spacieux qui sert de d6bouchM naturel aux
produits exportis par toute la Tunisie centrale. Dans
un avenir prochain, la prosp&rit de l'ancienne Hadrumtte sera un fait accompli et on pourra redire les
paroles de Pline : c'est un pays d'une fertilit6 remarquable oiL la terre rend au centuple ce que lui confient
les cultivateurs. Une immense foret d'oliviers, appelke
a s'itendre encore, et des cultures agricoles qui deji
donnent beaucoup, autorisent toutes les esperances.
Avant d'arriver a Sousse se trouve la plaine de 1'Enfida, admirablement exploit6e par une soci6td de meme
nom, et au deli, le port de Monastir, renomm 6 comme
station de peche du thon. Quant aux quatre petites
villes qui entouraient Hadrumete et qui sont aussi une
attestation de sa proprii6t, il ne reste que des traces
A peine sensibles.
Mais ce qui interesse le plus les voyageurs, ce sont
les belles catacombes dont la decouverte remonte a
quelque vingt ans en arriere. Ce fut un 6venement.
Sans avoir ni l'6tendue, ni la variet6, ni Ia richesse de
d6coration de celles de Rome, elles offrent cependant
un int6ret de premier ordre. D'abord par des inscrip-
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tions tres nettes et de differentes

ppoques, par des

expressions simples et naives, par les images du bon

pasteur, de la colombe, du poisson, de 'ancre..., elles.
nous replacent dans la grande famille chrntienne et
nous redisent la foi des deuxibme, troisibme et debuts
do quatribme siecle. Elles montrent aussi en quel

honneur 6tait tenu, dans la primitive -glise d'Afriqoe,
le culte des morts et le respect des tonbeaux. Quand
un fidble avait rendu son ame a Dieu, son corps etait
lave, oint de parfums, enveloppi d'un blanc linceul,
plac6 sur un lit de parade, veille au chant des psaumes
et des cantiques et conduit au cimetiere parles pretres,
les parents et les amis. D6pos6 dans le loculus sur une
couche de platre, it 6tait ensuite completement recouvert. Et quelle leqon de fraternit6 se d6gage de ces
lieux sacres! Ces dix mille loculi a cette heure d&gag6s
dans cinq catacombes reconnues de Sousse, sont tous
identiques et 6galement simples, sauf trois on quatre.
Aacume distinction d'origine ou de classe oi riches
et pauvres dorment les uns a c6t6 des autres, et toutes
ces galeries si enchevetries parfois ne forment qu'an
meme tombeau de famille. Unis pendant la vie, les
disciples de J6sus-Christ restent unis dans la mort.
Quelle vision! A la douce clart6 des lucernaires, on
croit voir se remuer des ombres, s'agiter des corps et
surgir dans une vie de resurrection 1'ancienne cite
chritienne.

L'abb6 Leynaud aime cette famille de catacombes
du meme amour qu'il a pour celle des vivants de sa
paroisse. II met toute son ame de savant et d'ardent
apologiste a diriger les fouilles, atenir en 6tat la maison
des morts, et a chercher la gloire de 1'Eglise primitive
d'Afrique. Qui visite en sa compagnie Hadrumite se
retire charm6 et convaincu .
(A suivre.)

DURAND.
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NOS DEFUNTS

MISSIONNAIRES
15. Poix (Henri), coadjuteur, mort le 29 avril I9l5;
3o ans, 5 de vocation.
16. Leflon (Jean-Baptiste), pretre, d6ced6 le 9 avril
1915, A Gardelegen (Allemagne); 39, 19.
le
-i7. Van de Sandt (Guillaume), prktre, ddcddi
26 mai g195, . Campo-Bello (BrEsil); 88, 59,
18. Plantefeve (Joseph), coadjuteur, deced6
Le
27 mai 1915, a la Maison-Mbre (France); 32, 14.
19. Renault (Emmanuel), pretre, d6cd6, le 8 mai
1915, A Ourmiah (Perse); 38, 16.
20. News (Edouard), pretre, d6ced6 le 4 juin 191 5,
a Philadelphie (Etats-Unis); 72, 46.
21. Lavizeri (Second), pretre, dic6d le 5 juin 1915,
A Philadelphie (Etats-Unis); 90, 69.
22. Rodriguez (Cyprien), coadjuteur, d6c6d le
23 juin i915, A Madrid (Espagne); 78, 41.
23. Savino (Paul-Emile), pr&tre, d6cd&Ite 27 avril
1915, A Campagno (Italie); 76, 51.
24. Cebrian (Cesaire), pretre, d6ec6d le 5 juillet
1915, A Cadix (Espagne); 52, 34.
25. Schrammen (Michel), prtre, dec6de le 9 juillet
1915, A Theux (Belgique); 76, 4726. Eder (Jean), coadjuteur, d6ecd6 en Autriche,
38, 19.
27. Mullner (Chrysostome), coadjuteur, dec6de a
Vienne (Autriche); 71, 49.
28. Scotto (Ange), coadjutenr, d6cedM le z& juillet
1915, A Macerata (Italie); 69, 45.
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29. Binart (Charles), pretre, diecd6 en aout 1915,
Panama (Am6rique Centrale); 55, 26.
3o. Jagetzberger (Ignace), coadjuteur, dec6de le
8 juillet 1915; 36, 6.
31. Urien (Venant), pretre, d6eced le Io aoit x195,
a Madrid (Espagne); 45, 29.
32. Lemur (Henri), coadjuteur, mortle 12 aoft 1915;
31, 14.
33. Prueret (Joseph), coadjuteur, mort en aout 1914;
26, 9.
34. Lavery (Jean), pretre, deced6 le 21 aoift 1915,
a Cork (Irlande); 57, 33.
35. Linn (Jean), pr6tre, deced6 Ie 26 aoit 1915, a

Los Angeles (ttats-Unis); 55, 36.
36. Bodin (Eugene), pr&tre, deced6 le 26 aout 1915,
Wernhouts (Hollande); 79, 55.
37. Tres Honor6 Pere Fiat (Antoine), pretre, d6cid6
le i" septembre 191 5, la Maison-M re (France); 84,59.
38. Walgenbach (Herman), coadjuteur, dec6d6 le
2 septembre 1915, a Buenos-Ayres (R6publique Ar-

gentine); 83, 59.
39. Bouvier (Maurice), pretre, dec6de le 3 septembre 1915, a Shangai (Chine); 54, 33.
40. Horvath (Mathias), coadjuteur, d6ecd6 A Graz
(Autriche); 35, Io.

41. Fusco (Ulysse),

pretre, dcedi leI 5 septem-

bre 1915, a Rome (Italie); 26, 6.

42. Fortun (Blaise), coadjuteur, deced6. le 8 juin
1915, a Tacubaya (Mexique); 96, 71.

43. Chazal (Marcel), clerc, d6c6d6 le i" octobre
1915; 26, 7.
44. Mondini (Ange), pretre, dic6d6 le 29 septembre i9i5, a Macerata (Italie); 82, 53.
45. Kastelec (Joseph), coadjuteur, d6c6d6 le 18 juin
1915, a Graz (Autriche); 29, 6.
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46. Obrador (Francois), pr&tre, d6eced en octobre
1915, 1 Puno (Espagne); 3o, 14.
47. George (Nicolas), pritre, deced enoctobre 1915,
a Cordoba (R6publique Argentine); 72, 54.
48. Sadowski (Blaise), coadjuteur, dicded en octobre 915i, a Cracovie (Pologne).
49. Rozek (Vincent), pretre, dcid6 leI 14 octobre
1915, a Bialy-Kamien (Pologne); 5o, 33.
5o. No6 (Alexandre), pretre, dic6d6 le 29 octobre
I905, a Lesparre (France); 54, 3o.
Sr. Dowling (Patrice), pr&tre, dec6d1 le 2 novembre I915, a Bournemouth (Angleterre); 57, 37.
52. Guery (Marc), pretre, d6ced6 le 4 novembre
1915, a Dax (France); 80, 43.
53. Boulanger (Firmin), pretre, d6cdc le I" octobre 1915, a Froyennes (Belgique); 75, 52.
54. Setina (Joseph), coadjuteur, dec-d6 le 18 juin
I915, a Graz (Autriche); 34, 15.
55. Fernandez (Raymond), pr&tre, d6ced6 le I" novembre x915, a Madrid (Espagne); 35, i6.
56. Toucouere (Arnaud), pr&tre, deced le -7 novembre 1915, a Montpellier (France); 59, 40.
57. Denoy (Emile), pretre, dec6d6 en novembre
g915, a Salonique (Grece); 73, 5i.
58. Raimbault (Leopold), pr&tre, d6cede le 11 novembre 1915, a Olivet (France); 80, 59.
59. Fayard (Joseph), pretre, d6cede le 6 octobre
1915; 31, 12.
6o Mallard (Toussaint), coadjuteur, d6cid le 13 novembre 1915, a la Maison-Mere (France); 70, 47.
NOS CHkRES S(EURS
Marie de Privost de Bord, dicedde & 1'H6pital de Montceaules-Mines; 59 ans d'•ge, 34 de vocation.

-788Rose Chiala, Maison Centrale, Sienne; So, 5o.
Marie Legris, H6pital G6r6mia, Constantinople; 53, 30.

Heloise Cliton, Mai3on de Charitl, Montolieu; 59, 36.
Agnes Huzora, H6pital, Bohasyn (Pologne); 53, 29.
Juana Arse, H6pital, Cuenca (Equateur); 8o, 52.
Emilie Danthony, Hospice, Murat;
Jeanne Grenet, Maison de Charitd, Chasseneuil; 54; 32.
Marie Fournier, Maison de CharitE, Hussein-Dey (Algirie);
69, 48.
Marie Landrevie, Maison de Chariti, Rennes; 75, 54.
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Maria Donati, Maison Centrale, Sienne; 53, 33.
Marie Haertling, Maison de Charit6, Montolieu; 75, 47.
Josephine Mathieu, H6pital Saint-Andre, Bordeaux; 75, 52.
Helene Angland, Maison de Charitd, Hereford (Angleterre);
64, 46.

Pauline Jullien, Maisoti de Charite, Narbonne; o8,59.
Jeanne Le Bayon, Maison Centrale. Turin, 82, 59.
Maria Mathieu, Maison Saint-Pierre, Limoges; 62, 37.
Maria Sciaccaluga, Maison de Charit6, Lorette (Italie); 67, 43.
Emilie Chaussumier, Maison de Charith, Blanc; 90, 71.
Isabelle Barros, Orphelinat Sainte-Thirese, Rio de Janeiro;
38, 14.

Jeanne Rodicq, Hospice des Enfants-Trouvis, Pernambuco
(Bresil); 79, 58.
Marie Vaury, Hospice, Thiers; 60, 39.

Victorine Banc, Hospice, Lagny; 57, 28.
Mildred Kane, H6pital Saint-Vincent, Sherman (Otats-Unis);
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Anne Trinon, Maison Centrale, Emmittsburg; 75, 55.
Ramona Quintana, Maison Saint-Nicolas, Valdemoro; 33, gJacoba Arrasate, Hopital Lumbier (Espagne); 44, 25.
Hiliodore Guise, Maison Saint-Vincent, I'Hay; 71, 48.
Marie Guigon, Maison de Charite, Saint-Michel (Algirie); 76,

49.
Marie Dubouch, Misericorde, Montivideo; 77, 55.
F6licie Boutry, Maison Marie-Immacul6e, Louvain; 76, 54,
Victorine Liagre, Maison de la Providence, Hodimont (Bel-

gique); 76, 55.
Dionisia Chozas, Maison Saint-Nicolas, Valdemoro; 71, 54.
Caroline Eck, Maison Centrale, Emmittsburg; 76, 58.
Ursule Negro, H6pital, Tolentino (Italie); 87, 6i.
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Maria Poujol, Maison de Chariti, Moatolieu; 35, f2.
Caroline Aragone, H6pital militaire, Gbes ; 49,
17.
Marie Dassori, H6pital, Voltaggio (Italie);
29, 7.
Franoijse Prud'hon, Maison de Charit6, Agen; 64, 45.
Marie Conry, Maison Centrale, Beyrouth; o4, i5.
Marie Protop, H6pital, Syra (Grece); 24, 6.
Jeanne Reynard, H6pital Saint-Joseph, Lyon; 40, 19.
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Antoinette Marcoux, Maison de Charit6, Moatolieu; So, 57.
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Justine Reynal, H6pital, Dax; 68, 48.
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Marie Cremet, Orphelinat Sainte-Marie, Saint-Louis {EtatsUnis); 78, 57.
Marie Dubois, Maison de Charite, Collonges; 72, 51.
Josephe de Bartolo, Orphelinat, Lecce (Italie); 28, 2.
Marie Wilemska, Asile Saint-Vincent, La Teppe; 58, 32.
Rosa Diaz, Maison S. Diego, Valdemoxo; 86, 59.
Ildefonsa Alvarez, Misericorde Pampeluae; 40, 21.
Marie Cadet-Devaux, Maison de Charite, Annappes; 29, 4Maria Falleri, Maison Centrale, Sienne; 79, 52.
Maria Cuisa, Asile, La Madeleine (Itaie-); 29, 2.
Anne Destombes, Maison Centrale, B6thune; 72, 48.
Marie Farrell, Maison Centrale, Emmittsburg; 84, 59.
Dolores Coll, .Hpital, Las Palmas (lies Canaries); 62, 33Maria Valet, Prison de Valencia (Espagne); 3i, 6.
Maria San de Galdiano, Hospice, Madrid; 68, 43.
Juana de Irrurzim, Hospice, Palma de Mallorca(Iles Baleares);
76, 54.
Louise Giboureau, Maison de Charite de Passy-Raynouard,
Paris; 67, 42.
Alix Costa de Bauregard, Orphelinat des Marches; 68, 46.
Marie Ballans, Maison de Charite, Montolieu; 43, 22.
Pascaline Qudmd, Maison Principale, Paris; 39, 17.
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Hdlene Delcour, Maison de Charitd, Clichy; 70, 47.
Marie Corre, Maison de Charit6, Issoudun; 54, 31.
Gabrielle Leclerc, Maison Principale, Paris; 38, 15.
Rosalie Heinrichs, Maison Centrale, Ans (Belgique); 72, 45.
Sidonie Delvoye, dispensaire, Ostende; 66, 49.
Marie Marcelle, Maison Saint-Joseph des Epinettes, Paris;
83, 63.
Elisabeth Darbieu, Maison Saint-Vincent, l'Hay; 66, 44.
Julie Duponchel, Maison Centrale, Naples; So, 59.
Victoria Baiza, H6pital, Talavera (Espagne); 66, 44.
Maria Bertran, Asile, Cullera (Espagne); 36, 13.
Asuncion Gonzalez, Icole de Lugo (Espagne); 22, i.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
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Dix ans d'apostolat dans le Vicariat aposto-

lique de Madagascar meiidional (1896-9go5),
par
Mgr CROUZET. Paris, Desclke.
Voici quelques lettres qui feront connaitre le m6rite

et I'inter&t de l'ouvrage.

Lettre de A(gr H. de SAUNE a Mgr CROuZET
VICARIAT AEOSTOLIQUE DE TANANARIVE

i .Tananarive,
2 juillet 1914.
CHER ET VsistaR SEIGNEUR,
J'ai requ cesjours-ci seulement I'ouvrage que Votre Grandeur
m'avait

annonce ily a d6jk quelque temps. La malle oh le P. Charrel
I'avait
enferm6 a mis du temps & monter i Tananarive.
Je viens de lire ces Dix ans d'apostolat. Si j'etais un

du monde,
je dirais que c'est intressant comme ua roman. Quandhomme
on a commence,

qu'on le veuille ou non,

ii faut aller

jusqu'au bout.

Heureusement je puis dire comme Notre-Seigneur: Non sum de hoc
mundo.
11 me livre.
faut don d'autres expressions pour ~logier (style contemporain) votre
Eh bien! je dirai que c'est un livre d'ap6tre,
instant vibrer l'&me d'un saint Vincent de Paul. oi l'on sent k chaque
d'reuves et quel calme ous avez su conserver, malgrd tant
deQue
tourmentes:
Apru avoir lu votreouvrage, j'ai rein le chapitre ix de la II
ep;tre
aux Corinthiens. Vous tes pass par beaucoup des dangers qu'-numie saint Paul: In itineibus soepe, periculis fluminum, periculis laroeam,
perituis ex genxibus, periculis in mar (dernierement encore), is
abaere el arumna, in lame
et siti, etc.

-

79' -

Vous avez un grand esprit de ofi! La semence jetee dans i'epreuve
produira certainement belle moisson k 'heure de Dieu.
Que Dieu vous pri~e vie pour donner la suite de vos souvenirs!
Je prie pout les affaires qui vous out amene k Paris.
Pourvu que vous nous reveniez! que la volonti de Dieu se fasse en
tout!
De Votre Grandeur 'humbleserviteur et frbre en Notre-Seigneur.
H. de SaUSE.

Les deux lettres qui suivent ont
deux g6ndraux:
Paris, Ie
CHEU

t6 ecrites par

22

septembre xg93.

MOsSEIGNEUR CROUZET,

Vous m'avez fait bien plaisir en m'cnvoyan! vos Dix ans d'apostolat.
En lisant votre livre, je me reportais par la pensee au pays dans lequel
vous avez eu operer et aux circonstances difficiles dans lesquelles vous
vous etes trouves, vous et vos collaborateurs. Votre livre sera ca bonne
place dans ma bibliothbque, rayon de Madagascar, et je souhaite que
vous lui donniez une suite le plus t6t possible. Merci aussi pour laimable dedicace qui figure en tete du volume. Vous savez que j'ai toujours aimi les hommes courageux et debrouillards comme vous itiez
tous.
Par exemple, je me demande si vous obtiendrez jamais des resultats
tr6s appreciables au point de vue de votre mission religieuse parmi les
sauvages Tanala, Bara, Antandroy, Mahafaly, qu'on vous a donnes i
evangaiiser. II est impossible, je crois, d'avoir une plus belle collection
de gens arriedrs et barbares. Si vous arrivez jamais Iles civiliser, vous
aurez battu le record parmi toutes les missions du monde.
Votre ecole professionnelle marche-t-elle toujours bien? Bien que tres
pris par mes fonctions exclusivement militaires, je n'oublie pas Madagascar et mes anciens collaborateurs d'autrefois, parmi lesquels je vous
ai toujours compte.
Je vous prie de presenter mes meilleurs souvenirs a ceux de vos missionnaires qui m'ont connu et d'agreer pour vous et pour eux mes vmoux
les plus sinchres pour l'anne qui va s'ouvrir.
General X...
Le

2o dicembre

rgr3.

MONSEIGNEUR,

C'est sous l'impression profondement imue de la lecture de vos Dix
ans d'alostolat que je veux vous dire ma profonde reconnaissance. Grace
i vous, je viens de revivre deux des plus belles anneesde ma vie. Grace
a vous, je me suis retrouv6 au milieu de ces paysages, de ces choses et
de ces geos qui nous furent familiers et que nous aimions bien, n'est-il
pas vrai? Merci done, Monseigneur, merci de tout mon caeur d'avoir
evoqu6 tons ces precieux souvenirs, merci aussi de m'avoir procuri une
si intense et si douce dmotion. Merci encore de m'avoir montrd que
vous me gardiez votre amiti ; elle m'est si chore!
L'existence toujours si mouvementde qui est mienne encore, ne me
laisse pas toujours le temps de venir vous dire quelle sincere et respec.
tucuse affection je vous garde et que ni la distance ni les annes ne sau.
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aietattýnuer. Lautre jour encore, avec Ie gnral X.,-, noU ca:sions
longuement de vors, et c'tait pour maagai&er le graud et digne Apotre,
ie grand Fra.xais qui, en Abyssinic et k Madagascar, savair faire le bien
si gaiement, si siL•plement!
Voici biet6t veuir uo an neuf. Perretez-moi, Monseigneur, de vous
adresser les v'eux que du meilleur de mon cocur je forme pour vons,
pour otre samte, pour votte bonhtea et pour tote awear, et de rous
redire aussi tout mon cordial attachement.
General X...

492. Ouvrages de M. G. LARIGALDIE, pritre de la
Mission :
Timoai da Christ : Le Bienheareuzx ean-GabrielPerboyre, Pritre de la Mission, martvrisi ex Chine (18021840). Ouvrage couronne par l'Academie franqaise.
Soldat du Christ : Le Bienkeureux Franfois-Rigis
Clet, Pritre de la Mission, martyrisi en Chine (17481820).

Hiersw du Christ: Le VInerable Justin de Jacobis,
Prltre de la Mission, premier vicaire apostolique de
lAbyssinie (18oo-I86o).
Disciple du Christ : Antoine Nicolle, Pritre de la Mission, fondateur de I'Archiconfrerie et de lInstitut des
Sceurs de la Sainte-Agonie (1817-8g90).
Servante du Christ : La Mere Thirese (Lucie-Antonia
Berlier dans le monde) i(844-p889), cofoAdatrice et
premiere superieuregeinrale de 1'nstitut des Saurs de la
Sainte-Agonie.
Chevalier du Christ : Le Bienkeureux Jean de Montmirail, conituablede France, dit t'Humble Moine ( I651217'.

Le Cwur de Saint-Vincent-de-Paul. Apergu historique. Avec gravures.
Biograpkie de M. Stanislasde Bussy, ancien supirieur
de Notre-Dapme de Valfieury (Loire).
Comme il serait trop long de donner un compte
rendu sur tous les ouvrages de M. Larigaldie, nous
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nous contenterons de citer la lettre suivante adressee

par le Tres Honor6 PNre Fiat a 1'auteur, a l'occasion
de la Vie de M. Nicolle:
Paris, le 7 novcmbre xgo8.
MoNSIEtU

ET Tras CHE

CONFukaz,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nos four jamais!

Je laisse aux hommes compctents le soin d'appr6cier le mezite littraire de votre important ouvrage, et je me place au point de vue pra.
tique de 1'ddification, pour vous exprimer mes sentiments et mes
pens&es an sujet de votre travail.
II est considerable par les recherches qu'il vous a demandees, par la
documentation dont vous l'avez enrichi et par l'appropriation que vous
avez di vous en faire dans la trame de votre recit.
On trouve dans celui-ci une chaleur entrainante qui ait plaisir. Vous
ecrivez la vie d'un frtre ainu dont vous etes fier. La rue de sa mile
vertu, le mereilleux qui se manifeste au debut de sa mission, les succis dont elle fat couronnee malgri les obstacles suscites par 'ennemi de
tout bien, tout cela vous enfamme d'un saint enthousiasme que vous

voudriez faire partager i vos lecteurs, tout en le contenant cependant
dans les limites rigoureuses de la verit4 historique.
Ayant eu P'avantage de connaitre intimement le bon M. Nicolle c'est ainsi que nous le designions - je constate avec satisfaction que je
le retrouve dans votre livre tel que je Iai connu, mais avec des richesses spirituelles qu'il cachait alors sous le voile d'une angalique
modestie et d'une humilit6 aussi aimable que sincere, et avec celles
qu'il acquit depuis par son zile apostolique et par les fortes vertus qui
en dtaient l'aliment et le soutien.
Vous nous les montrez dans leur veritable jour, a tous les ages de ce
venerable missionnaire. Nous voyons quelle 6tait des son enfance son
energie de caractcre, son esprit de foi et de piCtd, avec quelle fermetd it
sut plus tard surmonter les grands obstacles qui s'opposaient a sa vocation et se montrer dans la suite maitre de lui-meme, en passant successivement aux emplois les plus diff6rents sans tenir compte de ses goits
et de ses r6pugnances, et sans se permettre la moindre reflexion i Pencontre de la sainte obeissance. C'est ainsi qu'il se preparait a son insu k
la mission particulibre que Dieu lui tenait en reserve.
Penftr6 de P'esprit de saint Vincent et de ses maximes, plein d'admiration et d'amour pour l'immortel Pie IX, alors en butte, avec I'lglise
elle-mame, & des attaques redoutables, notre pieux confrere cherchait
devant Dieu les moyens d'apporter quelque soulagement aux grandes
douleurs du Vicaire de Jesus-Christ. C'est alors que lui vint la pens-e
d'imiter saint Vincent dans les temps de calamiti, non seulement en se
livrant lui-mtme a l'esprit de penitence et de mortification, mais encore
en faisant appel aux Ames pieuses; il desirait leur proposer d'honorer
ensemble Note-Seigneur agonisant an Jardin des Olives en vue d'obte.
nir la paiz de l'kglise, la conservation et la propagation de la foi, la
conversion des pcheurs, surtout 6 P1heure de la mort.
Cependant, en homme prudent, il ne voulut rien arreter avant d'avoir
pris lavis et le consentement de M. ktienne, aiors Superieur general
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de la Congregatio0r del ia Mission, ,et du cardinal,;de Bonald,larchbe
veque de Lyon, doat ii dependait en sa qualit6 :de curE de Valleury.
L'un et l'autre approuvrent sans hesiter le projet de la Confrcric de la
Sainte-Agonie, (qui se repandit avec unec rapiditie tonnante et donna
meme naissance k la Congregation des Soeurs de la Sainte-Agonie.
Avec une vie de priere et d'immolation plus intense, avec les oeuvres
de misericorde auxquelles il se livre, cet Institut est la realisation permanente de 1'esprit du bon M. Nicolle, et la mise en pratique quotidienne des moyens proposes par lui pour atteindre les diverses fins de
son (Euvre de la Sainte-Agonie.
Je dis son CEuvre, et j'ai peut-etre tort, car lui-meme, avec les sentiments d'humilit6 qui lui etaient habituels, disait i ses Filles que
'CEuvre de la Sainte-Agonie n'etait pas Ison ceuvre personnelle, mais
bien celle de Dieu. En effet, a I'occasion de la demande d'autorisation
adressee & Lyon et i Paris, il apprit d'abord d'un venerable ecclesiastique que cette CEuvre lui avait et4 annoncie ii y avait quinze ans par
une Ame favorisee de tres grandes graces, et ensuite de M. Etienne luimeme, qu'une fillette des environs de Paris etait venue lui dire, il y
avait juste douze ans, que, dans douze ans, un membre de la Congregation de la Mission solliciterait de lui la faveur de fonder une confrerie en l'honneur de la sainte Agonie de Notre-Seigneur Jesus-Christ,
avec le but precis de prier pour l~glise et le Saint-Siege, Et le vnerable Superieur, tout emu, chercha dans 'un de ses tiroirs et lut i notre
cher confrere, non moins emotionne, la communication qu'il avait tenue
secrete pendant douze ans.
M. Nicolle etait bien en droit de conclure de tout cela que son
CEuvre etait agreable i Dieu et qu'elle entrait pleinement dans ses
desseins, puisqu'il en avait fait connaitre le nom et la date precise de
I'origine, en plusieurs lieux et i diverses personnes, avant meme que le
fondateur eflt congu leiprojet d'unetelle entreprise. C'est sans doute
cette pensee qui le soutintdans lesidifficultes qu'il eat a surmonter. C'est
aussi ce qui doit 'inspirer aux enfants de saint Vincent de Paul, ainsi
qu'aux Sceurs de Is Sainte-Agonie et aux associ6s de i'Archiconfr•rie,
une grande estime pour une telle institution, un vrai z.le pour pratiquer
et propager le culte des douleurs inexprimables du Coeur de Jesus des
le debut de sa Passion, une sollicitude habituelle pour le Vacaire de
Jesus-Christ, et pour 1'glise, en qui'se perpetue en quelque sorte le
mystere de la sainte Agonie par la violence incessaate de i'enfer pour
leur arracher les Ames.
II est manifeste, en effet, que Notre-Seigneur veut etre honord danm
cet etat, et qu'ij desire, comme au Jardin des Olives, trouver des ceurs
qui veillent et qui prient avec lui. Victime de son amour Ipour nous, il
est avide de trouver, parmi ses disciples, des victimes volontaires qui
Paidenr en quelque sorte i apaiser la colere deson PEre. Jumque sur le
Thabor, il parlait de sa Passion; il en a emporte les stigmates au ciel,
afin que sa seule vue rappelle eternellement & ses heuneux habitants le
prix de lear bonheur et lesexcite & une reconnaissance sans fin.
Pour perpetuer sur la terre le souvenir de son immolation sanglante,
a tabli le saint sacrifice de la Messe avec Ia sainte Communion qui
en est la consommation; et le crucifix que nous trouvons reproduit en
mnile endroits redit partout ses puffrances.
Comme si cela ne sufisait pas pour nous traduire son dWsir et satis-

ii
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faire k sa sollicitude envers nous, il suscite, de temps i autre, des
ap6tres z6~es de la devotion I la Passion afin d'en ranimer le culte dans
les Ames. Quelquefois il emploic d'autres moyens sensibles tels que le
Scapulaire de la Passion, la Confrerie de la Sainte-Agonie, des associations riparatrices, moyens approuves et enrichis d'indulgences par le
Saint-Siege.
Je fais des voeux bien ardents et bien sinceres, Monsieur et tres cher
Confrere, pour que, grace a votre travail, cette devotion si solide & la
Passion de Notre-Seigneur Jesus-Christ se d6veloppe de plus en plus
dans lea deux families de saint Vincent, et partout dans la sociEti chretienne. Puissions-nous alUsi contribuer a i'extension de I'Archiconfrerie
de la Sainte-Agonie, qui est si propre & faire du bien aux ames et &
assurer & l'~glise des prieres et des expiations bien n.cessaires!
C'est dans ces sentiments que, vous remerciant de vos labeurs, je
vous benis avec grande affection, et je reste en Notre-Seigneur,
Monsieur et tres cher Confrere,
Votre tout devou serviteur.
A. FIT.

493. Life of Sister Rosalie a Sister of charity. Translated from the french (Eleventh edition) of viscount
de Melun, by Hon. Joseph D. FALLON, L. L. D., Late

Justice of the municipal court of the South Boston
District, U. S. A. Norwood, printed at the Plimpton
Press, 1915.
Nous lisons en t&te du livre :
Cet ouvrage est didii affectueusement i ma fille Josephine, smur de
Chariti, secretaire de Ia Reverende Mere generale i la Maison-Mere,
rue du Bac, Paris.
Le i" mai g95S.

A la fin du livre nous lisons :
Sceor Josephine Fallon, i qui I'ouvrage a it dedi&, est passee de la
terre au ciel pendant que le livre etait sous presse; elle est morte i la
sa
Maison-Mbre, le x8 mai ig95 dans la 40' annie de son ige, la 18* de

vocation.
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DIXIEMt

SUP~tIEUR GE~tRAL DE LA CONGREGATION DB LA MISSION
(1788-1800)
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I2

ADMINISTRATION

HISTOIRE GENERALE. -

GENERALE

En France, les

Etats

generaux se

transforment en Assemblee nationale constituante (i 7 j uin 17S9iloctobre 1791). - Mort de Franklin (17 avril).- Liopold II
est Olu empereur d'Allemagne (3o septembre). - En France
la division en provinces fait place A quatre-vingt-trois ddpartements. - 13 fivrier. Decret qui supprime les vceux religieux et alloue une pension aux religieux sortis de leur communautd. - 20 mars. Confiscation des biens des congregations; suppression des ordres religieux. - 12 juillet. Vote
de la Constitution civile du clerg6. - 24 aodt. Louis XVI
decide d'approuver la Constitution civile du clerg6. - 26 novembre. Louis XVI fait appel aux armes de 1'tranger; graves
consequences qui devaient rdsulter pour le roi de cette
demarche. - 3 decembre. Louis XVI prie le pape d'approuver la division nouvelle des evches; le pape ajourne sa
decision. - 26 decembre. Louis XVI sanctionne la loi sur
le serment a la Constitution civile du clerg6.
1791. A Paris, prestation de serment la Constitution civile
du clerg6 (4 janvier), 58, 195. - Installation dans les 6glises
des cures assermentes (3 avril); les Filles de la Charite mettent
leurs chapelles a la disposition des pretres fiddles, 196. - Le
Directoire fait supprimer ou fermer au public les chapelles
des communautes (i avril), 200oo.emport6 k Turin, 51, 321, 322. -

Le coeur de saint Vincent
Premiere persecution et

dmeutes contre diverses maisons des Filles de la Charit6 a
Paris; Sainte-Marguerite (9 avril), 58, 197. Protestation du
ministre de 1'Int6rieur. Lettre de la SupErieure des Filles de
la Charite; IAssembl6e nationale empeche Maury de lire cette
lettre k la tribune (18 avril), 199. M. Cayla refuse le serment, 78, 469. - Pie VI condamne la Constitution civile du
clerg6 (i3 avril); envoi de Missionnaires dans le Levant, en
Chine, 72, 444.
HISTOIRE GENtLALE. -

En France, le serment a laConstitu-

tion civile du clergd. - Les emigres rassemblent des troupes a
Coblentz. - A Paris, sacre des premiers 6veques constitutionnels par 1'6veque Talleyrand (25 fevrier). - Mort de Mozart.
1792.

6 avril. Ddcret supprimant les diverses commu27 mai. Ddcret exigeant le serment civique de tous les pretres, 54, 346. - 18 aoit. Loi de
dispersion de toutes les communautes religieuses, 58, 34. nautes religieuses, 51, 24. -

X.
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23 aout. Notification aux Soeurs de sortir de la Maison-Mbre,
59, 284. - 26 aofit.' L'Assemblie nationale prononce la diportation contre les pretres inserment6s, 57, 498. - 39 aout. La
commission des biens nationaux s'empare de la chasse d'argent de saint Vincent de Paul, mais remet aux Missionnaires
le corps du saint, 59, i32; 61, i68. - Le corps de saint Vincent est mis en sfret6, 78, 171. - 3 septembre. Le massacre
A Saint-Firmin : mort de M. Frangois (Louis-Joseph);
M. Boulangier Cchappe au massacre, 57, 489, 491, 495. 8 septembre. Massacres a Versailles : mort de plusieurs
Missionnaires, 496, 497, 498. - M. Nicolas-Joseph Bailly,
mort pour Ia foi dans les prisons d'Amiens, 496.
M. Cayla oblig6 de fuir, se rend a Amiens, de li a Tournay,
puis & Manheim dans le Palatinat. M. Sicardi, assistant,
quitte la France et emporte en Italie la relique du C eur de
saint Vincent, 61, 168.
Les Filles de la Charit6 pendant la Revolution, 58, 33, 194,
364, 494; 59, 42, 275; - ABordeaux, 58, 204; - a Casoul, 204;
Lyon, 2o5; - i Nancy, 2tr; - A Paris : Bonne-Nou-velle, 2o3; Saint-Louis-en-l'Ile, 202; Sainte-Marguerite, 198;
- a Rennes, 206; - A Saint-Aignan (Loir-et-Cher), 186; - a
Saint-Martin-de-Ri, 207; - a Versailles, 2o5.
HISTOIRE GENERALE. - En France, journ6e du io aodt qui

renverse la royaute. A l'Assembl6e l~gislative succede la Convention nationale (21 septembre 1792-26 octobre 1795), qui
proclame la Ripublique. Nouveau calendrier; 1're nouvelle
part du 22 septembre 1792. - Coalition des puissances; Autriche, Prusse, Sardaigne contre la France; violation du
territoire francais par les Prussiens (juillet); manifeste des
puissances, sign6 du duc de Brunswick, gienral en chef des
arm6es coalisies. - Louis XVI mis en accusation; peine de
mor. d6cr6tte contre les imigris pris les armes a la main.
Succhs des armies frangaises dans Ia Belgique autrichienne,
x. A la suite de 1'auteur des Marvtrs de la Foi, on a cite parfois
comme victimes du massacre du 3 septembre a les Lazaristes directeurs
du s6minaire de Saint-Firmin u. On trouve meme une notice tlogieuse
consacree, & ce titre, a M. Etienne de Langre, Fun de ces directeums.
(Circ. des Sup., t II, p. 6o4.) De fait, le superieur seul, M. Franiois,

a peri : les deux autres directeurs et les trois freres coadjuteurs ont

survrcu. Une declaration postirieure au massacre, et signee de M. de
Langre et de ces trois freres coadjuteurs, se trouve aux Archives
nationales (S. 685o).

&AMINISTRATIONGNIIRALE

a Jemmapes, Tournay, Bruxelles (novembre). - La Savoie
incorporde k la France. - En Portugal, la reine Marie
atteinte d'aliination mentale; son fils,,le prince du bresil,

)8
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M. BENOIT FENAJA, C. M.,
VICAIRE APOSTOLIQUE POUR LA COiNGRIGATION DE LA MISSION (1793-1794)

est nommi regent (16 f6vrier). - Trait6 d'Iassy entre la Turquie et la Russie; la Russie garde la Crim6e. - En Suede,
assassinat du roi Gustave III dans un bal masquE.

1793. Victimes de la Terreur parmi les Lazaristes, 45, 488;
,51, 179-186. - M. Cayla, Superieur general, errant en exil;
M. Fenaja 6tabli par Pie VI, Vicaire apostolique sur toute la
Congregation, 73, 336, 341.

X. FELIX CAYI A

HISTOIRE GENERALE. - Louis XVI est mis a mort (21 janvier). La Terreur (3i mai 1793-27 juillet 1794) a Paris et
dans les dEpartements.La reine Marie-Antoinette exfcutie
le 16 octobre.

1794. M. Cayla est invite par Pie VI " se rendre a Rome
(12 mars); il y arrive le 9 novembre et risideý la maison de
Saint-Andre du Quirinal. M. Fenaja se d6met de son vicariat, 73, 3 41, 343. - Les victimes de la Terreur, 51, 181 51,
356;60, 463; 6, 3o3.
HISTOIRE GENERALE. -

Guerres de la Vendee; massacres et

exscutions a Paris et dans les d6partements; succes des gen&raux de la R6publique sur les coalises. - Chute de Robespierre le 9 Thermidor (27 juilletO, fin du regime de la Terreur.
1795. - i"ojanvier, le Superieur gendral est a Rome. sans
ressources, avec deux de ses Assistants, MM. Sicardi et
Ferris, 73, 343.- Les reliques de saint Vincent de Paul sont
transfiries de chez M. Clairet, notaire de la Congregation,
rue Xeuve-Saint-Etienne, 61, i68. - M. Frayss6, Lazariste,
meurt ditenu a Marennes, 64, 304.
HISTOIRE GENERALE. -

Succes des gineraux de la Repu-

blique en Hollande, en Italie, en Allemagne. Descente des
imigr6s i Quiberon; gouvernement du Directoire (1793-1799);
les deportations. - Echange de la fille de Louis XVI contre
des prisonniers ripublicains.-- Mort de Louis XVII (8 juin).
- Pacification de la Vendee. - La Convention etablit le
systhme mitrique.
1796. Nouvelle promulgation de lois en France contre le
clerge non assermentA. - Mort de M. Rogues, Missionnaire,
. Vannes, 63, 470. - Bonaparte en Italie; suppression des
maisons des Missionnaires, a Fermo, Forli, Bastia, Reggio et
Modine. Mission gendrale donnee " Rome; M. Fenaja preche,
place Navone; son succes.
HISTOIRE GENERALE. -

Bonaparte est nommi g6ndral en

chef de larm6e d'Italie (2 mars). - Formation de la Republique cispadane par la reunion de Modene et Reggio, Bologne et Ferrare (16 octobre). - En Hollande, proclamation
de la Republique batave.
1797. Le culte public retrouve quelque liberte; 19 juillet,
fite de saint Vincent, cilkbree solennellement -i Paris, 62,
La scur Deleau, Superieure generale des Filles
526, 527.-
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de la Charite rentre a Paris et s'itablit au n* 45 de la rue des
Masons-Sorbonne ,aujourd-hui rue Champollion), 74, 58i.
Transfert des restes de Mile Le Gras a la rue des MasonsSorbonne, 51, 25;74, 58i.-Recrudescence de la persecution;
Seconde Terreur sous le Directoire (4 septembre

1797 -

18 juin 1799); renseignements, 63, 468.- Sentences de diportation : 23 septembre, contre M. Peliard (Xavier-Benoit);
7 octobre, contre M. Bonnab6 (Claude); 17 octobre, contre
M. Rambaud iJean), Missionnaires, 471-473.
HISTOIRE GENERALE. -

Campagne d'Italie de Bonaparte; ii

dicte le traiti de Tolentino au pape (17 f6vrier) et le traite de
Camnpo-Formio ,17 octobre) a 1'Autriche.
1798. Premiers essais de reorganisation de la Compagnie des
Filles de la Charite; projet dangereux pour 1'oeuvre de saint
Vincent, 74, 535. - En mai, M. Cayla se retire a la maison de
Monte-Citorio a Rome; il la fait exempter du decret de suppression, 75, 3o6. - En France, suite de la persecution :
9 fevrier, M. Martelet Francois-LUonard), fusill6 a Besangon,
63, 475. - Sentences de deportation : i mai, contre M. Barraud iPierre-Simon)3 13 mai, contre M. Giroz (Claude), 473,
- Confesseurs de la foi dans les prisons de Saint-Martin-deR6, MM. Bourquin (Jacques-Eugene), Greffier (Frangois),
Mouillard, Thiesdey, 51, 8S6; a Rochefort, MM. Guin et
Raimbault, 187.
HISTOIRE GENERALE. -

Entree de l'armie frangaise a Rome

(Ii fivrier). - Pie VI est emmene en captivit6; Rdpublique
ligurienne a Genes; Ripublique cisalpine i Milan. - Expedition d'tgypte. bataille des Pyramides, ddsastre d'Aboukir;
Seconde coalition contre la France. - Inddpendance des
negres a Haiti. - Rdvolte de l'Irlande.
1799. Suite de la persecution : 3janvier, M. Guin (Francois)
meurt a la Guyane, 63, 473. - 29 mai, M. Raimbaud (C0sarAuguste) succombe aussi & la Guyane, 474. - 17 octobre,
M. Perrin Joseph), condamne k la deportation, 472. M. Cayla compose un Directoire pour les Filles de la Charite qui reprennent leurs oeuvres en France, 74, 562.
HISTOIRE GENtRALE. -

Revers des g6niraux rppublicains

en Europe; Bonaparte revient d'Egypte. - Coup d'Etat du
18 Brumaire (9 novembre). Napoleon, premier Consul. Constitution de l'an VIII, Consulat, 1799-1804.

X bis. -

LES VICAIRES GENERAUX
(1800-1827)

1800. Le 12 f6vrier, mort du Superieur gineral, M. Cayla, i
Rome; M. Brunet, vicaire gendral, notice, 50, 342, 76, ig. -

M.

FRANCOIS BRCNET

VICAIRE G#N'RAL DE LA CONGREGATION DE LA MISSION (I8oo-l86)

Bref confirmant l'autorit6 de M. Brunet, 76, t9. - A Paris,
la maison de la rue du Vieux-Colombier est mise a la disposition des Sceurs r6tablies par le gouvernement, 74, 586, 76,
21 ; M. Philippe est leur directeur, 73, 164.
HISIOIRE GENERALE. - election, a Venise, de Pie VII (8001823). - Reprise des hostilites; brillante campagne de Bona-

siz
V,

PARIS, RUE DU VIEtX-COLOMBIER
(Plan de Paris, par Turgot, 1738).
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MAISON-MERE DES FILLES DE LA CHARITE, RUE DU-VIECX-COLOMBIER.
marquie d'une croix; en facede la rue Guiliemin (18ot-irr).
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PARIS,

RUE DU VIEUX-COLOMBIER,

MAISOs-M3RE DES FILLES DE LA CHARITt,

NO I1

18o-liSS5
Auiourd'hui, Caserne de pompiers (19,4).
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parte en Italie. - Incorporation de l'lrlande a I'Angleterre
et LI'Ecosse. - Division de la France en prefectures et sousprefectures.
1801. - Les Filles de la Chariti s'etablissent rue des Masons-Sorbonne, puis rue du Vieux-Coiombier le gouvernement veut leur confier tous les h6pitaux de Paris, au nombre
de plus de vingt, 51, 249. - La maison des Pretres de la Mission a Ferrare est fermie; celle de Sarzane est ratablie.
HiSTOIRE GENEthRLE. -

Traite de Luneville avec I'Autriche

(7 mars); la France acquiert la frontiire du Rhin. - Signature du Concordat le 5ijuillet; le culte catholique redevient
public; le Concordat est ratifid par le pape Pie VII et Bonaparte le Io septembre. - Thomas Jefferson est elu president
des ltats-Unis. - Paul de Russie est force d'abdiquer, son
fils ainE Alexandre I" lui succede. - Les Francais abandonnent P'Igypte.
1802. Essai de riorganistion de la Congregation sous
M. Brunet, gB,557. - A Monte-Citorio, a Rome, reouverture
du seminaire interne. - M. Cheriana, Lazariste, est nomme
vicaire apostolique d'Alger. - Rapport de Portalis sur les
Missions 4trangeres et les Lazaristes, Actes, 09. - Le 4 mai,
transfert des restes de Mile Le Gras a la masson° du VieuxColombier (actuellement caserne des pompiers, n i).,
HISTOIRE GEERA.LE. -

Prospirite de la France sous le Con-

sulat. - Bonaparte, consul pour dix ans d'apres laConstitution de Pan VII, est nommi consul -avie par un plibiciste, le
15 aoitt. - Paix d'Amiens entre la France et 'Angleterre
(i5 mars). - Bonaparte fait preparer le nouveau Code. Creation de la Legion d'honheur. - Le Concordat, accompagne des articles organiques, devient loi le S avril; Te Deum
de
a Notre-Dame, le 18 avril. - J.-B. du Belloy, archeveque
christiadu
Genie
Le
i8o3.
en
cardinal
Paris (r8o2-18o8),
nisme, de Chateaubrandde
1803. - Les missions du Levant: 29 octobre, rapport
Portalis, 4000o francs aux Lazaristes d'Alep, 76, 123; Actes, 75.

HISTOmRE GcEtnALE. - Guerre entre la France et PAngleterre; pr6paratifs h Boulogne. - La France cede la Louisiane
de
aux Etats-Unis contre 60 millions de francs. - Decret
ecclisiasbiens
les
Luneville:
de
traite
Ratisbonne, suite du
tiques partages entre les divers Etats allemands.
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1804. La Congr6gatio]njde la Mission reconnue par dicret
impirial de Napoleon I"' (27 mai), 60, 557. - M. Dominique
Sicardi, a la demande des Missionnaires de Rome, est nomm6
par Pie VII (3o octobre) vicaire gineral pour l'Italie et autres
contries; M. Brunet garde ses pouvoirs pour 1'Empire fran<ais, les missions ktrangBres et les Filles de la Chariti en

M. CHARLES DOMINIQUE SICARDI
VICAIRE GENERAL (1804-1819)

quelque lieu qu'elles soient ou doivent etre 6tablies. - Mort
de la sceur Deleau, sup6rieure de la Compagnie des Filles de
la Charit6 (29 janvier); notice, 51, 23. - Le pape Pie VII
visite la maison des Filles de la Charite . Paris, 5, 26. - Le
27 mai, d6cret impirial prevoyant un batiment et une cure
pour les Lazariste, 75, 312; 76, 390-399, 402.
HISTOIuE GtNERALE. -, Sacre de Napoleon I', . Paris, le
2 decembre; conspiration de Cadoudal; le Code civil est
adopti par le Corps lgislatif. - Pie VII retablit les J6suites i
Naples et en Sicile.

X bis. LES YICAIRES GENIRAUX

1805. Confirmation des privileges que nous avons par communication, Acta Apost, p. 228; M. Brunet est confirme, par
d6cret imperial, Superieur des Lazaristes (3o septembre). a janvier, circulaire de la sceur Deschaux Supdrieure generale, annonuant qu'on reprendra le costume des Filles de la
Chariti le z5 mars suivant; on arait dii le quitter en 1792. On

M. CLAUDE-JOSEPH PLACIARD

VICAIRE

GE•cXAL

(x8o6-1807)

adopte le noir; le drap et le voile sont interdits pour les nouveaux achats. Le noir dura jusqu'A i835.
HISTOIRE CGENERAE.- Troisiime coalition contre la France;
I'Empereur recoit I Milan la couronne de fer des Lombards,
(26 mai); canapagne de iSo5, Ulm, Vienne, Austerlitz. - D&sastre de Trafalgar. - La suppression du calendrier republicain est d4cidie.
1806. - M. Brunet confie les reliques de saint Vincent aux
Filles de la Chariti, rue. du Vieux-Colombier (18 juillet), 59,
132z; 6, 169;66, 333.- Bref a M. Brunet (t3 mai), 75, 313,328;.
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on recommence a donner des missions en France. de M. Brunet, le 15 septembre, 50, 342; 76, 4oo. -

Mort

M. Pla-

ciard est reconnu vicaire gdn6ral, 74, 586; 76, 54o, 586. Amiens, grand siminaire.
HISTOIRE GENERALE. -

Triomphes de Napolion, embellis-

sements de Paris, Code de procedure civile. - Le blocus con-

DOMINIQUE HANON
VICAIRt GENiRAL DE LA CONGRtGATION DE LA MISSION (1807.1816)

tinental; Napoleon
la Serbie.

a Varsovie.

-

Guerre d'independance de

1807. Mort de M. Placiard (16 septembre), notice, 50, 343. M. Hanbn (Dominique), est prdsentd par les Missionnaires
r6unis a Paris, comme vicaire gendral, au pape Pie VII :
celui-ci, par un bref du 16 octobre, le nomme vicaire geinral
de la Congregation avec tous. les droits et priviliges du Supdrieur gendral (14 octobre). La Compagnie se tronve ainsi
replacee sous un seul chef. Cessation du pro-vicariat de
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M. Sicardi, il est nomme premier assistant, 76, 55o; 77,

o5 ;

78, i39; 85, 328. - Rapport du cardinal Fesch demandant une
maison, chef-lieu a Paris pour les Lazaristes, Actes, 97. - Bref
a M. Hanon, 77, io5.
HISTOIRE GENERALE. -

Grande victoire de Napoleon

k.

Eylau, mais aussi la plus sanglante; prise de Dantzig par le
geniral Lefebvre. - Les Russes sont 6crases a Friedland;
traiti de Tilsitt (8 juillet). - Junot au Portugal; les souverains de la famille de Bragance s'embarquent pour le Brisil
(27 novembre).-- Attaque des Russes et des Anglais contre les
Turcs.
1808. M. Hanon estreconnu par Napoleon comme Supirieur
de la Congrigation (decret du 7 janvier), Actes, ro1. - Circulaire de M. Hanon; trois cents Missionnaires r6pondent, 77,
107, 115.
HISTOIRE GNERALE. -

Les Frangais en Espagne; Joseph

Bonaparte, roi d'Espagne. - Murat, roi de Naples; resistance
des Espagnols et des Portugais, soutenus par les Anglais. Entrevue d'Erfiirt.
1809. Mort de M. Ferris (Edouard), assistant de la Congregation (26 novembre). Notice, 45, 187-200. -

Decret non pro-

mulgue de Napoleon supprimant (26 septembre) la Congregation des Lazaristes; M. Hanon, prisonnier a Saint-Pol. puis
kF6nestrelle, 74, 549 ;75,37; 7T, 270; M. Sicardi ales pouvoirs
de vicaire g6enral pour la Congregation, sauf pour la France,
78, 141. -

18 f6vrier, un d6cret de Napoleon place toutes les

communautis hospitalieres sons la protection de MadameMare. Decret imperial (8 novembre) confirmant les lettrespatentes de 1657 pour '1rection de la Congregation des Filles
de la Charit6, mais modifiant leurs constitutions. Notice sur
la sceur Deschaux, Superieure de la Compagnie des Filles de
la Charite. Sa mort (17 avril), 51, 25.
HISTOIRE G.NERAI.E. - Invasion des Etats pontificaux;
Pie VII est emmend en captiviti k Savone, puis k Fontainebleau, 18o09-814; il excommunie Napolon. - Insurrection
des colonies espagnoles en Amirique. - Cinquieme coalition
de l'Europe contre Napoleon; Ratisbonne, Vienne, Essling,

Publication des Martyrs, de Chateaubriand.
1810. Les Lazaristes portugais quittent Lisbonne et passent
au Br6sil. - Suppression de nombreuses maisons de MisWagram. -
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sionnaires en Italie. - 25 mai, la sceur Durgueil se presente
comme Superieure gendrale des Filles de la Chariti, apres la
dimission de la sweur Mousteiro: ellea eti nominee par Finfluence du gouvernement et de l'archev&ch6 de Paris; elle
alllgue comme raison pour remplacer la sucur Mousteiro
apres sa dimission ( qu'elle avait etk proposde avec elle a la
derniere election ,. C'est l'origine d'un schisme. Des sceurs,
fideles & l'ancienne Superieure, -refusent de reconnaitre la
nouvelle; quelques-unes sortent de la Communaut6. De la la
distinction entre les resties et les sorties,et plus tard, les Tentrees.
HISTOIRE GENERALE.

Mariage de Napoleon avec Marie-

-

Louise d'Autriche; le cardinal Fesch le benit le 2 avril. Napoleon r6unit la Hollande N l'empire. - L'Itat de Rome
forme deux departements. - L'abbe Maury accepte, malgr6
Bernadotte
la defense du pape, l'archev&che de Paris. accepte le trbne de Suede.
1811. 14 mai, M. Hanon ecrit de la prison d'Itat de Fenestrelles entre Pignerol et Briancon; il y reste jusqu'en 1814
avec le cardinal Pacca,77, 277. -

La maison de Saint-Lazare,

devenue prison, est conc6dde au departement dela Seine, par
un decret du 9 avril. - 25 juillet, dec!s de M. Philippe, directeur des Filles de la Charit6, 74, 588;77, 281.
HISTOIRE GEtNRALE.

-

Naissance du Roi de Rome,

le

20 mars. - Reunion d'un concile national k Paris pour 'institution canoniquc des 6veques, le pape cede. - Continuation de la guerre en Espagne et en Portugal. - Decret contre
la libert6 de la presse. - Le Paraguay proclame son independance.
1812. Mort de M. Fenaja a Paris, 75, 3o6.
HISTOIRE GENERALE. -

Le pape Pie VII est transferd de

Savone a Fontainebleau. Sixieme coalition contre Napoldon;
campagne de Russie, entree a Moscou; retraite de Russie;
Conspiration du general Mallet, elle est pres de reussir.
1813. Suite de I'affaire des comptes financiers reclames A
Le 25 mars, le ministre de I'Intirieur
ordonne 4 la ville de Paris d'acheter l'h6tel de Chitillon, rue
du Bac (aujourd'hui 140), et d'y installer gratuitement les
Filles de la Charit6, 74, 589.

M. Hanon, 77, 278. -

HISTOIRE GENERALE. -

Campagne de i8i3: Napoleon vain-
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queur des Russes et des Prussiens & Lutzen et I Bautzen. Joseph Napolion abandonne Madrid. - Congres de Prague;
diclaration de guerre de 1'Autriche i la France. - Septibme
coalition ; cinq cent mille allies contre trois cent mille soldats de Napoleon. n Bataille des Nations n i Leipsick; defection des Saxons et des Wurtembergeois; invasion itrangere.
- Concordat de Fontainebleau arrach6 au pape, sa retractation le 23 mars.
1814. Dilivrance de M. Hanon, 60, 558; 72, 6o8; 75, 3i8; 77,
390. - Les Filles de la Charitd entrent A la maison de la rue
du Bac, 51, 24. - M. Hanon exige que la sceur Durgueil se
retire, et que la steur Mousteiro, lIgitimement 6lue en 18o9,
reprenne l'office de Superieure generale. La sceur Durgueil
refuse; elle porte 'affaire a Rome, oi elle se sent appuyee
par un cardinal.
HISTOIRE GENERALE. - Campagne de France; entree des
allids I Paris; dechdance de Napoleon; abdication a Fontainebleau (Is avril). - Le 3 mai, Louis XVIII entre &Paris.
- Napoldon 4xil6 a 'ile d'Elbe; son ddpart le 2o avril.
-

La France

est ramenee a ses frontibres de 1792.

-

Congres de Vienne (1x84-x185). - Pie VII recouvre ses
Etats, sauf Avignon et le Comtat Venaissin. Il ritablit ies
J6suites.
1815. M. Hanon s'etablit rue Garanciere, 6, N Paris, 77, 393;
difficulths suscities par M. Sicardi, 75, 328. - Election, le
12 mars, d'une Supirieure des Filles de la Charit6, sceur Baudet, 66, 32x; 77, 394; 78, 147. - F6tes de Saint-Vincent, rue du
Bac, 74, 594; le 06 aout, la chapelle des Scurs est bUnite, 74,
596. - Aux Cent jours, M. Hanon doit se cacher, 77, 394. Le vicaire gin6ral Charles Sicardi crie la province de Naples,
78, 143.

HISTOIRE GENEALE. -

o1mars-22 juin, les Cent jours : Na-

poleon part de Pile d'Elbe le 26 fivrier, d6barque au golfe

Juan leIsr mars, agit en souverain le zo mars, quitte Lyon le
s3; Louis XVIII quitte Paris le 19; Napoleon couche aux
Tuileries le 20; il organise la lutte de la France contre 1'EuCampagne de Belgique, Waterloo (18 juin). Naporope.k la
leon de retour a Paris le 2o juin, abdique le 22, se retire

Malmaison. Louis XVIII rentre d Paris afec les armies 6tran.
geres le 8 juillet; Napoldon se rend (7 aoit) l' Angleterre,
R•B.

armoA.
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PARIS, RUE DU BAC
(Plan de Paris, par Turgot, 1738.)

EMPLACEMENT DE LA MAISON DES FILLES DE LA CHARITE
marqui de croix.
a fce du terrain vgue entre les Missions ttrangeres et la rue de Sevrcs;

-P.
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qui d6cide de I'interner a Sainte-Helene. Vienne (3 octobre i814-9 juin IS85).

Congres de

181B. 3 fivrier, ordonnance royale retablissant la Congregation de la Mission, et affectant a son usage la maison de la
r/^

M. CHARLES VERBERT

VICAIRE GiNtRAL DE LA CONGRiGATION DE LA MISSION (1816-I189)
rue da Vieux-Colombier (n* io actuel), 74, 549; 77, 395. - Mort
de M. Hanon a la maison des Incurables, rue de Sevres
(24 avril), 77, 403, 418. - En aoit, d6marches de M. Claude

pour faire reconnaitre pour vicaire general M. Verbert, 77,
428; il est reconnu pour la France seulement, 78,141. -M.Verbert fait des demarches pour obtenir a Paris un immeuble, 75,
139; 77, 422. - Depart pour la Nouvelle-Orldans de MM. de

ADMINISTRATION

GiNERALE

Andreis, Rosati. - Circulaire aux Smeurs pour faire appel a la
concorde et faire cesser la distinction entre les resties et les
rentrees.
HISTOIRE GENERALE. Lutte de Bolivar pour I'ind6pendance dans le Venezuela. - Dissolution en France de la
Chambre , Introuvable ). - Jean VI, au Bresil, prend le titre
de roi de Portugal, mais continue de resider a Rio de Janeiro.
1817. - Le 9 novembre, les Pretres de la Mission ou Lazaristes etablissent le siege de la Congregation en l'h6tel de
Lorges, rue de Sevres, 95, 72, x37; 77, 425-437. - M. Verbert
nomme M. Le Maire son assistant, il appelle M. Boullangier
d'Amiens pour etre procureur general, 77, 424. - Mort de
M. Dubois, Lazariste, cure de Sainte-Marguerite a Paris, 75,
631, 633; 77, 429. - M. Verbert entreprend la visite des maisons de la Compagnie, bon accueil de NN. SS. les Ev4ques,
75, 322. M. Baccari est donne par le pape comme provicaire M. Sicardi, 75, 329.
HISTOIRE GENERALE, - Concordat de Louis XVIII avec
Pie VII; il ne fut pas mis a execution. - Congregation du
Chili k Santiago. - Colonie de negres libres en Afrique, a
Liberia.
1818. Reouverture du seminaire interne de la Congregation

a Paris, 75, 322; 77, 433; a la premiere -retraite annuelle, le
27 septembre, il y avait Bla Maison-Mire douze Missionnaires
et six clercs, 77, 433.
HIiTOIRE GENERALE. - Le 22 novembre, les armees des
allies ont completement evacue le territoire francais. -'Creation de la caisse d'epargne. - Declaration de I'ind6pendance
du Chili (i" janvier).
1819. 4 mars, deces de M. Verbert. La Propagande autorise
l'election d'uu vicaire general; M. Boujard est elu le i3 mai,
par vingt et un Missionnaires, et confirmd par Rome; agissements de M. Baccari, 75, 3i6; 77, 441, 557, 558. - 13 juin,
deces de M. Sicardi, 78, 145. - En Chine, captivite du Bienheureux Clet; sa mort en 1820.
HISTOIRE GENIRALE. - Ministere Decaze. - Le saint-simonisme. - Mort de James Watt.
1820. Bref de Pie VII i M. Boujard restreignant sa juridiction aux Missionnaires et aux Sweurs de France et d'Orient,
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Acta, p. 187 ;78, 41. - En novembre, les Filles de la Charite comptent deux mille cinq cents Sours et trois cents maisons, 77, 563. - tiablissement: Saint-Flour, seminaire. -

M. CHARLES BOUJARD
VICAIRE GtNtRAL DE LA CONGXIGATION DE LA MISSION ( 1 8 1 9 -1 827 )

Mort de M. de Andreis aux Etats-Unis. - Le 4 octobre,
M. Itienne entre dans la Congregation, a Paris, a dix-neuf ans.
HISTOIRE GENERALE. -

Le livre Du Pape de de Maistre. -

Naissance du duc de Bordeaux le 29 septembre; assassinat
du due de Berry le 13 fdvrier. - Rdvolution en Espagne;couvents en partie supprimes, biens ecclesiastiques confisquds.
- Inddpendance du Pirou. - Mort de Georges III d'Angleterre. - Nouvelle constitution au Portugal. - Ali pacha
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RUE DE SkVRES ET SES ENVIRONS
(Plan de Turgot, 1738.)
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DE LORGE (LAZARISTES),

HOPITAL DES INCURABLES FEMMES
EN FAC EDE
(est marqui dune crois).
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PARIS.

-

MALbON-MkRE DE LA CONGRiGATION DE LA MISSION (LAZARISTES)
LA CHAPELLE ET L'3ITK*E, rue de Sjvres, gS

X bis. LES VICAIRES GENERAUX

appelle, de Janina, les Grecs k l'indipendance contre la Turquie.
1821. 21 mai, M. Baccari est nommi vicaire gienral des
provinces hors de France, 78, j54. -

7 fevrier. -

Dkc4s de M. Viguier le

3o janvier, bref rendant en partie au vicaire g&-

M. FRAN•0sO-A.NTOINE

BACCARI

VICAIRE GPSALAL (1819-1827)

neral frangais les droits accord6slk ses predicesseurs, 77, 564.
HISTOIRE GE.ERALE. -

Concordat avec la Prusse. - Con-

fideration des Etats-Unis de Colombie; ind6pendance du
Perou le 8 octobre; gouvernement provisoire d'Iturbide au
Mexique. - 5 mai, mort de Napoleon a Sainte-Helene. Guerre d'ind6pendance des Grecs en Moree.
1822. M. Baccari retire toutes les permissions donnies par
M. Sicardi. - Mgr Roiati succide a Mgr de Andreis; siminaire aux Barrens (Itats-Unis). - Itablissement I Cahors,
seminaire.

ADMINISTRATION

GENERALE

HISTOIRE GEXERALE. -A

Lyon,fondation de l'(Euvre de la

Propagation de Ia Foi. -

Occupation d'Anc6ne par 1'armie

frangaise le 23 fivrier. -

Independance du Bresil le i"* aoit;

don Pedro est nommi et couronne empereur hireditaire et
constitutionnel le 12 octobre. - Revolution en Espagne,
intervention militaire

de la France. -

Ind6pendance

du

Mexique en fevrier; les troupes proclament empereur Iturbide sous le nom d'Augustin I"r le 18 mai.
1823. 16 juillet, ordonnance de Louis XVIII au sujet du
college de Montdidier, Actes, iz1. - Les Filles de la Charite
achetent a l'administration des hospices l'immeuble, alors
num6ro i3o de la rue du Bac, contigu a leur maison, 74, 598.
HLSTOIRE GE•ERALE. - Expedition frangaise en Espagne
sous le duc d'Angoulkme a la tkte de cent mille hommes;
entree i Madrid le 24 mai; batailles et victoires de Trocadiro
et d'Obligado. Ferdinand VII retabli sur le trBne rentre dans
Madrid. - Mort de Pie VII le 20 ao0t; LUon XII est elu le
27 septembre.
1824. Acquisition de Gentilly par un don de 6oooo0000 francs
de M. Boujard, 77, 292, 565. - Les restes de Mile Le Gras
sont d6poses, a la chapelle des Sceurs, rue du Bac, dans un
caveau, pres du sanctuaire, 74, 598.
HISTOIRE GfXERALE. - Mort de Louis XVIII le 16 septembre; Charles X, son frare, lui succede a soixante-sept ans;
Frayssinous, ivEque d'Hermopolis, est nomme ministre des
Affaires ecclesiastiques.-Mort de lord Byron I Missolonghi.
1825. Janvier, M. Baldeschi fait faire a Paris les premieres
demarches pour rdtablir l'uniti de gouvernement dans la
Congregation, 78, 156. - M. Boujard demande au gouvernement la maison des pensionnaires de Saint-Denis, en outre
de celle de la rue de Sevres, qui est insuffisante, 77, 565. itablissement : Carcassonne, grand siminaire.
HISTOIRE GENERALE. - 29 mai, sacre de Charles X I Reims;
loi sur le sacrilege; loi d'indemnit6 pour les 6migres
(29 mars) : i milliard sera r6parti entre eux. - A Rome,
nouvelle prison de l'Inquisition,bient6t remplie d'hdritiques.
- Au Mexique, republique federative. - Guerre hellnique,
le khedive d'Igypte prAte un puissant concours au Sultan. A Louvain, Collegium philosopkicum.
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1826. Nigociations a Rome et a Paris par Pintermidiaire
du Nonce, Mgr Macchi, dans le but de r6tablir l'unite de
gouvernement dans la Congregation, 77, 570. 14 juin,
ordonnance de Charles X autorisant le prefet de la Seine a
acquirir la maison portant alors le numero 93, rue de Sevres,
pour construire la chapelle actuelle; le propridtaire ne consentit a la ceder. qu'au prix de 200oo00 francs, Actes, p. 121;
75, 406; 77, 566; pose de la premiere pierre de la chapelle de
la Maison-MWre, 75, 496; 77, 582.
HISTOIRE GENERALE. - En France, l'abbi de Lamennais
est traduit en police correctionnelle pour un de ses ouvrages.
- Suppression du droit d'ainesse. - Mort de Saint-Simon.
- En Italie, les Autrichiens evacuent la Sicile et le royaume
de Naples. - En Turquie, massacre de tous les janissaires
rivolt6s.
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PIERRE-JOSEPH DEWAILLY
ONZIiME SUPEAIEIU

GENERAL DE LA CONGRIGATION DE LA MISSION

(1827-1828)

XI. -

PIERRE DEWAILLY

SUPERIEUR

GENERAL

(1827-1828)

1827. 16 janvier, Bref nommant M. Dewailly Superieur
general; M. Baccari devient Visiteur de la province de
Rome, 75, 3z6, 332. - Le i"* juillet, par ordonnance royale,
M. Dewailly est reconnu Superieur general, 75, 495; Aces,
p. 122. Assistants : MM. Salhorgne, Boullangier et Le Go;
Procureur et secretaire, M. Etienne, 75, 498; 77, 573. - A
1'exposition de I'Industrie, chasse destinee a saint Vincent
de Paul, 75, 497. - Difficultes avec M. Baccari, 78, 157. si ' novembre, benddiction de la chapelle des Lazaristes par
Mgr de Quelen, 75, 496 - En juin, blocus d'Alger; les Lazaristes d'Alger sont obliges de revenir en France, 75, 497.
HISTOIRE GNiERALE. - La flotte anglo-franco-russe aneantit
la flotte ottomane & Navarin le 20 octobre; affranchissement
de la Grece insurgee depuis six ans contre la Turquie. Guerre civile en Espagne. - En France, loi sur la Presse,
emeutes & Paris. - Commencement des hostilites avec le

dey d'Alger.
1828. 3x janvier, M. Baccari icrit au Superieur g6niral que
le pape I'a nommd a commissaire ) pour toutes les affaires
de la Congregation avec les pouvoirs de Superieur g6ndral,
77, 575; 78, 157. - 26 octobre, dices de M. Dewailly, 50, 348;
75, 492. M. Salhorgne, premier assistant, convoque 1'Assemblee generale, pour le 29 mars 1829 (M. Dewailly n'avait pas
designe de vicaire g6neral); M. Baccari la fait reculer par le
pape jusqu'au mois de mai. - Etablissement & Tours, mission.
HISTORE GENERALE. -

Programme d'union des Belges. -

Abolition du serment du Test en Angleterre et emancipation
des catholiques. - Les colleges des Jesuites en France sont
fermes. La Grace est lib6rde du joug des Turcs. - En
France, ministere Martignac.
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M. DOMINIQUE SALHORGNE
DOUZIkME SUPIfRIEUR

G~tENAL DE LA CONGRtGATION

(x829-g835)

DE LA MISSION

XII. -

DOMINIQUE SALHORGNE

SUPtRIEUR GtNERAL (1829-1835)

1829. DIX-SEPTIEME ASSEMBLSE GENE•ALE (15-25 mai);
vingt-quatre membres, dont sept visiteurs. - M. Dominique
Salhorgne est 6lu Superieur general; M. Baccari est nommi
assistant, il s'ennuie a Paris et retourne i Rome l'annie suila Chambre des
vante, comme visiteur, 77, 578. - Attaques
deputes a Paris contre les congregations; M. le comte de
Laborde defend les Lazaristes, Actes, p. i9o; 75, 508;
HISTOIRE GENERAE. - Mort de Leon XII le 9 f6vrier; 6lection de Pie VIII (Castiglioni) le 3x mars. - En France,
ordonnances contre les Jdsuites, signdes par le ministre,
O'Connel est nommd membre du ParleMgr Feutrier. ment. - Trait6 d'Andrinople. - Nouveau ministbre PoliDon Miguel terrorise le Portugal. - En Espagne,
gnac. Ferdinand VII Opouse en troisiemes noces sa niece Marie.
Christine : germe de dissensions politiques.
4830. 25 avril, A Paris, Translation solennelle Ides reliques
de saint Vin cent de Paul, 86, 305. - 28 avril, Charles X vient
vindrer les reliques, 75, 5o3; description de la chisse, 86, 315,
a
448. - En juillet, a la R6volution, on emporta les reliques
Roye en]Picardie, ellesly restent jusqu'en avril 1834,66, 483;
la plupart des etudiants et des s6minaristes sont renvoydS
dans leurs families, 75, 505. - Nouvelles intrigues de M. Baccari, apres avoir donnd sa d6mission d'assistant, 75, 332; 78,
158. - Etablissement : Sainte-Anne d'Amiens. - Apparition
de la sainte Vierge k la sceur Catherine Labourd, le 27 novembre, a Paris.
HISTOIRE GiKNRAjL - En France, R6volution de Juillet:
Charles X d6tr6n6; Louis-Philippe lui succhde. - Prise
d'Alger le 5 juillet. - Insurrection en Pologne. - Le journal
'Awveir. - Mort de Pie VIII le 3o novembre. - L- Belgique
se r6volte et se s6pare de la Hollande (aodt-octobre). - En
an
Espagne, Ferdinand VII change la loi de Succession
tr6ne.
wra.
Rr.ms.

a

ADMINISTRATION

GENMRALE

1831. 29 mai, dUces de M. Boujard, 75, 323. - Troubles
po!itiques; M. Salhorgne se retire a Amiens, 75, 5o4. - Par
decision royale, le secours annuel, accord6e la Maison-Mere,
estfix6 a ioooo francs, Actes, p. 127. - Le cholera k Paris;
on 6tablit a la Maison-Mere une ambulance de choleriques,
75, 505.
HISTOIRE GENERALE. -

Election de Gregoire XVI le 2 f6-

vrier. - Creation du royaume beige; Liopold de Saxe-Cobourg roi des Belges. - Le protocole de Londres (27 janvier);
les cinq grandes puissances, Angleterre, Prusse, etc., declarant que la Belgique sera c perpituellement neutre 3. -

Revolution dans les Etats de 1'Eglise; 3o ooo Autrichiens
Manifestations antirelienvahissent 1'Italie centrale. de Kabylie. - OccuCampagne
Lyon.
a
Paris,
&
gieuses
pation de Bbne. - Insurrection polonaise; la Pologne succombe.
1832. 23 mai, le Supdrieur g6neral, M. Salhorgne, rentre &
Paris, 75, 5o4. - Remerciements aux Lazaristes pour le local
offert par eux comme h6pital temporaire pendant le cholera.
Actes, p. 217. - Etablissements : Ilhagrande et Mathozinos
(Bresil), seminaire, college; Bebek (Turquie), college; Chiions, seminaire.
HISTOIRE GENERALE. - Avril, Encyclique Mirari vos, condamnation de Lamennais. - En juin, insurrection ripublicaine A Paris. - En Pologne, confiscation des couvents. Occupation d'Anc6ne par les Francais. - Othon de Baviere
accepte la couronne de Grece. - Prise d'Anvers. - Insurrection dans le midi de la France; la duchesse de Berry est
arrktie a Nantes et emprisonnee a Blaye.
1833. Fondation des Confirences de Saint-Vincent de Paul
par Ozanam, 68, i8;78, 174-189. -

Mort de M. Lamiot, Laza-

riste, en Chine.
HIJTOIRE GENERALE. -

Lacordaire fonde les conferences de

.Notre-Dame de Paris.- Le mouvement d'Oxford.- L'Iglise
de Grece se declare autocephale. - Les Parolesd'uM Croyant
de Lamennais. - Guerre civile et religieuse au Portugal. En Italie, menees r6volutionnaires de Mazzini. - Trait6
d'Unkiarskilissi entre la Russie et la Turquie; clause favorable a la Russie au sujet des Dardanelles. - En Espagne,
mort de Ferdinand VII; guerre civile; persecution religieuse.
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1834. Les reliques de saint Vincent sont replacdes 4 la chapelle de Paris, 66, 483. - M. Salhorgne parle de donner sa
dimission, 675, 5o4. -

Etablissements : Campo-Bello (Brisil)

et Oristano (Italie); deux pr6fectures apostoliques dans le
Levant : Constantinople avec M. Bricet et Syrie avec
Ordonnauce de Louis-Philippe, pour
M. Poussou. 1'erection de la cure Sainte-Anne d'Amiens. - Autorisation
royale d'accepter la donation Bailly, Actes, p. 127.
HISTOIRE GtA•RALE. - Emeutes k Paris et A Lyon. - En
Espagne, insurrection carliste. - En Portugal, suppression
des couvents. - Mort de La Fayette. - Athenes devient le
siige du gouvernement grec.

JEAN-BAPTISTE NOZO
TREIIz

MIE SUPtRplUR GtNiRAL DE LA CONGRoGATION DE LA MISSION

(1835-1842)

XIII. -

JEAN-BAPTISTE NOZO

SUPtRIEUR

1835. DIx-HErru

GENtRAL (1835-1842)

E ASSEMBLES

GENERALE (15-28 aofit). Vingt-

neuf membres, dont huit visiteurs, 75, 5o6; 'Assemble
sexennale transformee en genarale; 15 aofit, d6mission de
M, Salhorgne; M. Jean-Baptiste Nozo elu Superieur general
(20 aoit). Mort de M. Baccari, 75,329; MM. Le Go, Grappin,

Aladel, Fiorillo, assistants. - College d'Antoura; mission
de Santorin. - Chez les Filles de la Charit6, c'est en 1835,
que le noir adoptr pour leur costume, en i8o5, fut abandonni
par les soeurs.
HISTOInE GENERALE. - Prusse : Lutte de 'archeveque de
Cologne, Droste Vischering, dans l'affaire des mariages
mixtes (1835-1845). - Persecution des chritiens a Madagascar; - Fondation de 1'UniversitA de Louvain. - Vie de
fJsus de Strauss.- Attentat de Fieschi contre Louis-Philippe
A Paris, le 28 juillet. -

Comete de Halley.

4836. 25 mai, dices de M. Salhorgne, 75, 499. - A Naples,
retraites; a Albi, siminaire. - Dipart de M. Jean-Gabriel
Perboyre pour la Chine. - Enquete canonique sur lorigine
et les effets de la Midaille miraculeuse. - Persecution religieuse; suppression de la Congregation en Espagne; les
confreres espagnols obliges de s'exiler; plusieurs sdjournent
en France jusqu'en [852.
HISTOIm E GENtRALE. - Louis-Napoleon tente une insurrection h Strasbourg. - En Prusse, suppression des ordres religieux. - En France, ministere Thiers; a Paris inauguration
de l'arc de triomphe de 1'Etoile, commence en 18o6. - En
Portugal, Septembristes et Chartistes.
1837. Premiere edition des Decrets de la Congregation (Collectio comileta), O8, 185. - itablissement: Tours, missions.
- Situation penible des Missionnaires en Espagne et an
Portugal. - Fetes du premier centenaire de la canonisation
4e saint Vincent de Paul; a Rome, a Turin, etc., 56, 552.

ADMIMISTRATION

GtNgRALE

HISTOIRE GENERALE. Persecutions en Prusse, l'archevequc de Cologne est jete en prison. - Guerre entre le Perou
et le Chili. - En Angleterre, avenement de la reine Victoria. - Prise de Constantine par les Frangais.
1838. La Sociedt des pritres irlandais de M. Dowley s'unit
aux Lazaristes, 41, 55. La Salle, Cape-Girardeau, Donaldsonville (Etats-Unis), paroisse, missions, dcoles. - Kiang-si,
Tche-Kiang (Chine), missions, siminaires. - La mission portugaise de Chine est confide aux Frangais.
HISTOIRE GENERALE. - Erection du diocese d'Alger, suffragant d'Aix. - Couronnement de la reine Victoria. - Mort
du diplomate Talleyrand, a Paris. - Expddition contre le
Mexique conduite par le prince de Joinville, prise du fort
Saint-Jean d'Ulloa.
1839. A Sens (France), seminaire; Dublin, missions; Castleknock, s6minaire; Abyssinie, missions. Les deux prleectures apostoliques du Levant erigies en provinces; M. Leleu
remplace M. Bricet a Constantinople.
HISTOIRE GENERALE. - Insurrection rdpublicaine i Paris;
cabinet Soult. Daguerre invente la photographie. Mgr Affre devient archev4que de Paris. Hatti-Chdrif de
Gulhan6 donnant plus de liberte aux chr6tiens de Turquie.
- La neutraliti de la Belgique est placde sous la garantie
des grandes puissances Angleterre, France, Prusse, etc.,
(19 avril).
1840. M. Etienne, procureur gendral de la Congregation.
est envoyd en mission en Orient par le gouvernement frantais, 42, 27. - Les Filles de la Charit6 s'etablissent & Constantinople. MM. Montuori et de Jacobis partent pour
1'Abyssinie. - Les Lazaristes sont appeles en Perse par Grdgoire XVI, ainsi qu'en Mongolie. - Le x septembre, martyre en Chine.de M. Jean-Gabriel Perboyre, lazariste. - Les
Filles de la iCharite acquierent Paris la propridtd du bitiment qu'occupe leur pharmacie, 74, 598; (Euvre des pauvrcs
malades.j
HISTOIRE GENERALE. - Le prince Louis-Napoleon est enferm6e Ham dans la Somme. -En
AlgErie, prise de Mddeah;
Bugeaud, gouverneur de 1'Algdrie. - Les restes de Napoleon I" sont ddpos6s aux Invalides, a Paris.
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1841. Huitieme assemblie sexennale (27-31 juillet); 13 membres. M. Poussou, vicaire g6neral, 75, 5o6. - En Perse, a Khosrova, Ourmiah, Tauris, Ispahan, missions, ecoles. - Mgr de
Jacobis vient a Rome, accompagn6 de vingt-sept Abyssins
convertis.
HISTOIRE GENERALE. - Loi pour &tablir les fortifications
de Paris. - Un Wevque protestant anglais a Jerusalem.- Persecutions en Suisse. - Desastre anglais en Afghanistan. - A
Constantinople, Convention des d6troits.
1842. 2 aout, M. Nozo, superieur g6enral, remet sa dimission entre les mains de Grigoire XVI; M: Poussou est confirm6 vicaire g6enral, 75, 5o6; convocation de l'Assemblee
g6nerale. itablissements : Aurillac, missions; Alger,
orphelinat; Campo-Bello (Brrsil), paroisse. - La Congregation est autorisde I acheter un pre & Gentilly, Actes,
p. 128.
HISTOIRE GENERALE. - Le duc d'Orlians est tu6e Neuilly,
route de la Revolte, par ses chevaux emportis. - Troisibme
expedition anglaise contre la Chine. - Loi pour la construction de nombreux chemins de fer en France.
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XIV. -

JEAN-BAPTISTE ETIENNE

SUPtRIEUR GENERAL (1843-1874)

1843. Voyage de MM. ktienne et Aladel a Rome; heureuses
negociations; leur retour, convocation de l'assemblee generale, le 19 mars, 56, 563; 75, 509.
DIX-NEUVItME ASSsEBLIE GENERALE ("1-I4 aoit). Trente et
un membres, dont sept visiteurs. - Election (4 aout) de
M. J.-B. ttienne comme Superieur gendral, 75, 5o6. - Mort
de M. Boullangier, 50, 351. - Introduction de la cause de
beatification des martyrs F. Clet et J.-G. Perboyre, 85, 3zi,
- Lettre de M. Guizot, ministre des Affaires etrangeres, fMlitant M. ]tienne de son election, Actes, p. i3o. Ordonnance
de Louis-Philippe agreant 1'ilection de M. 9tienne, Actes,
p. x3o. - 3 mars, origine de la SociCti des Freres de SaintVincent-de-Paul, 78, 439.
HISTOIRE GiNiRAL.E. - Fondation de loeuvre de la SainteEnfance a Paris. - Le duc d'Aumale s'empare de la smala
d'Abd-el-Kader. - Revolution en Grace. - Agissements de
la Jeune-Italie.
C i844. Rescrit de Grigoire 1XVI autorisant la convocation
des provinces hors d'Europe pour les Assembl6es de la Congr6gation, Actes, p. 250. - Les Missionnaires et les Filles de
la Charit6 s'installent an Mexique.-itablissements : Damas,
Alexandrie, missions, college; Montpellier, grand seminaire;
Beyrouth, missions.
HISTOIRE GIENEALE. - Conversion de Newman.- Victoire
d'sly remportte par Bugeaud sur les Marocains. - Affaire
Pritchard. - Louis-Philippe rend sa visite a la reine Victoria.
1845. Les Freres de Saint-Vincent-de-Paul, M. Myonnet,
un de leurs fondateurs, 8G. 434.- Construction du seminaire
des Filles de la Charite, rue du Bac, 74, 598. - Etablissements : Montpellier, petit s6minaire; Ning-po (Chine); Puebla (Mexique), missions; Dax, missions; Smyrne, collUge;
Chilons, grand seminaire.

ADMINISTRATION

GENERALE

HISTroIE GEiNKALE. - Sociit6 de Saint-Francois-Xavier.Dotation par le gouvernement anglais du siminaire de May-

nooth en Irlande. - En Prusse, nouvelle Egiise catholique
formne par le pretre silisien Ronge.
-

1A6. Le Br6sil est erige en province de la Congregation.
Indulgence pliniere a perp4tuite aux deux fetes de saint

Vincent, Acta. p. 25z.

-

Pie IX k Monte-Citorio pour la fete

de saint Vincent. - Etablissements : Evreux, grand seminaire; Cork, Savone, Philadelphie, Scarnafigi, missions.
retraites.
Hi-TOIRE&GENi.ALE. -

Mort de Grigoire XVI le

i'r juin;

election de Pie IX le 16 juin (1846-1878). - Annexion du
Texas aux Itats-Unis, le Nouveau-Mexique est aussi annexe.
- Exploration des freres d'Abbadie en Abyssinie. - Leverrier decouvre par le calcul une nouvelle planete, Neptune. En Italie, manifestations contre les Autrichiens.
1847. Les c Directoires , en usage dans la Congregation,
66, 186. - Rivelation du scapulaire de la Passion a soeur
Andriveau, Fille de la Chariti, 56, 326. - Itablissements:
Grigy (France), paroisse; Tien-tsin (Chine), missions. Bref du 20 juin accordant des indulgences a la Congrigation
de l'Immaculie-Conception 6tablie dans la chapelle de la
Maison-Mere tenfants de Marie), et faculti d'imposer le scapulaire de la Passion, Acta, p. 254; 61, 429.
HISTOIRE GENRAiE. - En Afrique, soumission d'Abd-el-

Kader; le gouvernement frangais lui assigne pour r6sidence
le chateau d'Amboise.--En France, campagne politique des
banquets. - R~formes politiques de Pie IX. - En Suisse, les
catholiques succombent dans la guerre du Sonderbund.
1848. Constructions sur 'emplacement de l'ancien SaintLazare : 6glise Saint-Vincent-de-Paul, |gare Saint-Lazare,
h6pital Lariboxsiire, 78, 471.- 25 juin, d6cret Romani Pontitces sur l'admission des postulants, 71, 470.- La maison des
soeurs, rue du Bac, prend le numiro 140 an lieu de 132, 74,
600. - ttablissement : Kouba (AlgIrie), grand seminaire,
paroisse. - Irlande: M. O'Sullivan avec ses missionnaires
S'unit i la congregation, 41, go.
HISTOIRE GEN.aRALE. -

A Paris. Journdes de f6vrier : Rdvo-

lution (24 fivrier); Louis-Philippe abdique; Republique, sons
Cavaignac, puis sous Louis-Napoleon. Journees de juin

F_F

a

c~~
t---;i·---e
;='

-==-

S-~6~-~t;-i

s
I

1)

~.

-.

~.
9

i~

's~ib~i·"
--~nC
~\

--~J

tGLISE SAINT-VINCiENT-DE-PAUL
L'VN

DES #t;LISES PAROISSIALES, A PARIS

(1848)

Gravure tirie de Saint -Vintext de Paul et sa miss'on sociate. par A. Loni, ddit6
par Dumoulin, a Paris

ADMINISTRATION

GENERALE

(23-26 juin) : barricades, Mgr Affre est tue. - En Italie, Cavour et Garibaldi; Rossi est assassine; Pie IX quitte Rome et
se refugie h Gaete; abdication de Charles-Albert, VictorEmmanuel II lui succede; la Rdpublique I Rome. - En Autriche, abdication de Ferdinand I" et avenement de FrangoisJoseph, son neveu, A dix-huit ans.
1849. VINGTIIME ASSEMBLEE GENERALE (27 juillet-4 aoit),
trente-neuf membres, dont treize visiteurs; elle approuve les

Regles des offices, 8s, 186. - Con/frences de saint Vincent de
Paul aux Fillesde la Charitdedit6es par M. Grappin, 66, 185.
- La chapelle des soeurs, rue du Bac, revoit l'adjonction de
bas-c6tis, 74, 598. - ltablissements : Nouvelle-Orleans
(Etats-Unis), grand siminaire, paroisse, ecoles.
HISTOIRE GENERALE. -

L'armie francaise s'empare de Rome

et restaure le gouvernement du pape. Heureuse campagne
des Autrichiens en Italie; bataille de Novare. - Troubles
politiques en Hongrie.

1850. Aux Etats-Unis, Mme Elisabeth Seton et sa communaut4 s'unissent aux Filles de la Charite, 48, 141. Quatre
pretres de Cologne viennent I Paris pour entrer dans
la Congregation de la Mission et quelques jeunes filles pour
entrer
chez les Filles de la Charite, 87, 175. - Etablissements
:
P6kin, seminaire; Baltimore, Emmittsburg (Etats-Unis),
paroisse, missions; Tours, grand seminaire.
HISTOIRE GENERALE. - Retour de Pie IX a Rome; Antonelli
secretaire d'Etat. - Ritablissement de la hierarchie
catholique en Angleterre (un archeveque et douze
eveques). - Loi
Falloux, en France, pour la libertd de I'enseignement.
Mort de Louis-Philippe en Angleterre.- Mort
de Gay-Lussac
et de Balzac.
1851. Retablissement de la Congregation en
Espagne. Visite de M. Poussou en Chine, 76, 193. - Itablissements
:
la Rochelle, grand seminaire; Cologne, missions;
Germantown (Etats-Unis), seminaire interne,
missions; Alger, missions; Finale Marina (Italie), missions.
HISTOIRE GENERALE. - Coup d'etat du
2 decembre; LouisNapoleon devient president de la R6publique
pour dix ans
par un plebiscite. - Concordat en Espagne.
1852. Envoi de Missionnaires au Bresil,
a Caraga, Mariana,
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Campo-Bello,72, i58.- Fondation de la province d'Autriche.
- Etablissements : Ning-po, procure; Syracuse, Genes, missions ; college de Brignole-Sale, a Genes.
HISTOIRE GEEiRALE. - Second Empire (2 decembre 1852Etat libre
4 septembre 1870). - Algerie, prise de Laghouat.de Liberia pour les noirs Amiricains. - Aux -tats-Unis, publication de 'Oncle Tom, sur la question de l'esclavage. -

En Italie, ministere Cavour; mort de Gioberti.
1853. Acquisition du num6ro97 de la rue de Sevres, 72, 154.

-

Envoi de missionnaires au Chili, 72, i58. -

tablisse-

ments : Cilli (Autriche), Bahia (Br6sil), missions; Santiago de
Chili, missions; Marienthal (Prusse), Sheffield (Angleterre)
missions. - D6cret de Napoleon III autorisant la Congregation & accepter la donation de deux maisons a Dax. M. Biancheri, coadjuteur de Mgr de Jacobis en Abyssinie.
Mort d'Ozanam. - Question des
HISTOIRE GIENEALE. -

Lieux saints, pretentions de la Russie;guerre de Crimee :
France, Angleterre et Turquie, puis le Piemont contre la
Russie. - Mariage de Napoleon III avec Mile Eug6nie de
Montijo. -

Retablissement de la hierarchie catholique en

Hollande (un archev6que et quatre ivEques).
1854. Acquisition

du numero 88 de la rue du Cherche-

Midi, 72, 154. - Erection du maitre-autel de la chapelle, a
Paris, sur lequel est la chisse de saint Vincent de Paul, 72,
155. - Erection des provinces de Prusse et d'Autriche.
HISTOIRE GENERALE. -

Les Filles de la Charite et les Mis-

sionnaires aux ambulances en Crimde; divouement de miss
Nightingale en faveur des soldats anglais. - Victoire de
1'Alma le 20 septembre; Sebastopol. - Le 8 dicembre, proclamation du dogme de l'Immaculee-Conception.
1855. Neuvieme AssemblIe sexennale (27-31 juillet). 18 membres. - Etablissements : Vienne (Autriche), Genes, Montargis, missions. - Personnel de la Congregation, y compris
6tudiants et siminaristes, 1 317 personnes, 76, 422;
HISTOIE GENtRAIEL.

-

Assaut de la tour de Malakoff le

8 septembre; prise de Sebastopol; quatre Missionnaires et
trente Filles de la Charite succombent pendant la guerre de
Crime; 57, 94. -

En Pi4mont et en Sardaigne, suppression

des communautis religieuses. - Visite de la reine d'Angleterre A Napoleon III. - Exposition universelle I Paris. -

XIV.

JEAN-BAPTISTE

tTIENNE

A Rome, tentatives d'assassinat sur le cardinal Antonelli et
le general des Jdsuites Beckx. - En Autriche, concordat.
1856. ttblissements: Bahia(Brdsil), seminaire ;Carcassonne,
Evreux, Monastir (Serbie), Niagara (Etats-Unis), missions;
Angouleme, grand seminaire. - La province de P6kin est
divisee en trois vicariats apostoliques.
HISTOIRE GENERALE. -

France. Congres de Paris, 25 fdvrier.

- Naissance du Prince imperial le 16 mars; traite de Paris
(29 avril) a la suite de la guerre de Crim&e. - Hatti-Humayoun du sultan en faveur des chretiens. - Une commission internationale decide le percement de l'isthme de Suez.
1857. - Construction b la Maison-Mire de l'aile gauche
qui, dans le jardin, fait face au refectoire, 72, i55. - Envoi
de Missionnaires au Perou, 72, 158. - Organisation de
1'(Euvre de la tres sainte Trinite, 70, 465. -Etablissements :
Loos, Saintes, Pernambuco (Brisil), Lisbonne, Bemfica,
(Portugal), missions; Shang-Hai, procure; Cambrai, grand
seminaire.
HISTOIRE GENERALE. - Mgr Morlot, archeveque de Paris
(1857-1862). - Grande rivolte contre les Anglais aux Indes.
- Projet d'un tunnel sous-marin dans le Pas-de-Calais. Mort d'Alfred de Musset et de Beranger.
1858. - Voyages de M. Etienne en Irlande, en Autriche et
en Prusse. - Etablissements : a Paris, siminaire des Irlantais; Chilons, Vichy, Posen (Prusse), missions; Soissons,
grand seminaire; Laghouat (Algerie), paroisse, missions;
Tours, petit seminaire.
HISTOIRE GENERALE. -Attentat d'Orsini contre Napoleon III
le 14 janvier. - Guerre de Chine. - Anarchie au Mexique.
- Ferdinand de Lesseps est concessionnaire des travaux
pour le percement de l'isthme de Suez.
1859. Guerre franco-italienne contre l'Autriche; de chaque
c6te, des Missionnaires et des Filles de la Charite vont soigner les blesses, 57, 116. - Envoi de Missionnaires et de
Sceurs en Argentine, 39, 559; 72, i58. - Acquisition des numiros o9, 92, 94, 96 de la rue du Cherche-Midi, 72, 154. Etablissements : Monterey (Mexique), missions, seminaire;
Soissons, petit seminaire; Buenos-Ayres, missions, ecole
apostolique; Lanark (Ecosse), missions; Lisbonne, dglise
Saint-Louis, missions.
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HISTOIRiE GENEAE. -- Campagne de Chine, prise de PCkin

et de Saigon. - Campagne d'Italie : (Magenta et !Solferino;
entree de 1'armie frangaise h Milan; la Lombardie au Pi&mont. Nice et la Savoie incorpories la France.
1860. Personnel de la Congregation : 616 personnes. L'abbe Maynard publie son Saint Vincent de Paul en 4 volumes; appreciation de cet ouvrage, Alf. Milon, 78, 352, 475.
- Etablissements : Tien-tsin (Chine), paroisse, missions;
Angers, missions. - D6ces de M. Poussou, de la MereDevos,
51, 27. - On reooit N Paris les restes du B. J.-G. Peyboyre,
54, 322. - Visite de M. Etienne en Pologne russe, entrevue
avec le prince Gortschakoff, 43, 55. - Mort de Mgr de Jacobis.
HISTOIRE GENERALM. - Changement de la politique religieuse de Napoleon III. - Nouvelle campagne de Chine;
victoire de Palikao. - Expedition de Garibaldi en Sicile; il
conquiert la Sicile et le Napolitain (mai) et les remet a
Victor-Emmanuel. Celui-ci prend le titre de roi d'Italie, avec
Florence pour capitale, et annexe au Pi6mont le royaume de
Naples. Envahissement des ttats de l'glise par les Garibaldiens, heroisme de Lamoriciere k Castelfidardo. - Massacre
de chr6tiens en Syrie, dans le Liban (mai-juillet) et a Damas
(9-14 juillet).
GENERALE (27 juillet- 21 f6vrier, d6cret
visiteurs.
20
dont
4 aoit); 60 membres,
De non cultu dans la Cause du venerable Perboyre. - Etaiblissements : ile Bourbon, Armagh (Irlande), Lyon, Cracovie, Sainte-Rosalie a Paris, missions; Funchal (ile Madbre), missions, hospice.
1861.

VINGT ET UNIEME ASSEMBLEE

HISTOIRE GENERALE. -

En Turquie, [mort d'Abdul-Medjid;

Abdul-Hamid lui succede. - Reunion des Bulgares a l'union
catholique par l'intermediaire de M. Bore. - Victor-Emmanuel est proclami par le Parlement italien roi d'Italie; mort
de Cavour le 6 juin. - Aux Etats-Unis, guerre de Secession.
1862. Envoi de Missionnaires au Guatemala, 72, s58. L'oeuvre de la Sainte-Agonie inauguree par M. Nicolle, I7,
12.La Perse est erigee en Province; Teheran, missions,
ecoles. - Envoi de quatre Missionnaires et de douze Filles de
la Charite aux iles Philippines. - Etablissements : SaintFlour, petit s6minaire; Meaux, Marseille, grands semi-
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